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LES LETTRES
DE SAINT VINCENT DE PAUL

La premiere edition des lettres de saint Vincent
de Paul est 6puisee; une seconde, que nous voudrions
faire plus complete encore et plus exacte, est en prdparation. Ce n'est pas sur de simples copies, peut-ftre
fautives ou incompletes, que nous pouvons esp6rer
faire convenablement un travail de ce genre. Nous
desirerions consulter les originaux eux-memes.
Parmi nos lecteurs, il en est qui ont le rare bonheur
d'en posseder. Nous leur demandons avec instance
de nous les envoyer. Qu'ils n'aient aucune crainte;
le manuscrit leur sera rendu sans retard. Si toutefois
il leur repugnait de s'en dessaisir momentanement,
nous nous contenterions d'une photographie, I'adresse
etant recopide a la main.
Beaucoup de lettres dcrites par le saint ou signees
de lui se trouvent dans des ddp6ts d'archives, des
bibliotheques, des maisons religieuses, des families
particulieres. Nous serions heureux d'etre renseignes
la-dessus. C'est par la collaboration commune de
tous nos lecteurs que nous esperons mener A bonne
fin ce travail. Nous remercions d'avance ceux qui
viendront A notre aide.
Priere d'adresser les communications relatives aux
Lettres de saint Vincent de Paul, 4 notre collaborateur: Monsieur P. Coste, pritre de la Mission, rue
de Svres, 95, Paris.

EUROPE
PORTUGAL
LA REVOLUTION DU 4 ET DU 5 OCTOBRE 1910
I. - Lettre de M. A. MILON,
secretairegineral de la Congrdgation de la Mission.
A bord de I'Asturias, en rade de Lisbonne, 5 octobre g19o.

Je suis depuis ce matin en rade de Lisbonne, en face
et tout pros de la ville; mais il ne serait pas prudent
d'y descendre et nous ne savons au juste ce qui s'y passe.
Hier a eu lieu une r6volution : la monarchie a 6tk
remplac6e au Portugal par la r6publique.
A bord du grand paquebot Asturias oiu je suis monte
avant-hier a Madere pour revenir en France, c'est par
la tel6graphie sans fil, dont nous avons sur le navire
un appareil, que, hier, pendant que nous 6tions au large,
la nouvelle de la revolution nous a 6t6 transmise; le
capitaine 1'a fait connaitre vers sept heures du soir aux
passagers. Cela n'a surpris personne.
Lisbonne 6tant, avec Porto, Vigo et Cherbourg, une
des escales de notre paquebot, ce matin nous sommes
entr6s dans le Tage et nous l'avons remontk jusque
devant Lisbonne en face de laquelle, A quelques centaines de metres, nous avons jeti l'ancre. I 6tait
sept heures du matin. Presque aussitBt, nous avons
entendu le bruit du canon que l'on tirait a terre, et, a
la place du drapeau ancien du Portugal, nous avons
apercu, arbor6 sur le fort qui est de I'autre c6te du fleuve

CARTE

DU PORTUGAL

-8et qui domine Lisbonne, le drapeau de l'insurrection,
vert et rouge. Un navire de guerre portugais, dont nous
n':tions s6par6s que par une courte distance, avait lui
aussi arbor le drapeau de la revolution. De notre navire,
avec une lunette, on apercoit le trou fait dans la muraille
de cette grande maison rouge et blanche qui est le palais
habit6 par le roi, le palais des Necessidades.
Ce qui a 6t6 plus impressionnant encore que le bruit
de la canonnade, q'a &tIle crepitement de la fusillade
qui arrivait ce matin jusqu'a nous. Pendant la canonnade, il y a tant de boulets perdus qu'on aime a esprer
que le coup qu'on entend sera perdu, lui aussi ; mais
quand on entend les feux de salve de la fusillade, il
est bien difficile de croire qu'il n'y aura pas de victimes
humaines, et c'est la un terrible spectacle. On nous a dit
que cette fusillade avait lieu dans 1'avenue de la Liberte
et qu'il y avait eu de nombreuses victimes.
J'ignore le sort de nos confreres, de ceux de la maison de Saint-Louis-des-Frangais qui est en pleine ville
de Lisbonne et de ceux qui sont i la maison de la
chauss6e d'Arroios oi r6side le Visiteur et qui se trouve
dans la banlieue.
Nous n'avons pu avoir quelques details que par le
bateau de la douane et par une grosse chaloupe a vapeur
faisant flotter le drapeau de la revolution qui est venue
nous accoster. Elle portait le nom d'Umanitaria,nom
qui est tout a fait dans la tonalit6 de ces jours de
troubles civils oi l'on parle beaucoup d'Aumaniti, et cela
au bruit du canon et de la fusillade. Nous avons appris
alors que la R6publique venait d'etre proclam6e vers
les dix heures du matin a l'h6tel de ville de Lisbonne.
Parmi les voyageurs, un certain nombre comptaient
terminer leur navigation a Lisbonne, se proposant de
prendre le train rapide du chemin de fer, le a Sud
express z, oe qui leur aurait permis d'arriver deux jours.
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plus t6t a Paris : aucun d'entre eux, naturellement, n'est
descendu a terre; ils ne se souciaient pas de se risquer
et de risquer leur famille au milieu d'une ville en r6volution. De plus, nous avons appris que les chemins de
fer a Lisbonne ne circulaient plus.
Quelques jeunes gens du nombre des passagers de
notre bateau se sont, eux, risqu6s a faire cet apres-midi
une excursion en ville. 11s reviennent, I'un avec des balles
qu'il a ramassees dans la rue, 1'autre avec un drapeau
de l'insurrection qu'il a achet6 a un enfant. Ils nous
apprennent que le president de la nouvelle Republique
est un M. Braga, pr6c6demment professeur a l'Universitt de Coimbre. On ne salt en ce moment oil est le
-jeune roi de Portugal; les uns, parait-il, disent qu'il est
a son palais de Maffra, les autres, qu'il s'est refugi6 i
I'ambassade d'Angleterre.
I1 y a une heure environ, nous avons apercu i l'horizon un navire qui arrivait a grande allure : c'tait un
croiseur anglais, beau bateau a quatre chemin&s; sur
les flancs, on apercevait ses canons, et, quand il est
pass6 pres de nous, ses marins en tenue 6taienit ranges
sur le pont : c'6tait un beau spectacle. I1 est allM jeter
l'ancre en face du quai et de la grande place de Lisbonne, ia place du Commerce, cel!e oi, il y a deux ans,
furent assassinbs le pare et le frere ain6 du roi-actuel.
I1 s'est plac6 non loin du cuirass6 br6silien, le SaintPaul, a bord duquel se trouve le pr6sident Mlu de la
Republique du Bresil, auquel le jeune roi Manoei a offert
avant-hier un banquet.
A pr6sent, me reviennent a la pensee les pronostics
que j'ai entendu faire i Lisbonne quand j'y passai, il y
a un mois, et ce que j'entendais dire a Madere ces jours
derniers. Tout le monde pr 6 voyait - les uns en le
dtplorant, les autres en s'y r6signant ou en l'acceptant qu'une revolution allait s'accomplir. Vous saurez les
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details par les journaux, quand oette lettre vous arrivera,
mieux que je ne les puis savoir ici; mais on raconte que
le nouveau gouvernement s'est 6tabli presque sans resistance; le chef de la police de Lisbonne, disait-on ici,
il y a un instant (je ne sais si c'est exact), aurait, des
les premiers moments, acquiesc6 au changement de
rgime.
Fasse le ciel que dans ces bouleversements ne perisse
pas la libert6 religieuse. Tout a l'heure, accoudi sur le
bord de notre navire, et suivant du regard les quelques
points de repere que je connais parmi les monuments de
Lisbonne, je cherchais & retrouver notre ancienne maison de Rilhafolles, bitie sur une des hauteurs de Lisbonne et qui nous avait e6t donn6e par le roi Jean V de
Portugal. Elle nous fut prise lors de la terrible rivolution de Portugal de 1834, oi tous nos biens perirent
et oii tous nos confreres portugais furent dispers6s.
J'aime a esprer que nous n'aurons pas cette fois de
pareils malheurs & d6plorer. Mais c'est le cas d'implorer
le secours de Dieu et la protection de saint Vincent
Alfred MILON.

Malheureusement, presque a l'heure mnme oi I'auteur
de cette lettre 6crivait les lignes qu'on vient de lire, deux
Missionnaires lazaristes p6rissaient d'une maniere tragique dans la ville de Lisbonne, victimes des troubles
r 6 volutionnaires.
Nous allons donner, comme cadre gn&ral des 6v6nements qui nous int6ressent personnellement, le r6cit d'ensemble de la r6volution d'octobre au Portugal. Nous
raconterons ensuite sp6cialement ce qui s'est passe a la
maison des Lazaristes du faubourg d'Arroios & Lisbonne. La maison de Saint-Louis-des-Franqais, a Lisbonne, a 6t6, elle, entinrement respect&e.

II. -
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LA FAMILLE ROYALE EXILEE;
NOTES BIOGRAPHIQUES

Sur les membres de la famille royale qui allaient 6tre
oblig6s de prendre la route de 1'exil, nous donnerons
d'abord quelques indications historiques. Nous empruntons ce r6sume au journal 1'Univers (7 octobre g19o)
LE ROI MANUEL

On sait dans quelles circonstances tragiques le fils cadet de
dom Carlos monta sui le tr6ne du Portugal ; ce jeune prince
n'dtait pas disigne pour rigner, mais son pere et son frbre
aind, h6ritier du tr6ne, ayant et6 assassinds durant la meme
journie (i fivrier 1908), Manuel dut assumer le pouvoir.
II n'avait pas refu l'iducation qui est reservee aux princes
appeles A diriger un peuple, et il s'6tait adonne a ses godts
artistiques et, en particulier, a la musique.
Son p&re voulait faire de lui un marin, mais il ne put s'habituer i la mer, et il passait son temps a son piano, ou a lire
- surtout des recits de voyages.
C'est a ce jeune homme sans ambitions politiques, c'est a
cet artiste que fut ddvolue, alors qu'il avait a peine dix-neuf
ans, - il est nd le x5 novembre 1889 - la couronne du Portugal.
LA REINE MARIE-AMtLIE

Fille du comte de Paris et soeur du duc d'Orldans, la reine
Marie-Amilie, veuve de dom Carlos, mbre de Manuel II, est
une princesse frangaise; son second frere est le duc de Montpensier, officier dans la marine espagnole; ses autres sceurs
sont la duchesse d'Aoste et la duchesse de Guise.
Elle est nie a Twickenham, le 28 septembre x865, et 6pousa,
A Lisbonne, le 22 mai 1886, Charles, prince royal de Portugal, devenu rol sous le norn de Carlos I, et qui perit assassine, le i" fdvrier 1908.
De son mariage, la reine eut deux fils, Louis-Philippe, qui
mourut des suites des blessures recues au cours de I'attentat
qui cofta en mtme temps la vie a son pere, et le roi Manuel.
Au bout de deux ans de mariage, la mort de dom Luis fit
de dom Carlos et de sa femme les souverains du Portugal.

-
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LA MAISON DE BRAGMACE

L'ctablissement du regime monarchique au Portugal remonte
a I'an 1097, 4poque a laquelle le royaume fut conquis aux
Maures. La dynastie des Bragance k laquelle appartient le roi

Manuel remonte assez haut : elle fut fondee par le roi Jean IV
en 1640, quand le Portugal, se s6parant de l'Espagne, a
laquelle il 6tait uni depuis six ans, fut proclam6 ind6pendant.

En 1834, dona Maria da Gloria, fille de don Pedro P',
empereur du Br6sil, aprbs une longue lutte contre son
oncle don Miguel, r6gna sur le Portugal : elle repr&sentait l'avenement du gouvernement liberal et constitutionnel contre la monarchie absolue dont le champion
6tait don Miguel. Son triomphe eut lieu au travers d'une
r6volution sanglante, de caractere, comme on dirait
aujourd'hui m anticl6rical ., ressemblant assez a la revolution de i8 3 0 en France.
En 1836, dona Maria, de la maison de Bragance dont nous
venons de parler, reine de Portugal,

ipousa Ferdinand de

Saxe-Cobourg et Gotha, qui devint ainsi roi du Portugal.
La maison royale de Portugal devint done maison de SaxeCobourg Gotha et Bragance.
Le roi Manuel, issu de cette maison, est alli6 k la maison
royale d'Italie, par sa grand'mere, Maria-Pia, princesse de
Savoie.
Le prince hiritier du Portugal est l'oncle du roi Manuel,
l'infant Alphonso-Henri-Napoleon, duc d'Oporto et de Saxe,

n6 k Lisbonne le 31 juillet 1865.
Une branche de la maison de Bragance rigna au Bresil
jusqu'en 1889; cette annee-l, dom Pedro fut ddtr6ni, et exile,

ainsi que sa famille; Dom Pedro II est mort , Paris en 1891.

Lorsque, le 5 octobre dernier, on voyait sur la plage
portugaise de la petite ville maritime d'Ericeira tn cortege endeuillM s'avancer en silence, monter sur une barque
de p&cheur, puis sur un yacht qui les attendait, le lec-

-
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teur efit pu reconnaitre les personnages que nous venous
de lui nommer, Manuel de Bragance et de Saxe-Cobourg,
les reines Amilie et Maria Pia et l'infant don Alfonse.
1s partaient pour l'exil.
Mais donnons la suite des ev&nements qui, la veille
et ce jour-la, s'6taient droul6s a Lisbonne.
III. -

LA REVOLUTION A LISBONNE

Nous avons not6 d6ji qu'universellement on s'attendait
t une crise politique dont nous n'avons pas k
rechercher ici les causes politiques ou &conomiques.On
les trouvera exposees dans les journaux et les revues

d'alors (I).
Une revue illustr6e (2) a donn6 de cette revolution
le recit suivant qui nous parait exact :
La soiree du lundi 3 octobre avait etC tres mouvementee
a Lisbonne. A la suite de I'assassinat (3) du docteur Bombarda, directeur de I'asile d'alidn6s de Lisbonne, tue par un
officier qu'il avait eu en traitement, meurtre que le peuple
considera comme inspire par la reaction, de graves disordres
eurent lieu sur la place Dom Pedro. Dans la nuit qui suivit,
un navire de 1'escadre en rade tira trois coups de canon,
signal convenu, qui devait &tre fait aux republicains pour
annoncer l'ouverture des hostilitis contre le rigime monarchique. Imm6diatement, les soldats du 16e regiment d'infanterie et ceux du ti regiment d'artillerie, conduits par certains
de leurs officiers, sortirent en armes de leurs casernes. Ils se
heurtirent aux troupes resties fidiles, et surtout a la garde
municipale. Bient6t des renforts arriv6rent sous la forme de
civils armes et enrigimentis; de plus, les canons des navires
(1) Nous pouvons renvoyer a l'appreciation du journal le Temps, de
Paris, n" du 9 octobre 191o , et k 'exposi fait par un correspondant
portugais dans le journal catholique la Democratie, n' du 18 octobre.
- Voyez aussi dans la Revue hebdoradaire (Paris, Plon), 3 decembre i9xo, une etude sur 4 les Causes de la Revolution en Portugal v.
(2) Le Monde illustri, 15 octobre 1910.
(3) Cet asile d'ali•nes est install dans la lmaison de Rilhiafilles, qui
fut confisquee aux Lazaristes par la revolution de 1834.
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de l'escadre vinrent les appuyer. Ces navires faisaient, d'ail-

leurs, converger leurs projecteurs sur les troupes royalistes,
ce qui les aveuglait, tout en ed faisant un but nettement visible
pour les ripublicains. Pourtant, a un certain moment, la victoire de ces derniers fut tellement incertaine que ler- chef,
Famiral Dos Reis, se fit sauter la cervelle, ne voulant pas
survivre a la defaite. Ce trait renouvele de l'antique n'*tait
point utile, car le pessimisme qui le dicta n'6tait point fonde.
En effet, pendant toute la journee du 4, la nuit qui suivit et
une partie de la journde du 5, le combat continua; pendant les
trente-deux premieres heures, il fut tres violent. L'artillerie
republicaine etait parvenue i occuper des positions strategiques de premier ordre, entre autres le bout de l'avenue de
la Liberte, d'o& elle dominait une partie de la ville et d'oi elle
pouvait icraser les troupes monarchiques aussit6t qu'elles se
pr6sentaient.
Seule, la garde municipale tint jusqu'au dernier moment;
les militaires qui en faisaient partie, ecrases par le feu de
lartillerie et de linfanterie, se d6fendirent jusqu'au dernier
moment et tomberent en masse. Apris avoir battu en retraite,
les survivants de ce corps essayerent une nouvelle resistance
sur la place Camoens; on se contenta de braquer sur eux
quelques mitrailleuses, qui ouvrirent un feu nourri. Se rendant compte que toute resistance devenait impossible, les derniers gardes municipaux se rendirent enfin. Quelques minutes
apres, la republique 6tait proclamee et le gouvernement provisoire constitue.
Pendant ce temps, pendant que ses sujets s'entre-tuaient,
que faisait le roi ? C'est ce que tout le monde s'est demand6
pendant ces quatre jours, car, jusqu'A samedi, I'Europe a et4
sans nouvelles de lui.
IV. -

SUR LA ROUTE DE L'EXIL

Nous empruntons a une autre revue (i) le r6it de la
derniere partie de cette r6volution, le depart du roi et
de sa famille :
Une fois terminde laffaire, le gouvernement provisoire installM dans les palais des divers ministires, on s'inqui6ta du
(1) L'llusttaUioN, 15 octobre

wgzo.
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sort de la famille royale. Elle dtait loin, hors d'atteinte, et ce
fut, au surplus, pour ces hommes, un souci de moins de
n'avoir plus i s'en preoccuper. On avait vu le yacht royal
Amelia, mouill dans le Tage, a la hauteur de Belem, non
loin des autres navire6, allumer ses feux, chauffer, puis lever
l'ancre,. sans chercher mime a lui demander ou il allait. Ce
fut lui qui assura la fuite. des deux reines, Maria Pia et dona
Amelie, du roi et de linfant Alphonse.
Les evenements avaient surpris la famille royale dissemin&e
sur divers points. Tandis que le roi demeurait au palais des
Necessidades, retenu par ses devoirs, la reine Maria Pia se
reposait dans sa maison des champs, son petit chalet d'Estoril, pres de Cascaes, au bord du Tage; la reine Amilie etait
a Cintra, son sejour de predilection; l'infant Alphonse, heritier du tr6ne... on ne sait oý, - mais il fut le premier a arriver A bord du yacht royal.
Des les premiers coups de feu, le gouvernement avait
exhorte le roi Manuel A quitter les Necessidades et la capitale. II s'y resolut des que deux obus eurent atteint le palais.
Une automobile le conduisit, accompagn6 du grand maitre
de la cour, d'un capitaine de frigate, de son aide de camp
et d'une escorte reduite de lanciers, au chateau de Mafra, qui
allait etre son dernier asile en terre portugaise.
La reine Maria Pia, informee de ce diplacement, et an courant par ailleurs des troubles, quittait, sit6t apres dejeuner,
Estoril pour aller voir son petit-fils. Deja Fabandon pr6curseur de Finfortune se faisait autour d'elle : son veador, son
6cuyer, n'avait pas paru de la matinee, et elle ffit partie seule,
avec sa dame d'honneur, la comtesse d'Unhao, si un galant
homme, le comte de Mesquitella, ne lui eut offert, et respectueusement impose meme, ses services, car elle comptait, ditelle, revenir vers quatre heures, apres avoir embrasse son
petit-fils, et s'en allait en tenue de promenade, simplement.
A Mafra, elle rencontrait la reine Amelie, accourue, elle
aussi, vers son fils. Elle avait recu k Cintra des nouvelles trbs
alarmantes et dissipa l'optimisme de la vieille, reine au point
que celle-ci ne songea plus I retourner h Estoril. Pour elle,
elle repartit i Cintra, vaillamment.
Le lendemain, elle revenait, risolue a la fuite. Elle avait
fait ses preparatifs, apportait un tout petit bagage. Sa d6vouee
femme de chambre francaise, M me Girard, l'accompagnait. Le
yacht royal portant deja, comme j'ai dit, a son bord 'infant
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Alphonse, 6tait mouill I Ericeira, souriante petite plage
atlantique. Ce fut de l que les deux reines et le roi partirent
pour 'exil.
, J ai voulu voir, continue 1'6crivain que nous citons, ces
lieux oa se joua le dernier acte d'un rbgne disormais impossible. , Et il en traca l'impressionnant tableau que nous reproduisons :
c Un aimable jeune homme qui, avec toute la population,
trbs loyaliste d'Ericeira, vit les reines et le roi ditr6n6 s'embarquer dans les deux grandes barques de peche echoudes sur
la greve, m'a conte par le menu cette scene de tristesse.
( Par la rampe en pente douce qui donne acces a la plage,
le groupe auguste des exiles, avec la petite poignie de fideles,
associes jusqu'a ce moment supreme a leur infortune, descendit vers la mer houleuse oi roulait et tanguait, lt-bas, au
large, le yacht Amelia, battant pavilion du royaume de Portugal. La reine Maria-Pia marchait en tate, au bras du comte
de Mesquitella, dont le devouement recevait li une supreme
et douloureuse recompense. Le roi, la reine Amelie venaient
. quelques rangs plus loin. La foule, li-haut, penchie audessus du parapet de pierres, regardait, respectueuse, ce dramatique cortege.
a On dit qu'en s'embarquant h Belem, la veille, 'infant
Alphonse avait pleure. On se flt moins 6tonn6 de voir des
larmes aux yeux de ces deux femmes et de cet enfant.
Manuel II avait les yeux secs, mais semblait las et accabl6. La
reine Amelie - qui fut vraiment, dans ces circonstances, pour
reprendre un mot fameux, u le seul homme de la famille n, la reine Amdlie demeura droite, ferme, opposant X&
Fadversit6
un front impassible. On efit dit, a un moment donne, qu'elle
allait refuser de s'embarquer, refuser d'abandonner la partie,
de deserter le devoir si rude : a Va devant ! n disait-elle au
roi qui, indecis, les mains dans les poches, son chapeau de
feutre vert rabattu sur les yeux, allait d'un pas hesitant ver?
la barque qu'on armait Et on entendit encore la vaillante
femme dire en frangais : a C'est une infamie ! n Et puis, se
tournant vers la terre : a Au revoir ! ,
(c Mais son fils avait murmur6 le decisif c Adieu I A
(, jamais ! i de l'homme qui renonce, puis avait pris place
dans le bateau aux bancs grossiers, pas meme recouverts d'un
chiffon, oi le commandant Caldeira l'avait suivi et s'dtait assis
a sa gauche. Alors, le coeur de cette mere ne balanqa plus :
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elle suivit I'enfant de sa chair, que dejI la barque emportait
vers le large, vers quelle patrie nouvelle, quelle terre acrueillante, mais pour lui sans chaleur et sans sourires ? Et le
second canot fut lanc6 par des bras vigoureux dans le sillage
du premier sur la mer orageuse...
a GUSTAVE BABIN. k

Le yacht Amilia appareilla pour' Gibraltar, d'ou,
quelques jours apres, la famille royale se rendit en
Angleterre.
V. -

LE CLERGE ET LES COMMUNAUTES

RELIGIEUSES

On vient de voir oe qui 6tait advenu du a tr6ne a;
qu'allait-il advenir de 1'F autel a dans cette revolution?
Le clerg6 s&culier ne fut pas inqui&et. Quant aux
communautes religieuses, elles passaient a tort on a raison pour avoir voulu trouver an appui dans le parti
monarchique et s'tre liees a lui, un peu comme le lierre
s'attache au ch&ne. Les Jesuites notamment passaient pour
s'&tre mel&s tres activement aux luttes politiques des
derniires 6lections. La tempete qui venait d'arracher
I'arbre devait etre funeste aussi a tout ce qui paraissait
1'avoir eu pour appui
Le r&cit que nous avons d6ja cit (I) ajoute cette
observation :
c La foule ne manifesta quelque nervosit6 qu'a 1'6gard
des couvents. Celui des religieuses de Quelhas, dans la
nuit de vendredi a samedi, subit, bien qu'il ne se d6fendit pas, un siege en rggle. Nous pimes voir au matin
combien l'assaut avait Wt6 vigoureux contre ces murs
clos, contre cette tour cribl6e de trous. A l'intbrieur, des
marins et de simples volontaires veillaient, exploraient
les armoires, forqaient a la baionnette les tabernacles,
fouillaient 1'6difice entier, a la recherche de ces cachettes
(I) L'llustration,
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mystrieuses ou de ces fameux souterrains que vous saver
- ajoute ironiquement le chroniqueur - qui existent,
in6vitablement, dans toutes les maisons religieuses bien
organis-es, et ils se livraient A des faceties d'un parfait
mauvais gofit. Mais la vaste maison 6tait vide de ses
anciens h6tes. a
VI. -

LA MAISON DES LAZARISTES

AU FAUBOURG D'ARROIOS

H6las! toutes les maisons n'6taient pas vides de leurs
h6tes ! Chez les J6suites, chez les Percs du Saint-Esprit,
chez les Lazaristes, des bandes de quatre a cinq cents
envahisseurs se pr6sentaient. Commun6ment, le Supirieur
de I'6tablissement venait a leur rencontre et leur demandait : K Que voulez-vous? v Ces gens r6pondaient :
i Que vous partiez ! Et alors il n'y avait qu't s'ex&cuter
et a se laisser conduire prisonniers par eux jusqu'au
jour oi les religieux 6trangers seraient expuls6s du pays
et oi les indigenes seraient renvoyds chez eux avec
defense de se reconstituer en communaut6e Ainsi se passerent les choses pour les J6suites et pour les Peres du
Saint-Esprit.
La chose devait aussi se passer de la sorte, mais avec
un denouement tragique, A la maison des Lazaristes
situ6e a la Calfada d'Arroios, n" 38, dans la banlieue de
Lisbonne.
Nous allons en donner deux recits. L'un a surtout pour
objet les circonstances qui ont pr&ced6 l'envahissement
de la maison par les r6volutionnaires; I'autre raconte
cet envahissement et les douloureux evenements qui lont
suivi. Ils sont, le premier de M. Espinouze, le second
de M. Saunal, tous deux thmoins de ce qu'ils racontent.

··(i·I.
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I. - Lettre de M. ESPINOUZE, Pritre de la Mission, de
la maison d'Arroios, a Lisbonne, -M. A. MILON,
secrelairegeneral.
Ingelmunster, Belgique, 4 novembre 191o.

La revolution qui iclata a Lisbonne le 4 octobre 191o
6tait pr6vue et pr6par6e depuis longtemps. Depuis
plusieurs ann6es, les r6publicains, qui, pourtant, m&me
a la veille de la revolution, ne comptaient encore que
14 d6put6s sur 155, m6ditaient de renverser la monarchie. 11 y eut un commencement de r6volution le 28 janvier 1908, et le signal avait 6t6 donn6 a Porto par un
certain nombre de marins revoltis. M. Jean Franco 6tait
alors a la tkte du ministbre, le mouvement avorta, et les
principaux meneurs furent emprisonn6s. Les r6volutionnaires ne renoncerent pas a leur projet : quelques jours
aprIs, le 1" f6vrier, ils tuerent le roi Dom Carlos et son
fils ain6, le prince Dom Luiz. M. Franco dut d6missionner. Sept ministires se succ6ddrent du I" f6vrier 19o8
au 4 octobre 1910, sans qu'aucun d'eux pit dominer la
situation. Le dernier ministere, arriv6 au pouvoir en
juin,- dont M. Teixeira de Souza 6tait le chef, devait en
voir le denouement
Pour qui 6tait au courant de la situation politique en
Portugal, il n'y avait aucun doute que nous 6tions a la
veille de la r&volution et de la proclamation de la Ripublique. Je me rappelle, cher Monsieur Milon, que, le
18 septembre demier, dans la grande salle de la maison
de Saint-Louis de Lisbonne, lors de votre passage pour
vous rendre a Madere, je vous ai dit cette phrase :
a Lorsque vous repasserez par Lisbonne en revenant de
Madere, nous serons probablement en Republique. a Or,
le 5 octobre a Io heures, on proclamait la R6publique
pendant que vous 6tiez dans le Tage, en face de Lisbonne.
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Le pretre, le religieux surtout, 6tait mal vu de plus
en plus, et, depuis plusieurs mois, il -tait impossible
de circuler dans les rues de la capitale sans etre l'objet
de quelque insulte a. chaque pas. D'ailleurs, Lazaristes,
nous 6tions presque les seuls a porter la soutane. Le
clerg6 s6culier ne circulait jamais en soutane et bon
nombre de Pr&tres du Saint-Esprit et de J6suites les
imitaient, leurs Sup6rieurs leur laissant la libert6 de
porter ou de ne pas porter la soutane. Notre obstination
a ne pas tenir compte des dispositions publiques attira
suri nous l'attention, et voila peut-tre pourquoi on se
pr6cipita sur nous avec tant de haine.
J'arrive de suite aux principaux faits de la semaine
tragique de la revolution, A ceux dont j'ai e6t tm&oin et
dont j'ai failli plusieurs fois etre victime. Je suivrai
1'ordre chronologique :
Lundi, 3 octoble ro19,veille de la rivolution. - Dans
la matinee, je sortis pour aller acheter un billet de passage pour notre confrere, M. Alvaro, qui, arrive chez
nous le 30 septembre, devait s'embarquer pour Madere
sur un bateau anglais dans la soir6e, en compagnie de
M. Dumolard. A l'agence, on me d6clara qu'il n'y avait
qu'une place disponible. Je t6lephonai alors A
M. Fragues, parti a Parede (petit village A 15 ou 20 kilometres de Lisbonne) le matin mame pour confesser les
Filles de la Charit6, et je lui demandal oe qu'il fallait
faire. M. Fragues decida que les deux confreres partiraient ensemble le lendemain sur un bateau allemand.
Je rentrai a la maison de 1'6glise Saint-Louis vers
une heure pour diner et, immediatement apr6s, je retournai A Arroios afin d'avertir M. Alvaro qu'il ne pourrait
partir pour Mad&re que le lendemain.
Je sortis de nouveau vers trois heures et demie pour
un achat, en compagnie d'un autre Missionnaire, M. Abilio dos Santos, qui 6tait venu du college de Santa-
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Quiteria passer huit jours a Lisbonne. Nous descendimes
tous deux, vers quatre heures, d'un tramway a la place
du Rocio, et nous nous dirigions vers I'autre extrimit6
de la place lorsqu'un monsieur vint nous supplier de
rebrousser chemin. Pendant que nous le remerciions de
ses conseils et que nous lui faisions observer que nous
n'avions pas 1'habitude d'avoir peur et de reculer devant
les insultes, un autre monsieur arriva en courant et, tres
6mu, il nous dit de ne pas aller plus loin si nous ne
voulions pas qu'il nous arrivit malheur. Sans demander plus d'explications, nous rebrousskmes alors chemin
et nous -nous rendimes chez notre commercant par des
rues detournees.
Arrives la, nous apprimes qu'un officier avait, par
vengeance personnelle ou par folie, assassine, vers
onze heures du matin, le docteur Miguel Bombarda,
directeur de l'hospice des alien6s et deput6 rnpublicain de Lisbonne. Imm6diatement, on avait fait circuler
le bruit qu'il s'agissait d'une affaire politique et que
ce d6pute avait 6t6 victime des J6suites. Un nouveau
rassemblement s'6tait immidiatement form4 sur la place
du Rocio.
Apres que j'eus fais mon achat, mon compagnon et moi
nous revinmes i Arroios. Quelques minutes apres notre
retour, M. Fragues rentra 6galement et nous raconta qu'il
avait &t6 poursuivi sur la meme place, qu'il s'6tait refugie
dans un tramway et qu'il ne devait son salut qu'I un
officier et a plusieurs agents qui I'avaient prot6g& Un
autre de nos confreres, M. Souza, rentra pen apres et
raconta qu'il avait 6t6 insult6 plus que jamais- et qu'a
la poste oi il 6tait alle pour envoyer un mandat a un
libraire de Paris, il entendit 1'employ6 dire a un monsieur
qui faisait une transaction : c Pour dimanche, nous serons
d6barrasses de tous ces J6suites-I. a
Nous 6tions persuades que la revolution 6tait d6claree.
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Nous 6tions dans 'erreur, car, assure-t-on, I'assassinat
du docteur Bombarda, d6put6 r6publicain, et !'agitation
qui en r6sulta n'avaient pas, en soi, de relation avec la
r&volution qui ne devait &clater que le mercredi matin.
Cependant, les ripublicains, remarquant la surexcitation
produite, rbsolurent d'en profiter. De plus, comme le
havire de guerre Don Carlos avait recu l'ordre de se
retirer de Lisbonne dans la journ6e du mardi et que de
ce fait les chances de succes 6taient consid&rablement
diminu6es, 1'amiral Candido dos Reis, d6put6 r6publicain de Lisbonne, dcida le lundi a huit heures du soir
que le signal -de la revolution serait donn6 le mardi
A une heure du matin.
Mardi, 4 octobre igro. - En effet, dans la nuit du
lundi au mardi, a l'heure marquee, j'entends trois coups
de canon tires d'un navire d6ja r6volt : c'6tait le signal.
Imm6diatement, des centaines de r6volutionnaires civils
se rendirent dans plusieurs casernes d'artilleurs : les soldats avertis ouvrirent les portes et firent cause commune
avec eux; apres avoir tub les officiers et les soldats qui
ne voulaient pas adh&er au mouvement, ils se rendirent
avec fusils et canons sur la place de la Rotunda, en haut
de l'avenue de la Libert6, oh ils insiallerent leur camp,
pendant qu'un certain nombre d'entre eux se dirigeaient
vers le palais royal et que d'autres allaient couper les
communications t6i1graphiques. La garde municipale et
les agents de ville, second6s par quelques troupes demeures fideles au roi, organiserent la resistance et, des trois
heures du matin, la lutte commenra, lutte qui dura jusqu'au lendemain a huit heures et demie. La victoire resta
aux r6volutionnaires qui 6taient mieux organises, avaient
les meilleures positions et pouvaient repondre a la
fusillade par des coups de canon.
A peu pros vers six heures du matin, une bombe 6clata
non loin de notre maison d'Arroios. Peu apres, on vint
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nous avertir que la r6volution 6tait d6claree. Nous
envoyrimes aussit6t en ville un frere coadjuteur et un
professeur laique, afn de nous rendre compte de ce qui
s'y passait.

Aux propositions que l'on fit a M. Fragues, Sup&ieur,
de d6terminer quelques mesures pour nous mettre en

s6curit6, M. Fragues se contenta de repondre qu'il ne
fallait pas se presser. Apris un entretien avec un autre
confrere, M. Marinho, a qui je manifestai ma maniere
de voir, j'allai trouver M. S6nicourt. Je suppliai celui-ci
de rclamer, en sa qualit6 d'assistant et d'admoniteur,
la reunion du conseil. Elle eut lieu. Et apres une
demi-heure de discussion, il fut d6cid6 : I° que tous les
confreres devaient de suite se procurer un costume civil;
z* que je devais en qualit6 d'6conome rendre a chacun
l'argent d6pos6 dans le coffre et distribuer a tous un
peu d'argent de la caisse; 3" que je pourrais sortir habillk
en costume civil a midi pour aller demander ala Saeur
S.uprieure de Bemfica de recevoir nos 6lives pour la
nuit : je devais rester 1I avec eux et attendre des ordres
avant de partir plus loin.
A midi, lorsque tout le monde fut entr6 au rifectoire,
je sortis v6tu d'un pantalon noir, d'un petit veston gris
et d'un chapeau de feutre mou, en compagnie de M. Damiao, professeur laique. Nous nous rendimes d'abord
au centre de la ville pour causer avec M. Ballester qui
avait fui de Saint-Louis dans la matin6e, d6guis6 en
cycliste, et s'6tait r6fugi6 dans une maison particuliere.
Apres Wtre resti un quart d'heure avec M. Ballester, nous
primes la direction de Bemfica sans etre inqui6t6s par
les nombreux groupes que nous ddmes traverser. Nous
6tions vers une heure et demie pres de l'ancien jardin
zoologique, lorsque tout a coup un boulet passa au-dessus
de nous, plusieurs suivirent et la fusillade commenca.
Nous etions pris entre deux feux : a gauche, I
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8oo metres, etaient les rivolutionnaires, et, a droite, les
soldats de la garnison de Queluz, arrives pour combattre
les revolutionnaires. Le combat commencait lorsque nous
arrivions au milieu d'eux. Etant prot6egs d'un c6t6 par
un mur de 3 niitres de haut et de l'autre par des maisons, nous crimes pouvoir continuer notre chemin. A
peine nous avions fait quelques pas qu'un obus 6clata
en I'air, au-dessus de nous; un eclat vint s'abattre sur
une maison, puis sur le pave, a quelques metres de nous.
De toutes les maisons voisines partaient des cris dichirants pouss6s par les femmes et les enfants 6pouvant6s.
Nous rebroussimes chemin au pas de course; de temps
en temps, une balle sifflait a c6t6 de nous. Nous ren*
trAmes vers deux heures a la maison.
La fusillade ayant cess6 vers quatre heures, je demandai a M. Fragues de sortir de nouveau, esperant etre
plus heureux qu'i midi. M. le Visiteur me pria d'attendre
jusqu'au lendemain, all6guant que le calme r6gnait
autour de la maison et qu'il 6tait d6ja tard. Je restai
done . regret.

A six heures, nous r&eitames le Br6viaire en commun
comme de coutume. A la tomb6e de la nuit, un regiment
passa dans la rue, se dirigeant vers le centre de la ville.
A la fin du souper, nous entendimes quelques d6tonations : nous apprimes bient6t que les r6volutionnaires
avaient envahi le poste de police, situe a 300 metres de
la maison, qu'ils avaient jet6 tous les meubles dans la
rue et y avaient mis le feu; survint tout a coup une
patrouille qui fit feu et fit plusieurs victimes. Vers
huit heures et demie, une pauvre femme remontait la
rue en pleurant et en criant : a Is ont tue mon mari! N
Vers neuf heures du soir, deux jeunes gens, qui
s' taient arr&t6s pres de nos fenetres, furent poursuivis
a coups de revolver par des agents de ville. Les 6lMves
effraybs par les detonations sortirent du lit, et c'est
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a grand'peine que je reussis A les rassurer. Le calme
regna autour de la maison toute'la nuit que je passai
a circuler d'une rue a I'autre, afin de me rendre compte
de la situation. Les freres coadjuteurs nous aiderent :
le frere Jean passa la nuit A la porte du dortoir pour
surveiller les 61eves, et les freres Mesquita et Nunes
circulerent dans la proprieti toute la nuit
Mercredi, 5 octobre. -- Dbs six heures du matin, le
combat, qui s'!tait calmi pendant la nuit, reprit avec
acharnement; de tous c6t6s, le canon tonnait pendant
que des feux de salve r6sonnaient a droite et a gauche.
Vers huit heures et demie, tout cessa subitement Chacun
se demandait avec anxi6t6 ce qui se passait, lorsque, vers
dix'heures, une troupe nombreuse de soldats, marins et
civils armis d6fila dans la rue, le drapeau en t&te, proclamant la R6publique. Un enthousiasme extraordinaire
succ6da a la terreur qui avait regni jusqu'alors : les
femmes du peuple dansaient et s'embrassaient dans !a
rue, ne sachant comment manifester leur contentement.
Quelques voisins crierent, en designant notre maison .
a Fora os d'aqui. 2a Qu'on chasse ceux qui sont lI. P
Des fus6es de r6jouissance furent lanc6es de tous c6t6s :
nos voisins, au lien de faire partir leurs fus&s en 1'air,
les lancaient dans la direction de notre maison : 1'une
d'elles'vint eclater pros de moi pendant que je r6citais
le Br6viaire dans le jardin.
Le diner eut lieu comme de coutume. Immediatement
apres la visite au Saint-Sacrement, j'allai me d6guiser
pour aller a Bemfica chercher le refuge et ex6cuter oe qui
avait 6te d6cid4 la veille au conseil.
M. Fragues, alors, essaya encore de me d6toumer
de mon entreprise en exposant que nous avions
moins a craindre que jamais, car, disait-il, le gouvernement provisoire a tout int&ret A faire r6gner 1'ordre pour
ne pas se discrediter aux yeux des gouvernements 6tran-
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gers, etc. Je sortis avec le professeur laique dont j'ai
d6ja parl6 .
A quelques centaines de metres de la maison, dans
la rue Motta Vega, j'entendis la phrase suivante prononc6e par un homme se trouvant au premier 6tage d'une
um padre a paisona. D c Regarde, vo'ci
maison : Olha!
a
un pr6tre d6guis&. 3 Un frisson me passa par le corps,
mais je continual mon chemin sans me retoumer.
Nous nous rendimes d'abord a la maison des Sceurs'
du Rego oii je trouvai toutes les Sceurs de la maison
de Santa-Martha qui avaient df fuir de chez elles dans
la matin6e du mercredi et, d6guis6es avec des mouchoirs
sur la tate, elles avaient gagn6, les unes en voiture, les
autres A pied, la maison du Rego, emportant le SaintSacrement.
Apres avoir caus6 un quart d'heure environ, je voulus sortir. La portiere m'avertit qu'un groupe venait de
se former dans la rue et paraissait m'attendre. Je gagnai
aussit6t le jardin des Sceurs, je sautai dans la propri6t&
voisine en escaladant le mur de s6paration et, tout en
circulant dans le jardin assez vaste, je fus assez heureux
pour rencontrer une personne qui vint m'ouvrir la porte
de la rue voisine.
J'appris le lendemain que, quelques heures apres mon
d6part, une bande de r6volutionnaires avait envahi la
maison des Sceurs du Rego, demandant ou 6tait le pr&tre
qui etait entr6 chez elles d6guis. Ils visiterent la maison,
pendant que les enfants effray6s se lamentaient.
De la suite des

v&enements qui concernent M. Espinouze,

nous donnerons seulement le resume suivant, qui a dej. 6t6

publid et qui est exact.
A deux heures et demie, le Pere Espinouze trouva
tne grange oiu l'on consentit a recevoir les enfants la
nuit. Comme il ne lui 6tait plus possible de songer a
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rentrer au collkge, il envoya une personne de confiance
demander qu'on envoyit les enfants deux par deux
Mais la nuit se passa et le Pere resta seul dans sa
grange, se d6fendant contre les rats. Le lendemain
matin, jeudi, ii apprit qu'a six heures du soir, la veille,
une bande de revolutionnaires avait cern6 le college et
donn6 I'assaut au cri de :
A bas les J6suites. a La
porte fut enfonc6e et les r6volutionnaires pinetrerent
dans la maison. Le Superieur, M. Fragues, et un saint
vieillard de 71 ans furent tu6s, un autre pr&tre bless6,
et les envahisseurs firent prisonnier tout le personnel.
En meme temps que le Pere Espinouze apprenait cette
douloureuse nouvelle, il 6tait informe qu'une bande de
r6volutionnaires 6tait a sa poursuite. Dans I'apres-midi,
tout pres de la grange, une trentaine de civils a cheval
mirent pied a terre et demanderent le Pere au propn6taire de la grange. Se voyant sur le point d'6tre pris,
il eut le temps de se precipiter dans un jardin a proximit6, d'escalader un mur et de se refugier dans un aquedue oj il resta de longues heures accroupi et les pieds
'dans I'eau.
La bande s'en retourna et ne revint plus jusqu'au lendemain. Le Pere, qui se trouvait dans la ferme, se
croyait en sfiret6 : il n'en 6tait rien. Soixante individus
firent irruption dans la ferme pour le rechercher. II fut
assez heureux pour pouvoir s'enfufr encore une fois et
se r6fugier dans cet aqueduc qui le prot6geait si miraculeusement contre une mort certaine.
Le lendemain, le Pere retourna dans la grange, oi :1
passa I'apres-midi et toute la nuit. II songea alors a
quitter Lisbonne. II acheta une cravate rouge, un embleme
revolutionnaire. C'6tait le samedi soir, A cinq heures
et demie. Le Pere Espinouze, ainsi d6guis6, reprit le
chemin de Lisbonne. C'etait une imprudence, mais, bris6
de fatigue et d'6motions, il ne pouvait songer a faire de
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nombreux kilomatres. a Et puis, j'avais confiance que la
Sainte Vierge me protegerait », ajoute le Pere.
La fusillade se poursuivait i Lisbonne. En chemin,
il vit des pr&tres escort's par des soldats, des civils en
armes et deux femmes coiffees d'un bonnet phrygien.
Un ami rencontr6 dans la rue alla prendre le billet
du Pere qui, a la dernire heure, se rendit a la gare
gard6e par les revolutionnaires. II traversa les groupes,
monta dans le train. Quand celui-ci s'ebranla, il y eut
Vive la Republique! A bas les
un cri g6ndral de :
J6suites! »
Le Pere s'installa dans un coin et fit le malade. I1
arriva a Pampiliosa le matin a trois heures; il attendit
un train qui se rendait a Paris et qui passait le dimanche
a neuf heures trente. 11 ne fut inqui&t at aucun moment
de son voyage, grice a son d6guisement. A quatre heures
et demie du soir, il entrait en Espagne : c'en 6tait fini
de ses transes et de ses angoisses. II 6tait sauv6.
Avant-hier matin, il d6barquait a Paris, dans le meme
costume qu'au d6part.
Le Pere, continue le journaliste, m'avait raconte tout
cela d'une voix calme, et sans un mot de colre contre
ses agresseurs.
Je regardai un moment avant de le quitter ce jeune
religieux qui venait d'&chapper a la mort grace a son
courage et a son sang-froid. II n'avait point de haine,
et sa bont6 le grandissait encore. Je lui donnai 1'accolade
et, en m'en retournant, je songeais a cette pauvre nation
qui veut faire de grandes choses et se prive du concours de ses meilleurs et de ses plus d6sini6ressbs serviteurs.
Louis MEYER.

(La Democratie, 13 octobre

o191.)
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Ricit de M. SAUNAL, Pritre de la Mission,
de la maison d'Arroios, a Lisbonne.

M1. Saunal a bien voulu ecrire pour nous le rtcit' suivant des
v6tnements qui ont si douloureusement 6prouve notre maison
d'Arroios, s Lisbonne.

La r6volution qui a kclat6 a Lisbonne, le 4 octobre 1910, a 6t6 desastreuse pour les diverses Congrgations, et tout particulibrement pour la Congregation
de la Mission.
Pour bien comprendre les faits, les malheurs a d6plorer, quelques mots sur les causes de la revolution et sur
l'esprit de la population ne sont pas inutiles.
Lisbonne est une ville de 300 000 ames. On estime
qu'un sixieme environ de la population, soit 50 000 personnes, fr6quentent les 6glises. Le reste ignore trop souvent la religion et est tromp6 tous les jours par la mauvaise presse.
A Lisbonne, comme dans toutes les grandes villes, i!
y a une lie du peuple qui se compose d'etrangers et de
Portugais sans travail ou plut6t sans gouit pour le travail, et que le gouvernement r6volutionnaire n'a pas
craint d'accepter a son service les premiers jours.
Quant aux causes de la revolution, l'une des principales est certainement la division des partis monarchiques qui 6taient au nombre de six. Leur rivalit6 ne les
a pas seulement rendus impuissants, elle a discr6dit6 le
pouvoir royal lui-m&me. Aucun de ces partis ne pouvait
obtenir une majorit6 parlementaire, les r6publicains ont
vu le moment oii il leur 6tait possible de renverser la
monarchie. Ils n'avaient pas, eux non plus, le nombre;
mais ils ont cru qu'ils pouvaient compter sur leur
ardeur. D'ailleurs, pour etre siurs de leur coup, ils ont
arm6 les hommes du peuple et les pires.
C'est la marine qui a donne le signal de l'insurrection

- 33 et qui, bient6t, s'est vue appuyee par un r6giment d'artillerie et un r6giment d'infanterie.
La bataille entre les troupes fideles et les troupes
insurgees a 6t6 molle et n'a pas dur6 un jour et demi.
Aucun g6n6ral n'a paru a la t&te de 1'arm6e royaliste.
On racoiite qu'un colonel d'artillerie, apres avoir pris
ses positions, fit dire au president du dernier ministere
qu'il 6tait a meme de r6primer l'insurrection; on lui
r6pondit de passer le commandemnt au second, lequel
6tait r6publicain La resistance pouvait durer longtemps;
elle cessa le matin du 5 octobre. Aussit6t, on proclama
l'av6nement de la Republique dans les rues de Lisbonne.
Alors, les pires r6volutionnaires crierent : " Marchons
sur les couvents! P Le gouvernement provisoire ferma
les yeux et les oreilles. Soit indifference pour ceux qui
6taient menac6s, soit d6sir de donner une premiere satisfaction a ses d6fenseurs, il laissa pr6parer le premier
assaut. Entre autres, la maison des Lazaristes, au
faubourg d'Arroios, fut 1'objet de cet assaut.
Voici, d'apres ce que j'ai vu et d'aprbs divers t6moins
oculaires, le r6cit de ce qui s'y passa :
II y avait dans la maison 9 pr&tres, 6 freres coadjuleurs, 4 ou 5 domestiques et 24 616ves constituant une
6cole apostolique. 11 6tait d6cid6 que tout ce personnel
quitterait la maison ce jour-la, mercredi, vers les
six heures du soir, a cause des froubles qu'on redoutait
pour la nuit. L'attaque eut lieu le jour et plus t6t qu'on
ne pensait. On la vit meme se pr6parer.
Une demi-heure avant I'attaque, deux militaires
1'arme au poing et trois hommes du peuple, armes de
piques, escaladdrent le mur de cl6ture pour prendre connaissance des lieux. En traversant le jardin, ils rencontrerent deux freres coadjuteurs auxquels ils demanderent
bonnement la pcrte de sortie. Les freres, croyant qu'ils

ealcnt autorisds a circuler dans la proprite, la leur
mdiquerent purement et simplement.
A cinq heures de l'aprbs-midi, se trouvaient masses
autour de la proprietk de 400oo 500 hommes arm6s de
fusils, de piques ou de pierres. On voyait aussi parnu
eux quelques soldats qui paraissent avoir 6t6 appeles
pour diriger le mouvement On eut dit que ces gens-la
regardaient notre maison comme une forteresse remplie
d'ennemis du peuple arm6s jusqu'au dents. Le bruit a
couru, en effet, que nous etions arm6s et que nous avons
fait usage de nos armes. I1 n'en 6tait absolument rien.
A cinq heures un quart, on agite fortement la sonnette, et, comme le portier tarde un instant a ouvrir, on
enfonce la porte a coups de hache. Les assaillants
penetrent en masse dans la cour d'entr6e et, n'osant pas
d'abord s'aventurer plus loin, s'y arr&tent quelques
moments, lancant bombes et balles a travers les fenetres
qu'ils ont en face d'eux.
Mais tous les assaillants ne sont pas dans cette cour.
I1y en a sur tout le pourtour de la propri&te; et c'est de
tous les c6t6s a la fois que les balles arrivent.
Les gens de la maison, les enfants surtout, 6pouvantes,
se r6fugient dans une salle principale, la bibliotheque,
oil ils s'empressent de fermer les volets interieurs pour
se preserver des balles venant du dehors.
Bient6t, les premiers assaillants, ceux de la rue,
p6netrent dans la maison, gravissant l'escalier; et, tandis
qu'une petite colonne se dirige vers la chapelle oij, heureusement, ces gens semblent oublier le Saint-Sacrement
et se contentent de faire quelques simagr6es, la colonne
principale avance de salle en salle, brisant tout a grand
fracas et lancant des balles a l'aveugle en tous sens.
En entendant ce vacarme, le Sup6rieur, M. Fragues,
persuade que la mort etait devenue inevitable et qu'il
n'y avait aucun moyen de parlementer, groupe son
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monde, ses confreres et les 6leves, les invite a se recommander a la Sainte Vierge, a faire un acte de contrition,
A accepter la mort par amour pour Jesus-Christ. Tous se
mettent A genoux et, apres une courte priere, courbent
la t&te sous la main du Superieur pour recevoir l'absolution (i).
Apres cette absolution, la plupart, sentant I'instinct
de conservation se riveiller, prennent la direction opposee aux assaillants. Les enfants se mettent meme A
crier, en arrivant a la porte qui donne sur ie jardin .
c Vive la Republique! Nous aussi nous sommes r6publicains! »
A ce cri, M. Fragues les rejoint et leur dit : ( Non,
mes enfants, ne criez pas : Vive la R6publique ., mais
Vive Notre-Seigneur Jesus-Christ! Vive Marie! a Retenus par cette parole de leur Sup&rieur, quelques enfants
se r6fugient dans les chambres qui sont pres de la
porte du jardi, a droite et a gauche. LA aussi, se
cachent quelques pr&tres et freres d'oii, en mettant la
t&te A la porte, ils peuvent apercevoir ce qui se passe
dans la direction des assaillants.
Apres son admonestation, le Suprieur revint vers les
envahisseurs et, le crucifix des voeux dans la 'main, leur
cria : a Pour I'amour de Dieu, ne tuez personne. a Le
soldat qu'il avait en face relkve son arme. Mais, en
arriere, il y avait des forcenes qui n'&coutaient rien et
(r) On lit dans le ricit dc M. Alvaro : t Ncus avons vu apparaitre
tris vite le premier agresseur an fond du refectoire. II 6paulait, tirant
au hasard, en criant : c Montrez-vous ! D Apparefam ! - Malgrd le
frisson un peu gendral, M. le Visiteur r6ussit a nous rdunir tous autour
de lui a la salle de la bibliotheque. Comme on avait fermi les volets,
on alluma une a queue de rat v que l'on plaga sur une table, puis on
se mit a genoux pour riciter le
Souvenez-vous *, 'Ave Maria, 0
c Marie conque sans p6ch6 P, I'Acte de contrition et 'on revut l'absolution. M. Fragues la demanda ensuite A M. Barros Gomes et a M. Sinicourt et tout le monde se leva. *
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qui, en le voyant, tirerent. Un de nous le vit tomber
et celui-lh presume qu'il mourut sur-le-champ (I).
Cela n'emp&cha pas les meurtriers de le maltraiter
apres la mort, de le frapper au visage, de lui percer le
corps avec leurs piques. Quelques heures apres, sa figure
6tait toute fumefi6e et devenue m6connaissable.
Parlons maintenant de la seconde victime non moms
interessante, le ven6rable pretre, M. Barros-Gomes, directeur de 1'oeuvre de la Sainte-Enfance pour les pays de
langue portugaise.
II 6tait dans le groupe qui recut l'absolution gen6rale.
Et, au lieu de se relever, il resta a genoux, les mains
jointes, le regard suppliant. Une balle le blessa avant
mýme que M. le Superieur fft atteint. M. Barros-Gomes
ne mourut pas sur le coup. Un t6moin a vu que les
assaillants I'acheverent (2).
En avancant, les envahisseurs ne se contenterent pas
de molester les personnes : ils les fouillerent aussi pour
leur d6rober tout ce qui avait de la valeur; et, dans la
maison, ils firent main basse sur tout ce qui 6tait a leur
convenance.
J'ai dit plus haut que le Superieur invita nos enfants
Ils obeirent;
a ne pas crier : c Vive la Republique l
mais tous ne renoncerent pas . la fuite. Une dizaine me
suivit et vint se cacher avec moi dans une sorte de sou(z) M. Alfred Fragues, Frangais, 6tait ne dans le departement des
Landes, i Linxe. II etait age de 54 ans. Lorsque la reine Amelie, Fran;aise, vint en Portugal, elle chercha un confesseur frangais et choisit
M. Fragues qui, depuis lors, remplit cette fonction. Apres le meurtre
de M. Fragues, son corps fut, par les soins du ministre de France,
retire de la Morgue, oii il avait Ct& port6, et transferd . I'h6pital SamtLouis oh se fit I'enterrement. - Note des Annales.
(2) M. Barros-Gomes (Bemardin), Portugais, 6tait n akLisbonne.
Ce venerable pretre itait ige de 71 ans. Son corps fut recueilli et ses
obseques eurent lieu a Lisbonne par les soins de sa famille. Nous nous
proposons de donner ulterieurement sur lui quelques ditails biographiques. (Note des Annales.)
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terrain qu'on pratiquait pour amener les eaux de la cuisine dans le jardin et qui d6bouchait vers le milieu de la
proprii6t. Nous restames environ deux heures dans cette
cachette; et nous nous proposions d'en sortir a la faveur
de la nuit, lorsque nous aperqiimes A l'entr&e une bande
de gens arm6s, priced6s d'une lanterne.
A leur vue, les enfants se precipitent vers eux, disant :
a Nous sommes des enfants; nous ne faisons pas de
mal : ne nous faites pas de mal. r - a Venez, venez .,
leur est-il r6pondu. Cependant, comme ils tiraient toujours a l'aveugle, I'un des enfants regoit une balle qui
iui 6rafle la jambe. Puis, les envahisseurs avancent jusqu'au fond de I'aqueduc oi je me trouvais blotti. En
m'apercevant, le premier braque sa baionnette et me crie :
* Arrive ici. As-tu des armes? Rends tes armes. 2 Je lui
dis que je n'ai aucune arme. On me fouille sommairement et on me fait sortir du souterrain.
La situation 6tait d6jA moins p&rilleuse qu'au defut
de l'invasion, parce que la premiere fureur des assaillants
etait tomb6e. D'ailleurs, d'apr6s ce que je remarquai peu
apres, je compris que quelques-uns des chefs du mouvement r6volutionnaire auraient voulu que le changement
de r6gime se fit sans effusion de sang, qu'ils regrettaient
les meurtres qu'on venait de commettre et que dej ils
s
se trouvaient d6bord6s.
Cependant, on me fouille minutieusement. A mesure
qu'il survient un de ces voleurs, je suis fouill
nouveau. En sorte que, si j'avais eu le temps de prendre
quelque argent ou meme quelque billet, j'aurais et6 certainement d6pouille comme le furent mes confreres.
Finalement, on me conduisit a un poste de police qui
se trouvait pros de notre maison. La, je rencontrai la
plupart de mes 6lves et, au milieu de plusieurs hommes
a figures sinistres, deux ou trois visages sympathiques.
L'un d'eux m'aborde, s'informe de ma nationalit6 et me
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demande s'il me serait agr6able d'aller chez le Consul
de t-rance. Sur ma reponse affirmative, il se dispose a
me d6gager et a me m6nager une issue.
Mais, arrive dans la rue, voili qu'un chef se pr6sente
et dit : a Cet homme est prisonnier du gouvernement
portugais. II1 ne peut atre mis en libert6 qu'apres examen des griefs qu'on a contre lui. II va etre conduit chez
le gouverneur.
Toutefois, ce chef fit des recommandations expresses
aux gardes qu'il me donna : a Vous etes responsables,
leur dit-il, de tout ce qui arrivera A cet homme sur le
parcours. Vous devez emp&cher que le peuple le maltraite. 3 Je dois rendre ce t6moignage a mes gardes qu'ils
me traiterent avec 6gards. Souvent, durant le trajet, qui
dura pros d'une heure, j'entendis des hudes, des cris
malveillants et meme ce cri : a Tuez-le! s Mais je fus
toujours prot6g6 par mes gardes; et m&me, i trois ou
quatre reprises, des personnes sympathiques s'approch&rent de moi et me dirent h voix basse : a Ne craignez
rien; vous n'&tes pas en danger. •
Arrive au D6pbt vers les onze heures du soir, j'y rencontrai trois de mes confreres portugais : M. Souza, qui
avait repu deux violents coups de crosse a la tate et qui
avait 6t6 deji pans6 a I'h6pital; M. Alvaro, jeune confrere, malade et souffrant; enfin, M. Teixeira. On s'informe de notre 6tat civil, de notre nationalit6, et on porte
ces renseignements au gouverneur.
A minuit, M. le gouverneur nous fait monter dans
son cabinet et, prenant la parole en franqais, nous dit :
a Messieurs, je vous donne la libert6; mais je crois que
vous ferez bien de ne pas l'accepter. I1 y a du tumulte
dans la rue; il serait prilleux de se rendre quelque part
Ici, vous 6tes en pleine s6curite. Demain, nous verrons.
Et puis, nous voulons respecter toutes les opinions politiques et religieuses. s
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Nous acceptons la proposition faite par le gouverneur
de rester. Nous lui faisons remarquer que nous avon_
un malade et un blesse. II donne les ordres tres
bienveillants pour tous. c A coup stir, me dis-je, voila
un chef du mouvement qui n'est point partisan des
violences. s
Le malade ayant demandt des ceufs et du lait, on
apporta au D6p6t une douzaine d'ceufs frais, et, pour le
lait, on dit que les laiteries 6taient deja fermees.
Malheureusement, le D6p6t donnait sur une cour
publique. Des le matin, on vint nous regarder comme
des fauves en cage. Et non seulement nous regarder,
mais nous insulter et provoquer les factionnaires A nous
maltraiter plut6t qu'a nous donner A manger. Quant au
gouverneur, il n'avait pas le temps de voir si ses ordres
6taient executes.
A huit heures du matin pourtant, un factionnaire vient
demander ce que nous d6sirons. On lui demande du
lait, surtout A cause du malade. Peu apres, il apporte
un litre de lait et nous dit que le diner nous sera apport6
un peu plus tard. A trois heures de l'apres-midi, ce diner
n'6tait pas encore arriv6, et tel ou tel d'entre nous n'avait
encore rien mange.
Comprenant alors que, malgr6 les paroles du gouverneur, notre sort devenait critique, que si les monarchistes
reprenaient les armes nous pourrions tre traites comme
otages, que nous etions exposes pour le moins A souffrir
de la faim, qu'il fallait parler cat6goriquenient A la sentinelle, je vais A elle et, confiant d'ailleurs dans la bienveillance du gouverneur, je lui dis : 1 Je veux absolument aller trouver le gouverneur. - Absolument? repritelle. - Oui, absolument. a Sur ce mot, elle m'ouvre et
me conduit a travers la foule jusqu'a I'antichambre du
gouverneur. On y faisait queue, Deja, les conseils muni-
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cipaux vcnaient adh6rer a la R6publique, et puis le gouverneur avait quantit6 d'ordres a donner.
Je prends mon rang, et, A mon tour, j'arrive au gouverneur. a M. le Gouverneur, lui dis-je, vous nous avez promis la libert6 : nous voudrions nous rendre A la 16gation fransaise pour demander a M. le Ministre oi nous
pouvons nous r6fugier. Et nous sommes sans argent,
sans chapeau, mal vktus, nous vous serions tres obliges
si vous vouliez bien nous donner une automobile. P Aussitbt, sans r6flexion aucune, le gouverneur commande l'automobile et m'invite avec politesse A m'asseoir.
Dix minutes apres, I'automobile arrivait et deux militaires nous accompagnaient
ala lIgation francaise, a
travers les rues tumultueuses de la ville.
M. le Ministre ne voulut recevoir que celui de nous
qui 6tait Francais : c'6tait moi. II fut tres aimable. II
me dit de faire part A mes confreres des regrets sinceres
que lui causaient tous nos malheurs. II ajouta qu'il avait
demand6 au gouvernement provisoire que le corps de
M. Fragues, qui avait &t6 port6 a la Morgue, nous fft
rendu et que ses obseques pussent se faire selon le rit
catholique et la coutume locale.
Je lui exposai que, parmi mes confreres, il y avait un
malade et un bless6 et que nous d6sirions nous r6fugier
a 1'hospice francais. II eut la bont6 de nous procurer une.
automobile et une garde pour nous y faire conduire.
Nous entrames done A l'hospice Saint-Louis le 6 octobre au soir, et nous y demeurAmes jusqu'au 12, jour de
notre embarquement pour la France. Nous ffmes
accueillis avec empressement par les Filles de la Charit6, bien que notre presence ne fit pas sans 6tre compromettante pour elles.
Car 1U oi les r6volutionnaires soupqonnaient un pretre,
on 6tait expos6 A une invasion peu agr6able. Cependant,
les dignes Filles de Saint-Vincent-de-Paul se mon-
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trerent admirables de sang-froid et de d6vouement. Elles
nous procurerent du linge et des v6tements civils; elles
soignerent nos raalades et preparerent notre depart avec
une sollicitude dont nous serons toujours reconnaissants.
Nous nous embarquimes le 12 sur I'Atlantique, paquebot des Messageries maritimes, avec un grand nombre

de religieuses oblig6es de quitter le Portugal, parmi lesquelles se trouvaient 48 Filles de la Charit6 (i).
Les Filles de la Charite furent peut-etre les religieuses
de Lisbonne les moins maltrait6es. Elles purent se rendre
toutes sans trop de difficult6s de leurs diverses maisons
A l'hospice Saint-Louis.
I1 est temps de dire que les prisonniers faits a notre
maison d'Arroios furent divises en trois groupes. Un
premier groupe, compos6 de 4 pretres, fut dirig6 vers le
dep6t du gouverneur civil. Nous venons de suivre toutes
ses aventures.
Un deuxieme groupe, compos6 des 616ves, fut conduit
le 6 k un grand orphelinat de 1'Etat, 1'orphelinat de
B6lem. Ils n'y ont pas 6te maltraites physiquement, mais
on a ridiculis6 leur foi et leurs pratiques religieuses; on
a pr6n6 devant eux 1'affranchissement de leur servitude,
les bienfaits de la situation nouvelle qui s'ouvrait i
eux, et on n'a consenti ý rendre la plupart d'entre eux
a leurs parents qu'apres des formalit6s compliqu6es.
Le troisieme groupe etait compos6 de nos f rres coadju(x) Sur le paquebot TAllantique furent embarques, le 12 octobre 191o, a Lisbonne, 6 Missionnaires Lazaristes, 48 Filles de la
Charite, 38 Soeurs de Saint-Joseph de Ciuny, 6 Seaurs de l'ImmaculeeConception.
Plus tard, une correspondance du journal le Temps, publice dans ce
journal le 5 novembre x91o, disait : a Une cinquartaine de Peres
Jesuites portugais formant le dernier convoi ont 6t6 expuls-s hier et
ont ete embarques & Lisbonne k bord d'un vapeur i destination de la
Hollande sous la surveillance d'agents de police; les voitures qui les
ont conduits a I'embarcadere 6taient entources par la populace et les
gamins. b 'Note des Annales.)
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teurs et de deux de nos pretres :' M. Senicourt et M. Sanle 5 au soir vers un
tos (Abilio). Ce groupe fut dirign
campement militaire qui se trouvait non loin de la
grande avenue de la Libert&. A l'exception de M. S6nicourt qui eut la bonne fortune d'etre liblr6 dis le lendemain et meme de rejoindre ala 16gation francaise le
premier groupe de prisonniers quelques minutes avant
que ceux-ci ne partissent pour l'hospice "rancais, les
autres membres du troisieme groupe eurent des aventures fort p6nibles.
Ils demeurerent prisonniers du 5 au 18 et furelnt
transferbs successivement du campement militaire au
d6p6t du gouvemement civil et de ce d6p6t a la prison
de Limoeiro, demeurant quafre ou cinq jours dans chaque
station. Partout, ils eurent a entendre des injures, des
blasphemes, a subir des avanies. Partout, ils furent trait6s durement, nourris miserablement. Enfm, on leur
donna la libert6, mais non pas purement et simplement.
II fallut remplir diverses formalit6s; et, au d6part, on
leur d~livra un sauf-conduit qui les qualifiait d'ex-Lazaristes et leur assignait leur pays natal comme r6sidence.
Si, maintenant, on jette un regard en arrisre, si, apris
coup, on examine ce qui aurait pu se faire pour prevenir ou du moins att6nuer les d6sastres qui sont arriv6s,
les malheurs qu'on a d&plorer, il semble regrettable
d'abord qu'on n'ait pas arbor6 le drapeau frangais. Le
ministre de France, m'a-t-on dit, l'a fort regrette.
II parait meme que si on avait au moins arbor6 le drapeau blanc, oela aurait fait tomber quelques prejug6s,
car il semble qu'on nous prenait pour des ennemis du
genre humain.
Enfiti, M. Fragues ne parait pas avoir 6t6 suffisamment renseign6; du moins, les deux jours qui ont pr6ced6 l'invasion, il n'a point paru croire ala gravit6 du
peril. II aurait pu se rendre en v6tements civils i la 16ga-
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tion franqaise et, par 1'entremise de M. le Ministre, obtenir du gouvernement de Lisbonne une garde pour la
maison. Ces pr&cautions n'auraient probablement pas tout
empech6, mais elles pouvaient prevenii l'invasion de la
maison et les meurtres.
Henri SAUNAL.
VII. -

LES FILLES DE LA CHARITI

Nous avons indiqu6 djai, en passant, ce que devinrent les
Filles de la Charite de Lisbonne : elles se reunirent d'abord
la 'h6pital ou asile Saint-Louis-des-Francais. Trois d'entre
elles y sont demeur6es. Les autres ont dfi abandonner leurs
wuvres. Celles qui n'etaient pas de nationalite portugaise
durent quitter le Portugal. Celles qui etaient Portugaises
durent cesser de vivre en communauti : et alors, elles prefererent aller chercher une terre oi il serait loisible de vivre
librement ensemble, si cela leur plaisait. C'est ce qui eut lieu
pour les maisons d'Amarante, Bemfica, Gandarinha et SantaQuiteria, pros Felgueiras.
Pour File de Madire, a Funchal, les Sceurs de I'hbpital
requrent Fordre de se retirer. A ['hospice Dona Amelia, aujourd'hui propridt6 de la famille royale de Subde, les quelques
Sceurs soignant les malales purent rester. Mais, A c6t6 de
'hospice, des classes populaires o~i venaient 700 enfants
avaient et6 Etablies par les Filles de la Charite; celles-ci
recurent l'ordre de cesser cette couvre; les enfants furent renvoyes et les Soeurs durent se retirer.
A Parede, localit6 situde sur les bords du Tage, a une trentaine de kilometres de Lisbonne, les Filles de la Charite desservaient un sanatorium pour enfants scrofuleux. Voici le
compte rendu qui nous a &t6 adress6 par la Sceur Dutilleul de
ce qui se passa dans cet ktablissement.
18 octobre g19o.

Le lundi 3 octobre, M. Fragues passa quelques heures
au sanatorium. C'6tait sa premiere visite depuis notre
retraite annuelle et depuis son voyage a Lourdes.
II fit une courte instruction sur le Rosaire aux
Enfants de Marie, et confessa quelques Soeurs.
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I1 nous parla longuement de la situation du Portugal, de la proclamation a bref d6lai de la R6publique;
il nous dit qu'il fallait s'attendre a tout, meme au martyre. Avait-il le pressentiment de la mort qui l'attendait (1)?
II recommanda la confiapce en Dieu et en Marie Immacul6e, nous laissa une image, souvenir de Lourdes. II
prit le train de quatre heures pour Lisbonne : nous ne
devions plus le revoir.
**0 *

Le lendemain matin, toutes les communications 6taient
interrompues avec Lisbonne. Nous apprenions la mort
d'un chef r6publicain, assassind la veille; la r6volution
pr6paree depuis longtemps avait eclat6 : la marine
d'accord avec la troupe bombardait la ville, le signal en
avait &et donn6 la nuit; des le soir du 3, la chasse aux

pr&tres 6tait commenc6e.
Nous nous demandions avec anxi6te si M. Fragues en
(x) Nous avons eu sous les yeux une note ecrite d'oh il ressort que
la veille, 2 octobre, M. Fragues parla dans le mime sens aux Filles
de la Chariti de 1'h6pital Saint-Louis a Lisbonne, leur disant : a Nous
serons les premieres victimes. *
II peut paraitre diflicile de concilier ce langage avec ce que l'on a
lu plus haut, oh I'on voit comment M. Fragues, le lendemain et le
surlendemain, 4 et 5 octobre, assurait a ses confreres qu'il n'y avait point
de danger et comment il se refusait k prendre les mesures de precaution que ses confreres reclamaient.
A notre avis, tout cela se concilie par une consideration en quelque
sorte psychologique et la connaissance du caractere de M. Fragues.
Dans 1'examen d'une affaire, son esprit actif discernait facilement les
alternatives possibles, mais sa volonte, elle, etait naturellement hesitante sur la decision a prendre. Dans le cas present, il savait qu'une
revolution pouvait 6tre sanglante, et il traduisait cela vivement, parlant
do martyre; il savait aussi qu'une revolution peut parfois se faire
sans secousses et n'Etre qu'une evolution, comme, par exemple, quand
le Bresil en 1889 passa de la monarchie a la republique, et il se plaisait sans doute a esperer qu'il en serait de meme pour le Portugal et
'a le faire esperer a ses confreres. Cette derniere possibilit& lui permettait d'ailleurs de differer de prendre une resolution, ce qu'il semblait pr6efrer. - Note des Annales.
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quittant Parede n'avait pas 6t6 une des premieres victimes. Nous sfmes qu'il avait 6ti poursuivi par la populace, qu'il n'avait di son salut qu'au d6vouement d'un
officier qui dut le prot6ger dans le tramway oi il s'6tait
r6fugi6. II put cependant rentrer a Arroios.
Nous inspections la mer, tichant de d6couvrir
quelque chose. Devant le sanatorium, sur les rochers du
rivage, un marin courait avec vitesse. Nous voulimes
I'interroger; il ne nous r6pondit que par des gestes, en
continuant sa course vers le fort voisin. Nous devions le
retrouver un peu plus tard, prot6geant notre fuite.
Notre inqui6tude augmenta au bruit de coups de
canon. Nous nous demandions ce qui se passait a Lisbonne.
Un navire vint se poster en face de l'6tablissement
pour garder le cible sous-marin, nous assure-t-on. Entour6es de gens qui paraissaient hostiles, sans nouvelle
aucune, nous passimes la journ•e du 4 et la nuit dans
une poignante anxi6et! Le 5 au matin, des cris, des
p6tards nous annoncaient la proclamation de la R6pubhque : le roi avait df s'enfuir, le parti r6volutionnaire
restait le maitre; plus de gardes municipaux, plus de
police. Le peuple vainqueur promenait le drapeau rouge
et vert.
C'est alors que le docteur, directeur du sanatorium,
nous conseilla de partir avant le d6cret qui allait expulser les ordres religieux; il nous dit que c'6tait press6 et
que nous deyions prendre imm6diatement nos dispositions; mais il ne voulut pas garantir la s6curit6 de notre
d6part.
Sur ces entrefaites, nous arrivait un mot de la Soeur
Visitatrice. Elle nous annoncait que le ministre de
France ne pouvait se charger de notre maison parce que
c'6tait une maison portugaise; elle nous disait que nous
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nous 6clairAt.
En meme temps, elle nous communiquait 1'horrible
nouvelle du massacre de M. Fragues et du bon M. Barros-Gomez, le pillage d'Arroios, la prison des Lazaristes!
Quelles peines et que d'angoisses!
Une trentaine de kilometres nous s6paraient de Lisbonne, comment les franchir sans risquer d'&tre maltraites par les r6volutionnaires?
L'on vint nous dire qu'une bande de pillards avait
1'intention d'envahir le sanatorium et de lancer une
bombe du c6t6 de la chapelle, pris des Sceurs; leur id6e
6tait d'eloigner les enfants et les vieillards. L'on nous
conseillait de nous d6guiser et de fuir, quelques maisons nous offraient I'hospitalit6. Nous remerciimes, nous
confiant en la bonne Providence.
La bande qu'on nous avait annonc6e ne parut pas;
elle avait kt6 dirig6e
la rencontre des troupes venant
de la province; par un dessein providentiel, son itin&raire s'etait trouv6 chang6.
Le lendemain, la loi d'expulsion des religieux paraissait. Le docteur, changeant alors d'avis, nous disait
de ne plus bouger. La Sceur Visitatrice de nouveau nous
mandait qu'elle ne pouvait rien faire pour nous, que nous
nous entendions avec le m6decin, mais que, par prudence,
nous ne venions pas i la Maison Centrale, ce qui ne
ferait qu'augmenter les difficult6s. Le docteur ne faisant
que passer au sanatorium, rien ne fut d6cid6. La nuit
se passa a faire les malles.
La Sceur Sup6rieure, dans une perplexite extreme, se
confia au Seigneur et l'inspiration lui vint de s'adresser
aux r 6volutionnaires eux-memes pour nous aider A
quitter le sanatorium.
Quelques heures apres, vingt A vingt-cinq revolution-
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naires s'avangaient vers le sanatorium. Deux hommes se
d6tachent alors du groupe, 'un d'eux 6tait l'envoyi du
gouverneur civil, aux insignes r6publicains, portant une
dep6che dont nous ne vimes pas le contenu. a J'ai ordre,
dit-il, de visiter la maison. * Ma Sceur Suprpieure se
presenta avec deux Sceurs portugaises. a Combien de
portes de sortie avez-vous? demanda-t-il. Je veux y placer des gardes. z
II 6tait cinq heures et demie, la nuit approchait Ma
Soeur Sup6rieure proposa de commencer par les sous-sols
tres nombreux et tres irr6guliers : ils forment toute la
base du sanatorium. Les recherches durerent jusqu'k
huit heures du soir. Deux ou trois de nos employds
accompagnaient les Sceurs. Des portes ferm6es furent
enfonc6es, des caisses soigneusement examinees : ces
hommes craignaient que nous cachions des armes et des
munitions, mais c'6taient surtout les pr&tres qu'ils cherchaient. A la cave de la d6pense, le gros sel de cuisine
parut suspect ainsi que les paquets de morue. Tout a
coup, des rumeurs et des cris venant du dehors se firent
entendre : a Ils sont 1a; les pr&tres sont caches sous la
chapelle, les masons viennent de d6molir un mur! v Le
chef de la bande eut beau les assurer du contraire; pour
les calmer, il fallut recommencer les fouilles de ce c6td.
Et tout cela ala lueur de lanternes, de bougies et de
a queues de rats . .Nos bons anges veillaient sur nous :
nous ne fumes pas meme insult6es et, cependant, des
gens A mine r6volutionnaire circulaient dans le sanatorium.
Deux grands gaillards en paletot, la casquette sur
I'oreille, la cocarde a la boutonniere, arm6s d'un 6norme
gourdin, entrirent sans faton a l'office de la d6pense, oui
la Soeur se trouvait seule; ils la toiserent des pieds a la
t&te, firent 1'inspection du local, fouillant les coins et
quelques armoires et repartant sans mot dire, att grand
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soulagement de la Soeur qui remercia Dieu de toute son
ame.
Le chef de la bande pria la Soeur Superieure de pr6venir les malades et les enfants qu'ils allaient passer
dans les salles, afin qu'ils n'aient point peur. Ils n'y
entrerent que deux, visiterent quelques armoires et se
montrerent convenables.
Ils ne rencontrerent de r6sistance nulle part; nous leur
parlames avec politesse et franchise et nous remarquames
que, vers la fin de la visite, leur air farouche s'6tait
adouci. A deux ou trois reprises, l'envoy6 du gouverneur
civil, I'homme au toupet droit, aux regards menacants,
au commandement bref et cassant, avait laiss6 chapper
cette exclamation : aMaison extraordinaire! Quel ordre!
Quelle propret6! • Et ses paroles devenaient plus bienveillantes.
C'est alors que la Sceur Sup6rieure, r6solue a demander secours a ces gens-la, pria l'envoy6 d'entrer a la
d6pense. c Monsieur, dit-elle, nous savons que demain
le d6cret d'expulsion va passer; nous ne voulons pas
resister et nous vous demandons si vous pouvez nous
aider a partir. - Comment d6sirez-vous partir? repondit-il. - En automobile, c'est plus stir et plus direct. Combien &tes-vous de Sceurs? - Quatorze, Monsieur. 11 vous faudra alors quatre automobiles. Eh bien, comptez sur moi; je vais parler ce soir au repr6sentant du
peuple et, si je ne reviens pas, j'enverrai quelqu'un avec
mon nom. u Et il nous donna sa signature. Puis il
demanda a nous voir toutes, il nous compta onze; il
d6sira voir les autres, la Sceur Sup6rieure le conduisit
dans les offices; il parut satisfait.
Vers onze heures et demie du soir, un soldat en civil
.vint dire de la part du repr6sentant que la bande arm6e
avait quitt6 le sanatorium, que quatre militaires nous
gardaient, que nous 6tions en sCirete. Une Sceur accom-
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pagn6e de nos employbs de service,, fit de nouveau le
tour des sous-sols pour fermer les portes et s'assurer
que personne n'y restait.

Le lendemain, 9, ma Sceur Superieure fit part de ces
incidents au directeur qui, la veille, avait 6t6 trouver le
gouverneur civil pour lui demander un sursis, voulant
nous garder le temps nicessaire pour reconstituer un
autre personnel. Mais la Sceur Suprieure jugea que l'on
n'6tait pas en sfiret6 au milieu de tous ces gens-l auxquels on pouvait peut-6tre bien se confier pour partir,
mais non pour rester.
La journ6e se passa au t6lephone, sans rien pouvoir
combiner ni avec la fondatrice du sanatorium, ii avec
le docteur, ni avec le gouverneur civil : les fils 6taient
gardes ou coup6s; des qu'on pensait s'entendre, impossible d'aboutir.
Voyant cela, nous decidimes de nous arranger d'une
autre mani&e. Sur ces entrefaites, la Sceur Visitatrice
nous annonca qu'un bateau franaais, 'Atlantique, pr6venu par le ministre de France, prendrait les Sceurs le
lendemain.
Nous envoyames une personne de confiance pr6venir
la fondatrice que son grand age retenait a Lisbonne;
elle eut beaucoup de peine, paya nos passages; elle ne
pouvait pas faire autre chose pour nous.
Quatre automobiles furent retenues pour le soir; le
representant du gouverneur civil averti nous promit de
nous faire escorter, i condition que nous prendrions des
vetements laiques, ce que la Sceur Visitatrice nous avait
dejA dit de faire.
A huit heures et demie, les automobiles 6taient Ia
Nous nous recommandimes une derniere fois a Notre-

Seigneur, le priant de benir notre voyage. Le coeur si
compatissant du bon Mattre dut avoir pitii de nous qui,
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r6unies a ses pieds, en habits du monde, lui jurions une
fidelit6 inviolable.
Au dernier moment, pas de place pour nos bagages;
nous daimes les laisser aux a Populaires P qui nous
garantirent que, le lendemain, nous les aurions au bateau.
C'est alors que les Soeurs monterent dans la premiere
automobile. La Sceur Superieure, voulant partir la dernitre, demanda encore au repr6sentant du gouverneur
si nous n'avions rien a craindre. * Je vous donne ma
parole d'honneur que vous arriverez toutes a bon port v,
reprit le r6publicain. Lui-meme monta sur le devant de
la premiere automobile avec un soldat arm6. Les autres
automobiles suivaient, gard6es par des matelots et des
revolutionnaires; le drapeau republicain flottait.
Nous laissions nos hospitalises aux soins de filles
employ6es, d6vouees et s6rieuses, qui voulaient nous
suivre, mais auxquelles nous avions fait comprendre que
leur devoir 6tait de nous remplacer, momentanement du
moins. Le directeur nous 1'avait demande.
Le trajet de Parede a Lisbonne se fit sans encombre.
I! y eut bien quelques arrets inqui6tants, des signaux
particuliers, des reflexions a notre endroit. Pres du sanatorium, la foule calme nous regardait passer, beaucoup
'de nos employ6s et de nos pauvres &taient 1, tous rppublicains; mais comme nous ne leur avions fait que du
bien, ils avaient I'air de nous regretter et plusieurs nous
saluerent.
Plus loin, d'un groupe revolutionnaire, cette exclamation partit : a I faudrait jeter tout cela a la mer. * A
l'arr&t du poste des douaniers, les employ6s nous ont
paru faire une corvee.
Nous ffmes conduites prisonniires a 1'Arsenal, en
attendant l'embarquement : c'6tait la regle.
Plusieurs officiers de marine nous introduisirent dans
la salle des roeeptions au troisieme 6tage, toute par&e
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encore de verdure, des 6cussons et des drapeaux qui
avaient servi pour les fetes donn&es r6cemment au prsident de la R6publique du Br6sil. Quel contraste et
quelle ironie! Les tables du banquet 6taient m&me rest6es, servant d'appui a de pauvres religieuses expuls6es
et d6guis&es qui remplissaient la salle; les unes se promenaient, les autres reposaient sur des matelas que les
matelots avaient mis A leur disposition, plusieurs passalent l1 leur troisieme nuit d6ja!
Nous dimes aller deux ou trois fois dans le cabinet
d'un commandant de marine, oh se trouvaient plusieurs
officiers, d6cliner nos noms, indiquer notre pays, la date
de notre entr6e en communaut6, nos emplois eh religion.
Aux Sceurs portugaises de divers ordres, on demanda
si elles ne pref6raient pas rester en Portugal, on leur dit
qu'il serait beaucoup mieux qu'elles quittent leur habit
et qu'elles se marient.
Quant a nous, Filles de la Charite, on nou, laissa
tranquilles. Nous avons remarquC que tous parlaient
volontiers francais, quoique pas toujours correctement,
et qu'ils relevaient le nom de Soeurs de Saint-Vincentlde-Paul avec bienveillance. Nous 6tions les seules Filles
de la Charit6 ditenues a l'Arsenal. A nos c6t6s, 6taient
des Franciscaines, des Dominicaines, d'autres religieuses
qui s'6taient vues oblig6es de quitter pr&cipitamment leurs
maisons. Les Sceurs du Bon Pasteur avaient eu une demiheure pour pr6parer leur depart. La plupart 6taient sans
ressources, ne pouvant plus se reformer, du moins pour
le moment, en communaut&
Nous passAmes la nuit sur des chaises, sommeillant
et priant. Les marins de garde nous apporterent deux
fauteuils. Quelle nuit! Tout fut cependant convenable
et tranquille. Nous 6tions 1U, sous des troph6es de centaines de drapeaux royalistes avec le bel 6cusson histo-
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rique aux cinq plaies de Notre-Seigneur qu'on n'avait
pas eu le temps d'enlever!...
Au matin, brisees de fatigue apres ces journes et ces
nuits d'6motion, nous reqimes un pot de terre rempli
d'eau et quelques biscuits de mer. C'6tait bien la ration
des prisonniers.
Sur notre demande, les officiers de service nous
envoyerent chercher, par deux matelots, des petits pains
et un bidon de cafe noir qui avait au moins la qualit6
d'etre chaud. Le tout fut pay6 largement.
Enfin, I'heure du d6part approchait, toutes les formalit6s 6taient remplies. Au dernier moment, il fallut
encore subir un interrogatoire du ministre de la justice
qui fut convenable : il demanda a nos Saeurs portugaises
si elles voulaient aller en France. Sur leur r6ponse affirmative, il nous souhaita a toutes bon voyage. Le commandant avec un autre officier arm6 et une bande de
marins nous accompagnerent a travers 1'Arsenal jusqu'au
bateau. II nous fallut passer au milieu d'une foule d'ouvriers, laissant fer, forge et enclume poux nous voir. Sur
le quai, la foule 6tait agit6e; l'officier de garde avait
peine a la contenir. II 6tait temps que 1'on parte!
Nous rejoignimes l'Atlanlique, qui 6tait au large, et,
1a, nous reconnaissions peu a peu nos Sceurs sous leur
costume d'emprunt. Bient6t, le commandant du navire,
tres bienveillant, nous permit de reprendre la corette;
nous attendions son ordre pour ne rien compromettre.
Les parents de l'une de nos Soeurs qui nous avaient 6td tres
d6vouks emporterent les vhtements mis g'nereusement
a notre disposition. Une heure apres, nous 6tions en
pleine mer et toutes sauv6es! Merci, mon Dieu!
La mer 6tait grosse et agite, nous eimes fort a souffrir du roulis qui se faisait de plus en plus violent; au
golfe de Gascogne, une fausse manoeuvre du timonier,
"dit-on, faillit occasionner un terrible accident. II 6tait
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alors sept heures du soir; nos Seurs, dans le salon,
roulerent plusieurs fois les unes sur les autres; a la salle
a manger, tout se brisait au milieu de cris, et, dans les
cabines, ce fut une vraie bousculade. Nous avons cru
toucher a notre derniere heure
Prils sur terre, pinls sur mer; et, en arrivant en
France, nous allions tomber au milieu de la greve des
chemins de fer.
Nous n'arrivimes a Bordeaux qu'd onze heures et
demie du soir, les trains pour Paris ne marchaient pas.
Ce fut une grande consolation pour nous en debarquant de constater que, malgr6 l'heure avanc6e de la
nuit, la bonne Visitatrice avec une d6putation de Sceurs
de chaque maison de la ville nous attendaient Toutes
les maisons se disputaient pour ainsi dire le bonheur de
nous poss6der; un grand nombre de voitures ferm6es
avaient 6t6 command6es. Les Sceurs du sanatorium
furent recueillies par la respectable Sceur Bertin, de la
maison des Enfants-Assist6s, qui, avec son grand coeur,
compatit affectueusement et largement A notre 6preuve.
Ma Sceur Assistante et nos autres Sceurs ne surent
qu'imaginer pour nous remettre de nos fatigues et nous
faire oublier nos 6motions.
Une d6p&che de M. notre tr&s honord Pere nous
rappelle toutes a Paris! C'6tait notre voeu le plus cher.
VIII. -- RisUME
Nous avons encore d'autres ricits, mais ceux que nous
venons de publier suffisent, il nous semble, pour donner une
idde soit des dv&nements g6neraux de la revolution ricente

du Portugal, soit des incidents douloureux et parfois tragiques
relatifs a la famille religieuse de saint Vincent de Paul qui
viennent d'y avoir lieu.
Qu'une nation se donne les institutions politiques qui lui
plaisent davantage, cela ne regarde qu'elle. Mais les questions
de respect des consciences et de libert6 religieuse sont partout

-

54-

dignes de consideration, et dans les evenements que nous
venons de raconter, nous ne pouvons nous empkcher de constater, on pourrait dire l'aspect c anticlerical, qu'ont pris les
6venements de la revolution en Portugal. II y a des progres
que tout le monde acceptera : progres de l'instruction en ce
pays oh, comparativement aux autres nations de 1'Europe, il
y a un trop grand nombre d'illettres; progres matiriels, en
ameliorant les voies de communication et de commerce; progr!s du bien-6tre des classes populaires en les faisant profiter de reformes utiles dans le regime administratif et financier. Ce n'est pas rdpondre a ce besoin d'instruction primaire
que de fermer les ecoles religieuses en des contrees oý les
ecoles sont dja. trop rares; ce n'est pas repondre aux desirs
l1gitimes d'ameliorer leur situation sociale que de donner la
loi du divorce a des populations en grande majorit6 trbs religieuses et qui n'ont jamais ravO recevoir un tel present. I1 y
a lieu d'espirer qu'au contact des rdalit6s, la marche des
evenements se modifiera un peu, et qu'on verra, en particulier, plus de liberte religieuse dans ce pays de Portugal, qui
est si digne de sympathie.
A. MILON.

ITALIE
Lettres de la S
,ur
E. MAURICE, Visitatrice,
a la tIrs honorie Mere MAUCHE, a Paris.
Naples, Maison Centrale, 25 octobre 1910.
II fallait, semble-t-il, que le grand bonheur que nous
avons eu g Naples de vous poss6der quelques heures au
milieu de nous fRt achet6 par la peine et I'angoisse.
Apres votre d6part, une terrible alluvion, torrent d'eau
et de boue, a d6vast6 Casamicciola et toute l'ile d'Ischia;
elle est passee bien pros de la maison de nos Sceurs et a
pr6cipit6 beaucoup d'autres maisons dans la mer, car elle
emportait tout sur son passage, mais nos Sceurs n'ont
souffert que de la peur et du malheur des autres. Le bel
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6tablissement du Mont de lai Misricorde, oi les Filles
de la Charitd vont 1'6t6 pour les bains des malades
pauvres, est aussi presque intact. Presque tous les habitants ont pu se sauver; cependant, a Casamicciola seule,
il y a douze victimes; on les dit plus nombreuses dans
les autres parties de F'ile.
A Salerno, Vietri, Portici, Somma, ce terrible orage
de trente-six heures, sans interruption, a caus6
d'immenses d6gits. Nous sommes rassurees pour nos
Sceurs de Vietri. Cependant, n'ayant pas de nouvelles
directes, je ne sais si la maison n'a pas souffert quelque
dommage. Demain matin, s'il plait a Dieu, j'irai a
Casamicciola et vous donnerai apres des nouvelles precises de nos Soeurs.
Sceur E. MkUICE.
Naples, 27 octobre 191o.

Je suis revenue le cceur bris6, mais enfn plein de
reconnaissance envers Dieu, de Casamicciola. La ruine
est indescriptible.
La petite maison des Sceurs, construction tres 16gere,
est a 8 metres a peine du bord de la mer, sur une route
elev6e; elle se trouve tout k fait sur la pente suivie par
le torrent divastateur. Il descendait de l'Epomeo, volcan 6teint, roulant d'6normes blocs de pierre d6taches de
la montagne, d6racinant les plus gros arbres, couvrant
apres les avoir renvers6es toutes les maisons qu'il rencontrait, ou -atrait dans ces maisons, d6fonqant les
murs et remplissant tout de pierres, de vase, de bois.
J'en ai vu une dans laquelle un arbre tout entier et tres
grand est-entr6 dans toute sa longueur; il y est reste.
La maison de nos Soeurs n'est separ6e de la dernire
maison d6truite que par un tout petit jardin, appartenant a une personne voisine, et par un mur bas et faible,
entourant la cour des orphelines : il eut du c6der,
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semble-t-il, a la premiere pierre un peu grosse qui l'aurait atteint Tout s'est arret6 1 40 centimetres i peine
du petit mur, comme si une main invisible avait retenu
ces flots et ces masses de pierres et de decombres.
Le torrent s'est divise, bondissant a droite et a
gauche de la maison. DIfonnant les deux rues, emportant tous les arbres, le mur et une partie de la route qui
passe devant la maison, il a precipit6 tout dans la mer,
apres avoir recouvert juste les trois marches qu'il faut
monter pour entrer, de la rue, dans le petit vestibule de
nos Sceurs.
Pendant ces moments terribles, nos Sceurs priaient i
la chapelle avec leurs quinze orphelmes, comptant sur
la Sainte Vierge dont la statue est adoss6e au mur de
la petite cour devant lequel se sont mass6s les 6normes
d6bris dont j'ai parl1.
II 6tait neuf heures et demie du
matin, lundi, 24 octobre.
Lorsque le bruit assourdissant du torrent eut diminue
et que la Sceur Suprieure crut le plus fort du danger
pass6, elle regarda par une terrasse autour de la maison : ele vit les rines accumulges de tous c6t6s; les
blocs de pierre, les debris imergeant de l'eau qui couvrait tout, elle ne put que pleurer et jeter un cri de
reconnaissance vers la Vierge Immacul6e, notre protectrice. Elle appela les Soeurs et les enfants pour leur faire
contempler ce spectacle; une des petites orphelines,
voyant la maison seule intacte au milieu de cette d6solation, s'&cria spontandment : a Ma m6re, notre maison
parait &tre l'Arche de Nod! a C'tait bien vrai; cette
petite maison qui, humainement parlant, semblait devoir
Atre prcipitde dans la mer, avait 6t4 pour nos Sceurs et
leurs enfants l'Arche du salut.
Quatre navires de guerre sont devant Casamicciola;
soldats et marins travaillent activement au deblaiement
des rues, des maisons encore debout et pompent l'eau qui
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remplit toutes les caves. Le terrain s'est 6lev6 de plus
de 2 metres. Les digits sont suprieurs a ceux du grand
tremblement de terre de 1883, en ce sens que toutes ou
a peu pres toutes les terres sont perdues, 6tant couvertes
d'mnombrables masses de pierres.
La misere est immense : avec les provisions donn6es
par le ministere de la marine, nos Soeurs ont la consolation de faire la cuisine pour pres de quatre cents personnes pauvres et riches, car tons viennent indistinctement chercher un peu de soupe... Hier, j'ai eu le poignant bonheur de faire le service avec nos cheres Sceurs.
Le ministre de la marine est venu : il a dit quelques
paroles d'encouragement au peuple et a 6t6 tres poli avec
les Sceurs. Apris la distribution, le bon commandant du
cuirass6 la Serdagnam'a dit avec tout son coeur : a Partez tranquille, ma Soeur; vos Soeurs sont proteg6es, et je
vous dis en toute sinc&rit6 qu'elles sont a la hauteur de
leur mission et savent se sacrifier. a
Des le lendemain du d6sastre, notre chere Sacur La
Mattina, Superieure de la maison de la Misericorde, est
partie pour Casamicciola, afin d'ouvrir le grand 6tablissement servant I'6t6 pour les bains; il a 6t mis a la
disposition de la troupe A laquelle elle a donnA tout le
n6cessaire. Elle aide maintenant notre bonne Sceur
d'Albis et ses deux compagnes vaiides, car 1'une est
bien souffrante, mais d6sire cependant rester 1a ou la
Sainte Vierge les a si bien gard6es!
Le grand 6tablissement du Mont est intact aussi; mais,
bien que pres de l'orphelinat, il n'6tait pas si directement sur le passage de I'alluvion; seules, les 6tuves,
situdes plus loin, pres de l'ancien Mont, d6truit par le
tremblement de terre de 1883, ont 6t6 compl.tement couvertes par la terre et les pierres.
Quelques instants avant le passage de 1'alluvion, une
grele 6pouvantable avait d6ja tout divast6; les gralons

-

58 -

de forme triangulaire brisaient et blessaient. On raconte
qu'on en a pese plusieurs dont le poids d6passait
un demi-kilo.
Sur les pentes de i'Epomeo, il y a encore des blocs
tres menacants. Une forte pluie suffirait pour les entrainer, mais nous avons confiance en la protection du ciel.
On ne parle plus du cholra. Une calamite chasse
1'atae. II y a encore des cas cepenaant, et surtout a
Palermo.
Au pied de la croix b1nie, qui semble si bien plant&e
et fix& dans notre pauvre chere Italie m6ridionale, je
demeure votre, etc...
Soeur E. MAURICE.

ASIE
RENSEIGNEMENTS GENERAUX
SUR LES MISSIONS
La derniere statistique que nous ayons, publiie par la
revue les Missions catholiques, est celle qui a 6t6 dress6e
en 1910 et qui se rapporte a l'annee 1908.
D'aprbs cette statistique, 178 Missionnaires sont tomb6s sur le champ de bataille de 1'apostolal au cours de
cette ann6e-la.
Dans ce nombre, il y a 86 Francais, 18 Espagnols,
15 Italiens, 9 Allemands, g Irlandais, 8 Chinois,
7 Belges, 2 Suisses, 2 Americains du Nord, 2 Anglais,
I Autrichien, I Canadien, i Luxembourgeois, I Chilien
et un I naturel de File de Ceylan.

CHINE
DIVISION EN DEUX PROVINCES DES ETABLISSEMENTS
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION EN CHINE

Depuis l'ann6e 1889, les diverses Missions de la Congr6gation en Chine ne formaient pour nous qu'une seule
province.
Par sa Circulaire aux Missionnaires de Chine du 24 octobre 1910, M. le Sup6rieur gen6ral leur fait connaltre
que ces 6tablissements formeront d&sormais deux provinces.
a Vous m'avez exprim6, dit-il, directement ou par la
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voie hierarchique, le d6sir de voir diviser votre grande
province; vous m'en avez expos6 les motifs; ils sont
nombreux et concluants.
* En consequence, je divise notre province actuelle
de Chine en deux provinces : celle du Nord et celle du
Midi.
- La premiere comprendra, outre la maison centrale
de Cha-La, r6sidence du Visiteur, les quatre Vicariats
apostoliques du Tch6-Ly avec leurs maisons r6gulibrement constitues de P&kin, de Pao-Ting-Fou, de TchengTing-Fou et de Young-Ping-Fou et leurs divers districts
ou residences.
* La seconde embrassera la maison de Kia-Shing-Fou,
demeure habituelle du Visiteur, les deux Vicariats du
Tch6-Kiang et les trois du Kiang-Si avec les maisons
r 6guherement constitu6es de Ning-Po, de Hang-TcheouFou, de Kiou-Kiang, de Ki-Ngan-Fou et de Fou-TcheouFon et leurs divers districts ou r6sidences.
a La procure de Shang-Hai demeure, comme par le

passe, rattach6e a la maison-mere, sous l'autorite d'un
suprieur local, qui est en m&me temps notre procureur
en Chine; M. Bouvier (Maurice) va &tre install6 a cette
double charge.
M. Guilloux (Claude-Marie), jusqu'ici votre unique
A
Visiteur, reste Visiteur de la province meridionale et,
jusqu'a nouvel ordre, Directeur des Filles de la Charit6
de toute la Chine. I1 r6sidera a Kia-Shing-Fou et sera
le Sup6rieur local de cette maison.
" M. Desrumaux (Francois) est nomm6 Suprieur de
la maison de Cha-La et Visiteur de la province septeptrionale.

"
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RENSEIGNEMENTS
LA CORRESPONDANCE AVEC LES MISSIONS DE CHINE

Les relations avec nos pays de missions deviennent
de plus en plus faciles, soit pour les voyages, soit pour
la correspondance par lettres ou par le t6ilgraphe.
Nous signalons volontiers les modifications et les ameliorations qu'on nous fait connaitre en cette matiere.
En ce qui regarde la Chine :
I° Pour 1'envoi des lettres, il y a lieu d6sormais d'ajouter pour toutes les destinations de nos missions en Chine,
depuis que le chemin de. fer transsiberien fonctionne
regulierement, la mention a Via Siberie x sur la suscription des lettres;
2° La romanisation du nom chinois des villes s'est
faite diversement, chaque nation europeenne traduisant
le son chinois suivant sa propre maniere de prononcer
et d'&crire. Par exemple, la parole chinoise qui designe
la ville de Foucheou et qui sonne de la m6me maniere
A l'oreille de tous les Europeens est reproduite sous la
forme graphique Fou-Tckeou par les Frangais, Footchow
par les Anglais, Futcheu par les Italiens, etc.
Depuis quelques ann6es, en Chine, les douanes maritimes, la poste et le t6l6graphe ont adopt6 une orthographe des noms geographiques qu'il importe d'employer si l'on veut Stre sur que les lettres ou les Cl6pches
t6legraphiques arriveront a destination. Nous avons dans
le Catalogue du Personnel de cette annie note quelles
sont nos stations de mission en Chine qui ont un bureau
til6graphique et quelle est I'orthographe officielle du
nom de ces localit6s. Nous avons suivi les indications de
'utile brochure Bureaux des pastes et tilegrapkes en
Chine publide en 1907 a Chang-Hai (imprimerie de la
Mission catholique, a 1'orphelinat de Tou-s6-wd).
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Nous nous proposons de mettre peu t peu des renseignements analogues pour les bureaux de postes et en
Chine et dans les autres pays oi nous avons des 6tablissements.
TABLEAU RESUME DE LA SITUATION
DES MISSIONS ADMINISTREES PAR LES LAZARISTES
A LA FIN DE L'EXERCICE 30 JUIN 1909-30 JUIN 1910

De ce tableau, nous extrayons les indications principales :
Neut vicariats apostoliques.

Totaux.

Ann'e
prCcedente-

Notmbre des catholiques .........
312.996 286.041
Pretres europ6ens, 169; soit, lazaristes..
159
157
i
o
s6culiers . .
Pretres indigenes, 136; soit, lazaristes.
41
38
seculiers.
95
1oo
6
...
8
Grands seminaires, nombre. . . . . .
eleves. ........
.
.
88
94
Petits seminaires, nombre . . . . .
.
9
8
eleves . . . .
.
452
424
Filles de la Charitd. . . . . . . . . . ...
197
zoo

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Le Kiang-Si septentrional a eu la douleur de perdre recemment son d6voud Vicaire apostolique, Mgr Paul Ferrant. Voici
sur le regrett6 pr6iat quelques renseignements biographiques.

Mgr Ferrant (Paul-Leon) naquit a Werwicq, au diocese de Cambrai, le 2 juillet 1859. II fit ses 6tudes
d'humanit6s et de philosophie dans son diocese, et,
en i88o, il entra dans la Congr6gation des Lazaristes,
a Paris. Apres y avoir fait ses 6tudes de theologie et y
avoir ete ordonn6 pr6tre, il fut envoy6 aux Missions
de Chine auxquelles il devait consacrer toute sa carriere
apostolique.
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Employe, au d6but de son ministere, dans le Vicariat
apostolique de Tch6-Kiang, il s'y montra ce qu'il devait
htre toujours, un homme aimable et un religieux exemplaire. 11 y fut charg6 de la mission de confiance qu'6tait
la direction du S6minaire, d'abord aux iles Tchou-San,

MG

a

PAUL FERRANT

VICAIRE AP)STOLIQUB DC

KIANG-SI SEPTENTRIONAL

puis A Hang-Tcheou quand ce Seminaire y fut transf6r1 (1887).
Lorsque, en 1898, le v6n6rable Mgr Bray, vicaire apostolique du Kiang-Si septentrional, sentant ses forces
s'6puiser, d6sira et demanda un coadjuteur, c'est sur
M. Ferrant qu'il jeta les yeux. Celui-ci fut sacre 6vlque
a Ning-Po, le 2 octobre 1898. II ful la consolation et
I'appui du pieux vieillard a la mort duquel (19o5) la
direction du Vicariat lui 6chut.
Mgr Ferrant eut a faire face, durant le temps qu'il
administra son important Vicariat, a de.graves difficult6s;

-64en 1900oo, eurent lieu les ravages des Boxeurs; en 19o6,
le pillage et les meurtres qui d&solrent sa Mission dNan-Tchang. II ne se d4concerta pas dans ces orages et
il laisse son Vicariat florissant. Evbque intelligent et
actif, il constatait avec joie, au cours de l'annee qui
s'acheve (igio), les progres de la foi autour de lui.
a Je viens, ecrivait-il (8 fevrier 19go), de terminer ma
tourn6e pastorale. Ah! que j'ai joui durant cette visite!
Ces missions, jeunes pour la plupart, sont pleines de
vie et d'esperance. Jadis, nous glanions epi par 6pi
Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des groupes de
families, parfois des villages entiers qui demandent a
embrasser la religion.
t
Mgr Ferrant avait 51 ans Atteint d'une grave affection du foie, il dut se rendre a Shang-Hai pour y subir
une operation; il a succombb a la suite de cette operation, le 5 novembre 9gro.

LING-KIANG
Lettre de M. CLEMENT ZIGENHORN, Pritrede la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieur gdneral.
Ling-Kiang, 24 mars 191o.

Apres avoir pass6 deux semaines a Kiu-Kiang aupres
de Mgr Ferrant, j'ai et6 envoy6 dans le district du LingKiang-Fou. Cette ville pr6fectorale n'est sifu&e qu'a
6 kilometres environ de Tcheou-Chang-Lu-Kia, village
evang6lis, par notre confrere, le bienheureux Francois
Clet, a son arriv6e au Kiang-Si en 1792. Notre Bienhenreux n'y sejoura qu'une annee; mais, grice a son zele

tout apostolique, il parvint cependant a gagner a notre
sainte religion et a baptiser plus de cent paiens adultes.
Arriv6 depuis quelques jours seulement A la r6sidence
de Ling-Kiang, j'ai voulu me procurer aussit6t le
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bonheur de faire un pclerinage a Lu-Kia et d'offrir le
saint sacrifice de la messe au lieu m6me oii le Bienheureux Clet a commence sa rude et longue vie d'ap6tre!
Du reste, aucun Missionnaire de passage a In.-Kiang
n'omet de visiter cette chr6tient6, devenue pour les
enfants de saint Vincent de Paul un lieu de pelerinage.
Les chr6tiens sont fiers de posseder une chapelle fort
jolie que M. Lacruche a fait bitir en 1903. Ils montrent
a 1'6tranger, non sans une certaine satisfaction, un
immense camphrier au pied duquel le Bienheureux Clet
aurait fait habituellement ses prieres, devant une croix
qu'il avait sculpt6e lui-m&me dans l'6corce. Les paiens,
dans ces contr6es, croient que les vieux arbres portent
bonheur aux habitations qu'ils couvrent de leur ombre :
"bien que les chr6tiens de Lu-Kia ne partagent pas ces
id6es superstitieuses, ils verraient cependant avec
grand'peine, ce me semble, I'arbre du Bienheureux Clet
tomber de vetust6!
J'ai eu le bonheur, pendant six mois, de c6l1brer tous
les dimanches la sainte messe dans la chapelle du
'Bienheureux Clet. Puisse-t-il m'obtenir la grace de devenir un Missionnaire z616 et de pouvoir travailler au salut
des paiens aussi longtemps que lui-m6me!
Clement ZIGENHORN.

-TCHE-KIANG OCCIDENTAL
C'est par brefs du Souverain Pontife duio mai go19
que M. Paul Faveau a Mt6 nomm6 e6vque et vicaire
apostolique du nouveau Vicariat de Tch6-Kiang occidental. Nous apprenons que Mgr Faveau a 6t6 sacr6
6vlque a Ning-Po. Nous rendrons compte de cette pieuse
c6r6monie.

AMERIQUE
iTATS-UNIS

LES PROVINCES DES FILLES DE LA CHARITE

Jusqu'ici, les divers 6tablissements des Filles de la
Charite existant aux Etats-Unis ne constituaient qu'une
province de leur Congregation, sous la direction d'une
Visitatrice provinciale r6sidant a Emmittsburg.
Le nombre des Sceurs et celui des 6tablissements se
sont accrus graces a Dieu. Les maisons sont r6pandues
sur des points tres 6loign6s, depuis 1'Etat de New-York
sur 1'Atlantique jusqu'a la Californie sur le Pacifique11 a done paru utile de faire deux provinces d6sormais
de ces etablissements.
En vertu de la Circulaire de M. le Suprieur gn&ral,
du 16 juillet 1910, adress6e aux Filles de la Charit6 des
Etats-Unis, il y aura d6sormais deux provinces : province orientale des Etats-Unis et province occidentale
"dont les limites correspondent A celles qui ont 6t6 6tablies pour les deux provinces des Missionnaires, c'esta-dire que ces provinces sont s6par6es par une ligne verticale suppos6e partir de l'ouest de l'Etat d'Indiana au
nord et aboutir a l'ouest de 1'Etat d'Alabama au sud.
La Visitatrice de la province de l'Est continue a
resider a Emmittsburg (Maryland);la Visitatrice de la
province de l'Ouest reside a Saint-Louis (Missouri).
Chacune des deux provinces a naturellement sa maison
de formation ou S6minaire.
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PROVINCE OCCIDENTALE DES ETATS-UNIS
SAN FRANCISCO

Le 9 octobre, un incendie a r6duit en cendre le grand
orpheliat catholique de San Francisco fonde en 1852,

oiu dix-huit Filles de la Charite de Saint-Vincent-dePaul ont le soin de plus de quatre cents petites filles
de dix a quinze ans, lesquelles ont toutes 6et sauv6es,
grace a Dieu, par la presence d'esprit et le courage des
Soeurs.

LetIre de Sweuy Genevieve JOHNSON, Fille de la Chariti,
a la Swur FEALY, Visitatrice, & Saint-Louis.
San Francisco, ax octobre g19o,
Asile Mont-Saint-Joseph.

Ma Soeur Sup&ieure me charge de vous donner les
d6tails que vous attendez sur notre d6sastre.
Avant-hier matin, tandis que nous dormions tranquillement, quelques-unes de nos Sceurs furent reveillees subitement, vingt minutes avant quatre heures, par un bruit
6trange qu'elles prirent d'abord pour le percement d'un
tunnel dans le voisinage; le bruit grandissant, elles se
levtrent promptement et constatbrent avec effroi que non
seulement le feu 6tait a la maison, mais qu'il avait
envahi les deux ailes a la fois. La fum&e 6tait d6ej si
6paisse que ce fut avec difficult6 que Soeur Agnbs, une
des premibres r6veill6es, put arriver au grand dortoir des
Sceurs, en criant : c La maison est en feu! , Toutes
furent sur pied en un instant, moins qu'h moitie v&tues.
Nous courfmes aux enfants : il n'y avait pas un moment
h perdre; le rugissement des flammes se faisait d6ja
entendre. DEs qu'elles virent les cornettes, nos chores
petites sautbrent a has de leurs lits et s'assembltrent
autour de nous. Les plus grandqs, dont le dortoir 6tait
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un peu l F'arricre, durent se faire un passage, sous la
conduite d'une Seur, i travers une fum6e noire
-uffocante. Toutes, grandes et petites, parfaitement
dociles a la voix des Smurs, se mirent en rang et descendirent par le grand escalier sans le moindre d6sordre,
sans qu'un seu! cri s'6chappit de leurs bouches. Quelquesunes avaient vite ramass6 leurs effets, mais pas une
n'avait pu s'habiller. II y eut un mouvement d'angoisse
quand on craignit que cinq ou six des plus jeunes se
fussent 6gar6es, mais il n'en 6tait rien. En moins de
cinq minutes, la maison fut compltement evacue.
II 6tait temps! Nous 6tions r6unies sur la grande terrasse en face avec nos quatre cents enfants, dont pas
une seule ne manqua a l'appel. Soudain, 1'edifice
s'effondra avec un fracas 6pouvantable.
Comment assister a la destruction de la chere maison
qui nous abritait depuis si longtemps sans un serrement
de coeur? Mais la reconnaissance envers Dieu pour la
preservation de toute la famille dominait tout autre
sentimrnt. Personne, au milieu d'un si grand danger, pas
m6me les plus petites filles, ne perdit sa presence d'esprit.
Quant a nos Soeurs, chacune a fait son devoir courageusement.
Grace a l'energie et a l'activit6 de la Sceur Hel~ne,
tout est djat remis en ordre. Son premier mouvement,
au terrible riveil, a et6 de lancer le signal du feu a la
police et aux pompiers. En quelques instants, une
vingtaine de pompes 6taient ]t, mais r6duites a l'impuissance par le manque d'eau. D'ailleurs, le feu avait
pris
de telles proportions qu'il n'6tait plus possible
de le
maitriser.
Soeurs et enfants, nous nous dirigeAmes vers I'asile
du Mont-Saint-Joseph. (Cet ktablissement abrite
quatre
cents enfants qu'on recoit des leur naissance
et qui
passent, a dix ans, au grand orphelinat
a un quart
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d'heure de distance.) Inutile de dire que nous y ffimes
revues avec la plus grande charit6 par la Suprieure et
ses compagnes. Chacune se depouilla pour completer
notre toilette, car nous n'avions, pour la plupart, que
nos souliers, la cotte et la cornette. En un rien de temps,
nos pauvres enfants en chemises de nuit furent
habill6es de la t&te aux pieds.
On venait de participer aun bon dejeuner quand un
monsieur bienveillant vint mettre son automobile
a notre disposition. La Sceur Helene en profita pour
aller, avec une compagne, a la recherche d'un asile provisoirc pour notre nombreux personnel : ne trouvant pas
convenable le bitiment qu'elle avait en vue, elle se rendit chez M. le Maire, qui lui temoigna la plus grande
sympathie et une parfaite bienveillance, promettant de
faire tout ce qui d6pendrait de lui pour nous venir en
aide.
Avant de la cong6dier, il entra en conversation avec
le directeur des ecoles publiques, par le telephone, et
obtint son consentement pour que nous occupions une
des ecoles de la ville, a notre choix. II t6lphana encore
d'un c6te et d'un autre pour nous attirer des sympathies,
et, pendant ce temps, sa femme nous offrait gracieusement une tasse de cafe. De plus, nous 6tions L peine
hors de la maison, qu'il avait deja ouvert une liste de
souscriptions.
De retour a Mont-Saint-Joseph, toutes choses 6tant
bien consider6es, il sembla que le meilleur parti &
prendre serait de distribuer les enfants dans nos diffirentes maisons de Californie, dont aucune n'est & une
tres grande distance de San Francisco. Done, apris avoir
lanc6 un tel6gramme aux Soeurs Superieures demandant
quel nombre d'enfants elles pourraient recevoir et avoir
requ une reponse des plus cordiales et des plus sympathiques, les departs furent organis. Quinze des plus
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grandes se rendirent A 1'Ecole Professionnelle en ville.
Quinze, accompagn6es par une Sceur, partirent pour
Hollister; une centaine, avec quatre Sceurs, allerent a
l'orphelinat de Los Angeles; quatre Sceurs encore en
conduisirent a peu pres autant a Santa-Cruz, et trois
autres prirent le chemin de Santa-Barbara avec environ
soixante-dix enfants. Avant la nuit, toutes 6taient cas6es
ou en route.
Les Dames du Sacr6-Coeur nous ayant offert leur pensionnat, inoccup6 depuis qu'il a 6t6 transfere hors de la
ville, ma Sceur l'a accept6 avec reconnaissance : une de
nos Sceurs y est actuellement, recevant les dons en nature
qui arrivent de toutes parts. La g6n&osit6 avec laquelle
on vient a notre aide est r6ellement touchante.
Ma Sceur Sup6rieure est occup6e, dans ce moment, a
recevoir des n6gociants, des hommes d'affaires, venus
expressement pour offrir leurs services avec un grand
dbsint6ressement. Les dames de diff6rentes soci6t6s de
bienfaisance se sont mises a l'ceuvre pour procurer du
linge et confectionner des vetements a nos enfants. Nous
esperons que, d'ici quelques jours, ces chores petites
seront de nouveau aupres de nous. Ma Saeur tient a les
rappeler le plus t6t possible, et nous sommes toutes du
meme avis. Pour le moment, il faut preparer leur installation et r6pondre a de nombreuses lettres de parents
inquiets de leur sort.
L'incendie a epargn6 la boulangerie, la buanderie
et
autres d 6 pendances de l'orphelinat; une de nos
Soeurs
est sur les lieux, surveillant les ouvriers. Quant
a la
cause du d6sastre, il est probable que cela a 6t6
la combustion spontan6e du charbon, dont nous
avions requ
un chargement considerable la veille. L'assurance,
mmne
quand elle sera payee en entier, sera loin
de suffire A la
reconstruction; mais Dieu, qui a envoy6 l'6preuve,
ne
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nous laissera pas dans l'embarras; sa main paternelle
pourvoira

a tous nos besoins.

Veuillez agr&er, etc.
Soeur G. JOHNSON.
P. S. - Soyez sans inquietude; nous allons bien. Nos
Soeurs ont &t6 tr6s courageuses! Toutes ont besoin de
repos; je vais m'arranger pour leur en procurer. 11 ne
reste de notre grande maison que les fondements : tout
est perdu, sauf nos cheres enfants et le peu d'argent
qui se trouvait dans la maison. Les enfants doivent leur
vie A l'ob6issance aux Soeurs. Dieu soit beni! II a et6
bien bon pour nous!
Sceur H6lne Mc GHAN.
Extraits de quelques articles de journaux.
Le grand orphelinat des Sceurs de Charit6, qui vient
d'etre d6truit par le feu et dont l'embrasement a 6claire
toute la ville de San Francisco, la baie et le pays environnant, 6tait situ6 sur une eminence, malheureusement
d6pourvue d'eau; aussi, malgre l'arriv6e des pompiers,
trois minutes apres le signal, leurs efforts ont 6t6 impuissants. Depuis longtemps, leur capitaine se preoccupait
de cette situation. a Faites attention, avait-il dit, a cet

N6anmoins, aucune
orphelinat; il est bien expose.
mesure n'avait 6t6 prise par la ville pour y amener de
I'eau. Un vent tres fort poussait les 6tincelles et des
flamm6ches ardentes sur les toits des maisons en bas de
la colline, mais un 6pais brouillard se leva et les 6teignit.
M. le Maire, averti du d6sastre avant qu'il fasse jour,
visita les ruines fumantes et s'occupa imm6diatement
d une souscription pour la reconstruction de 1'edifice.
L'6loge des courageuses Sceurs, qui ont sauv6 les
enfants au milieu d'un si grand danger, est dans toutes
les bouches
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Scene pathilique. -- Hier matin, vers quatre heures,
quatre cents petites filles en chemises de nuit franchissaient le seuil de l'orphelinat embras6, acclam6es par les
cris d'une centaine de spectateurs au pied de la colline.
Sans 6tre 6pouvantees par le rugissement du feu, marchant en ordre, elles se grouperent autour des Sceurs, lesquelles, listes en main, 6clair6es par la lueur de l'incendie, faisaient l'appel du nombreux personnel. Nu-pieds,
n'ayant qu'une chemise de nuit pour vetement, transies
de froid, pas un cri, pas une plainte ne s'&chappait de
leurs levres.

-

Oi est votre b6quille? demandait une

Sceur a une petite boiteuse soutenue par deux de ses
compagnes. -

Ma sceur, elle est bruil~e v, fut la r6ponse

laconique.
Deux petites filles de dix ans, questionnies sur leur
sauvetage, r6pondirent :: Les Sweurs nous avaient appris
comment ii faudrait nous conduire en cas d'incendie;
nous savions ce qui nous avions a faire, il n'y avait qu'a
obeir. Nous avons saut6 au bas du lit, nous nous
sommes rang6es dans le corridor; nous 6tions calmes,
pas une de nous n'a cri6 ni quitte son rang : c'etait absolument comme si nous allions descendre au pr6au,
except6 que nous n'avons pas eu le temps de nous
habiller. 3

Ce qui a beaucoup contribu6 a l'heureux sauvetage de
cette multitude d'enfants, c'est que, depuis plusieurs
annees, on leur faisait faire r6 gulierement l'exercice en
cas d'incendie. Tous les t6moins de ces scenes 6mouvantes s'accordent h dire que la Sup6rieure, Soeur H6•lne,
et ses dix-huit compagnes ont et6 admirables. En effet,
sans leur courage, leur presence d'esprit, sans la disci-

S73 -pline parfaite qu'elles. ont su maintenir au milieu d'un
pareil danger, combien de vies innocentes auraient t6
sacrifi/s!
DERBY
Lette de M. G. SLOMINSKI, Pritrede la Mission,
Visiteut, a M. A. FIAT, Supdrieur giniral.
(Suite; voy. t. 75, P- 586-)
A bord du New-Amsterdam, le 2o juin 190o.

Quelques jours apres mon arriv6e en Amerique, un
cur6 polonais d'Amsterdam (New-York) 6crivait a nos
confreres en leur demandant de venir pr&cher une mission dans sa paroisse. I1 s'agissait d'une grande paroisse
de 5 ooo Ames dont 3 500 oblig6es au devoir pascal,
et il n'y avait jamais eu encore de mission. Le zele pour
le salut des Ames ne permettait done pas aux Missionnaires de refuser. Cependant, les forces de quelques-uns
de nos confreres 6taient bien 6puis6es, car ils venaient
de pr&cher d6ja plusieurs missions importantes, dont la
derniere, celle de Coatsville, qui avait suivi imm6diatement celle de Schenectady, touchait a sa fin. Ils n'6taient
done pas sans un oertaine inqui6tude au moment d'entre:
prendre cette nouvelle mission qui s'annonqait laborieuse.
Je leur offris done mon aide, heureux qu'iI se pr6sentAt
une si bonne occasion de prendre part a la moisson, et
il fut d6cide que cette mission commencerait le 22 mai
et durerait jusqu'au 5 juin. J'eus tout juste le temps de
terminer auparavant la visite de nos maisons, et, le
21 mai, nous partimes, M. Glogowski, M. Mazurkiewicz
et moi, pour Amsterdam (New-York).
Amsterdam est une petite ville tres industrielle, comptant environ 35 ooo-babitants, situ&e A 176 milles anglais,
c'est-A-dire A 282 kilometres au nord de New-York. La
situation sur les bords de la grande riviere Mohawek,
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affluent du superbe Hudson, lui donne de grandes garanties de prosperit6 au point de vue industriel. Cette ville
a ete fond&e par les Hollandais qui s'6tablirent dans
ces r6gions an xvII" siecle et y 6veillerent le mouvement industriel. La capitale actuelle de l'Etat de NewYork, Albany, et Schenectady leur doivent 6galement
leur origine. Ces contrees superbes 6taient encore habit6es alors par les Indiens de la race des Iroquois et des
Mohicans, a 1'6vang61isation desquels travaillaient d6ja
a cette 6poque des Missionnaires catholiques, particulierement les J6suites francais. Non loin d'Amsterdam,
a Auriesville, sur le beau lac George, on remarque encore
aujourd'hui un monument en forme de chapelle rappelant la m6moire d'un de ces Missionnaires, le P&re
Jognes, cruellement martyrise par les sauvages Iroquois
on 1642.

Ces souvenirs de I'histoire d'Amsterdam et le spectacle de la contrIe charmante qui l'environne 6taient bien
faits pour enflammer les imaginations et pour attiser le
zele du Missionnaire. Le voyage de New-York a Amsterdam fut pour nous une v6ritable jouissance. Nous longions les bords du superbe Hudson, tandis que de 1'autre
c6t6 s'6levaient de splendides montagnes. Cet immense
fleuve, sillonn6 continuellement par des centaines de
navires qui se rendent vers les r6gions du Nord habities
par les anciens Iroquois, est appelM le Rhin am6ricain.
II surpasse cependant de trois a quatre fois notre Rhin
d'Europe par sa largeur, et les remparts de montagnes
superbes qui forment ses bords sont aussi de beaucoup
plus 6 lev6s. On n'y volt pas, il est vrai, d'antiques ch&teaux sur les sommets, mais en revanche de nombreuses
pe'tites villes viennent se grouper gracieusement dans
feur- pittoresques vallies.
Le trajet de New-York k Amsterdam dura cinq heures,
et, a huit heures et demie du soir, nous arrivions A des-
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tination. M. le cur6 Gorski nous attendait a la gare.
Pour nous rendre a sa demeure, la cure polonaise, nous
avions a gravir en voiture un grand monticule, car la
ville d'Amsterdam est tout entiere bItie sur les bords
lev6s de la Mohavek. Les rues principales longent les
bords de la rivi&re, formant de chaque c6te comme un
pare du plus gracieux aspect. Les Polonais demeurent,
pour la plupart, dans le quartier le plus 6lev6 de la ville,
d'oh I'ceil s'6tend au loin sur toute la cit6 et sur les belles
montagnes qui l'environnent C'est done l1 que M. Gorski
vint s'itablir il y a quinze ans a peu pris, quand il
r6ussit a organiser une paroisse polonaise s6par6e de
celle de Schenectady. Il y construisit une 6glise spacieuse, de briques et de pierres, a c6te de celle-ci un
modeste presbytere en bois et, plus tard, une grande
6cole paroissiale oi 400 a 5oo enfants polonais ntudient sous la direction des Sceurs F6liciennes. Dans
cette paroisse, le sexe f6minin joue le r6le le plus important, car les fabriques d'Amsterdam occupent principalement les femmes. Ce sont surtout des fabriques de lingerie, de boutons, de tapis, de balais et enfin quelques
usines oii l'on travaille le fer. Ainsi les femmes et les
jeunes filles surtout y trouvent du travail et aussi de
bonnes r6tributions. Elles gagnent de 9 a 18 $ par
semaine; aussi, dans les maisons oh il y a plusieurs
jeunes filles, entre-t-il bon nombre de dollars au logis
le samedi. Dans une famille, par exemple, les quatre
filles gagnent chacune 15 $ par semaine; par consequent,
elles apportent chaque samedi & la maison 60 $, soit plus
de 300 francs.
Dans les environs, se trouvent beaucoup de farm ou
fermes polonaises. Les parents ordinairement demeurent
A la ferme, tandis que leurs filles vont gagner de bons
salaires t la ville. C'est aussi 1l, pour le monde feminin, une grande occasion de ceder a la tentation du
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luxe et de la parure, et il n'est point extraordinaire,
pour des femmes travaillant dans les fabriques, de porter sur leurs chapeaux des plumes de 15 $ (8o francs).
Quant aux hommes, leur gousset bien garni les pousse
vers les salons ou cafes organiss a l'am&ricaine, ou,
aupres d'un verre de biere, ils peuvent jouir du spectacle
du cinimatographe- En un mot, les amusements, le luxe,
la parure et l'ivrognerie : voil l]a plaie de nos Polonais
a Amsterdam. De missions, ils n'en avaient jamais
entendu parler, leur pasteur lui-m6me n'en avait pas
l'idee, comme il nous 1'avoua au moment de notre depart.
A Amsterd 'm, en tout cas, il n'y en avait jamais eu,
quoiqu'il y ait beaucoup d'6glises catholiques, entre
autres une immense paroisse anglaise, une paroisse allemande, une italienne et meme une lithuanienne. Tout le
monde 6tait done curieux de savoir ce que c'itait que
ces Missionnaires et ce qu'ils venaient faire. Des le d6but,
a l'ouverture de la mission, le jour ae la Sainte-Trinite,
oii I'Evangile rappelle ces paroles de Notre-Seigneur a
ses ap6tres : • Allez done et enseignez tous les peuples s,
ii fallut leur expliquer qui nous 6tions et dans quel but
nous etions venus. Quand ils eurent compris de quoi il
s'agissait et ce que nous demandions d'eux, ils se mirent
a 1'cuvre avec une telle ardeur que nous en 6tions touches et ne pouvions retenir des larmes de joie, ne ressentant presque plus la fatigue, quoique la besogne fiit
abondante. Nous commenýAmes par les hommes, et la
premiere semaine leur fut consacr6e. Leur ferveur etait
6difiante, on voyait qu'ils prenaient la chose au s&rieux,
et leur enthousiasme augmentait chaque jour. Les
femmes ie pouvaient attendre leur tour et, quand il fut
arriv6, quelques-unes allaient jusqu'a abandonner leur
travail dans les fabriques et accouraient a l1'glise
plus
de deux heures a I'avance pour etre sures d'y trouver
une place. II y en avait qui, du matin au soir, ne vou-
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enfin i se confesser a un Missionnaire. Ceci me faisait
penser avec emotion a cette foule qui suivit Notre-Seigneur pendant trois jours et restait pres de Lui, oubliant
la nourriture mat6rielle, tant elle 6tait avide de la parole
divine.
L'ordre des exercices de la mission en Ambrique doit
.tre r6gl selon les conditions locales. Comme presque
tout le monde est occup6 dans les fabriques de
sept heures du matin i six heures du soir, et que d'autres
travaillent la nuit et ne peuvent quitter leurs occupations sous peine de perdre tout a fait leur gagne-pain,
ainsi presque tout le travail de la mission se fait dans la
soir6e. A sept heures et demie, on commence par 1'exposition du Saint-Sacrement, la r6citation du chapelet, puis
l'instruction principale suivie de la priere du soir et de
1'examen de conscience, ensuite viennent les confessions
qui durent jusqu'd onze heures et demie de la nuit. Le
matin a huit heures, messe chant6e, suivie d'un sermon.
A trois heures, chemin de la croix, bhendiction des objets.
de pi6te et explication des conditions d'indulgences. Des
le troisieme jour de la mission, il y a une messe a
cinq heures, pendant laquelle on distribue la communion g ceux qui se sont confesses Ia veille dans 1'apresmidi et dans la soir6e. Avant cette messe encore ont lieu
les prires du matin et une premiere instruction.
Inutile de dire que, le soir, l'6glise 6tait toujours
comble, meme pendant la s6rie des hommes, et quand
arriya celle des femmes, il semblait a craindre parfois
que le.sexe faible ne renversat les murs de 1'6glise.
Escaliers, corridors, tribune et jusqa'aux moindres
recoins, tout 6tait pris d'assaut par elles et, comme j'en
ai fait mention, elles arrivaient a l'6glise des heures a
l'avance, afin de s'y assurer une place. La seconde
semaine, pr&cis6ment pendant la serie des femmes, le
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temps Etait fort orageux et il pleuvait presque chaque
jour. Malgr6 cela, imposant silence au sentiment de la
crainte si naturelle A leur sexe, elles bravaient Forage et
la pluie, gravissant peniblement la pente rapide qui
conduit a I'6glise oii l'on aurait eu peine A trouver une
place vide. Aux exercices de huit heures, le matin, ne
pouvaient assister que ceux qui rentraient des fabriques
apres leur travail de nuit; pendant la s6rie des hommes,
il restait parfois encore un peu de place pour les femmes,
aussi en profitaient-elles avidement Pour le chemin de
la croix, ]'eglise 6tait presque toujours rempike, et, le
matin, a cinq heures, nous etions bien 6mus de trouver
1'eglise d6ja pleine de fideles. Pendant cette messe de
cinq heures, 200 a 300 personnes, chaque jour, s'approchaient de la sainte table, de sorte que nous distribuions la sainte communion a deux, afin qu'ils eussent
encore le temps d'entendre la sainte messe avant de se
rendre a leurs fabriques. En outre de ceux qui devaient
communier, il arrivait encore bon nombre de fidles
qui abr6geaient leur sommeil pour profiter aussi de cette
partie de la mission.
Nous nous 6tions promis d'avoir un peu de temps libre
dans la journ6e, entre les offices et les instructions, et
nous pensions que les confessions resteraient pour le soir;
nous nous etions tromp6s, car, pendant la journe d6ja,
on nous appelait au confessionnal et ce n'est qu'I
grand'peine qu'on nous permettait d'en sortir a onze
heures et demie de la nuit. A la fin de la s&ie des
hommes, les femmes, voyant que nous ne parviendrions
pas a les confesser tous et que nous serions oblig6s de
leur consacrer encore le dimanche et le lundi de leur
semaine a elles, elles se mirent, des les premiers jours,
A entourer nos confessionnaux comme d'une
muraille,
et impossible d'en sortir pour aller prendre nos repas.
Pendapt la huit mnme, elles se nontraient impitoyables,
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quoiqu'elles vissent bien que nous tombions de sommeil
Mais ce manque meme d'6gards et de compassion nous
r6jouissait infiniment, et si nous avions envie de nous
fkcher parfois en les voyant, en d6pit de leurs l66gants
chapeaux et de leurs riches toilettes de soie, se frayer
un passage et prendre d'assaut leur place au confessionnal d'une facon rien moins que distingu6e, alors meme
le premier mouvement d'indignation chez nous faisait
bent6t place a 1'6motion. Cela nous faisait penser A la
pauvre Chanandenne que Notre-Seigneur loua, A la tn,
de son importunit6 et aussi aux amis de ce malade qui
allrent jusqu'd enlever le toit de la maison pour parvenir jusqu'au Bon Maitre et que 1'Evangile cependant n'a
point blam6s.
Non loin d'Amsterdam, se trouve Saratoga, station
riche en sources d'eaux minbrales de toutes sortes et
qui attire pendant la belle saison grand nombre d'Am&ricains avides de plaisirs, de repos et de sant& Nous nous
6tions promis d'y faire, . la fin de la serie des hommes,
une excursion et de visiter ce que cette c6dlbre Saratoga
a d'interessant, mais cela nous fut absolument impossible, le travail des confessions ne nous donnant aucun
relAche. Au lieu de la visite de Saratoga, nous eumes
une autre satisfaction.
Le 30 mai est pour toute l'Amerique un jour de fete
appel6 Decorationsdayou sorte de Jour des Morts, compris i la manisre protestante. Les Amiricains honorent
ce jour-la la m6moire de ceux qui ont succomb6 en
combattant pour la libert6 de 1'Ameriquei Autrefois, ils
se bornaient orner les tombes de leurs h6ros et t organiser un cortege. Avec le temps, cet usage s'6tendit a
tous les d6funts. On orne les tombeaux de guirlandes
et de drapeaux pr6par6s h l'avance, et, le jour de la fete,
chacun se rend au cimetiere sur la tombe de ses proches,
en outre du grand cortege officiel. Les fabriques, ce jour.
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li, sont fermees, c'est pour tout le nionde fete solennelle.
Les Polonais, a l'instar des Americains, se r6unissent
en soci6t6s diff6rentes et forment dans chaque paroisse
de nombrcuses associations catholiques et patriotiques,
comme les chevaliers de Saint-Casimir, de Saint-Ada!bert, de Kosciuszko, etc. Ceci leur assure differents avantages, meme materiels, et leur fournit loccasion, dans
"es diff6rentes fetes nationales et patriotiques, de paraitre
dans leurs beaux uniformes et de representer en quelque
sorte une arm6e polonaise. Is profitent done aussi de.ce
jour libre pour organiser au profit de leurs associations
differents amusements, comme pique niques, etc. Dans ce
but, salles et jardins sont retenus longtemps 1l'avance,
afin de ne pas rester au d6pourvu. Ainsi, la chevalerie
polonaise avait, depuis longtemps, projete pour ce jour-la
un grand pique-nique et avait lou6 un pare depuis
queiques mois d6ji, avant qu'il fit question d'une mission a Amsterdam. La-dessus arriva la mission. Justement, la serie des femmes coincidait avec cette fete profane, et nous avions annonc6 bien haut que c'6tait un
temps de p6nitence et non de plaisirs. Les jeunes filles,
entendant ces paroles, les prirent a coeur, et, en d6pit
de ]a tentation, chacune d'elles d&clara qu'elle n'irait pas
au pare. La Chevalerie etait fort mecontente, car le pare
avait 6t6 lou6 tres cher; on avait fait differents pr6paratifs, enfin ce serait une perte considerable. A toutes les
prieres et persuasions, les jeunes filles n'avaient qu'une
r6ponse : a Les Missionnaires l'ont d6fendu, nous
n'irons pas. D La pauvre a chevalerie a, au d6sespoir,
envoya une d6legation aux Missionnaires des les cinq
heures du matin, demandant en gr&ce que les jeunes
filles puissent prendre part
Ia fete, promettant solennellement qu'elles seraient a l'1glise a sept heures du
soir pour la mission. Les Missionnaires crurent devo-r
refuser. Arriva une seconde d6legation, mais encore en
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vain. Nous 6tions fort contrari6s cependant, car la a chevalerie ,, menac6e de pertes au cas oh la fete n'aurait
pas de succes, n'allait pas manquer de murmurer contre
les Missionnaires, et alors une partie des fruits de notre
belle mission des hommes serait compromise. Mabs le.
bon Dieu remidia i tout Le matin, le temps s'annongait magnifique; vers huit heures, cependant, s'6leva un
violent orage et une pluie battante tomba presque sans
interruption pendant foute la journe. Ni Ia fete des
tombeaux, ni le pique-nique ne reussirent, mais personne
n'eut le droit de se ficher contre les Missionnaires.
Cette preuve de fermet6 chez les jeunes filles et de
fidelit6 a leurs r6solutions comme aussi aux exercices
de la mission nous fut bien agr6able. Elles avaient raison de ne pas vouloir se montrer moins ferventes que les
hommes, car eux aussi, d&s les premiers jours, avaient
eu une grande tentation de quitter la mission et, cependant, ils n'y avaient pas c6d6. I1 6tait arriv6 i Amsterdam un grand cirque d'Indiens avec des chevaux dresses,
et il faut savoir que, dans les petites villes d'Amrique,
l'arrivie d'un cirque constitue toute une f&te. Toute la
cavalcade parcourut les rues de la ville, musique en t&te,
afin de gagner des spectateurs pour les repr6sentations
du soir. Nous 6tions convaincus qu'il nous manquerait
beaucoup de monde a la mission, mais, a notre grande
satisfaction, 1'6glise 6tait remplie comme d'habitude. En
un mot, le bon Dieu nous d6dommageait bien amplement de nos peines par la ferveur extraordinaire que
montraient les fideles et par 1'avidit6 avec laquelle ils
6coutaient et prenaient i cceur chacune de nos paroles.
Nous 6tions souvent touch6s nous-memes A la vue de
leur repentir et de leurs larmes. Bien 6difiant 6tait aussi
le spectacle de ces femmes et de ces jeunes filles en toilettes 6legantes, gravissant piniblement la montagne,
6
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malgr6 la pluie et la boue, pour se rendre aux exercices
de la mission.
Nos Polonais se pourvurent aussi amplement d'objets
de piet6, au point qu'on dut en faire venir en toute hAte
une grande provision de New-York. Les hommes firent
la promesse solennelle qu'ils ne s'enivreraient plus
jamais, et les jeunes filles celle d'6viter les amusements
et les plaisirs dangereux. Tous 6taient tellement
enthousiasmes et emus qu'aucun sacrifice ne leur paraissait plus difficile, et je suis convaincu que la semenoe
'de nos paroles n'est pas tombe sur la pierre ni au bord
du chemin, mais jaime a croire, au contraire, que chacune de ces ames etait une bonne terre et que la semence
portera son fruit au centuple. Nous rencontrAmes, il est
vrai, plus d'une pierre, mais ces pierres s'amollirent et se
transformirent si prodigieusement en bonne terrc sous
faction de la grace, que ceux qui les avaient connues
avant la mission ne pouvaient croire a un changement si
complet.
Nous eiumes la grande joie de voir que tous s'6taient
confess6s. Les pretres polonais d'Albany, de Schenectady, de Syracuse, d'Utica, etc., s'6taient empresses de
nous offrir leur aide et M. le cur6 et son vicaire passaient
6galement de longues heures au confessionnal. La dernmre journ6e de la mission fut vraiment magnifique.:
Aprbs la grand'messe c61br6e par M. le cur6, une splendide procession di Saint-Sacrement se dbroula dans les
rues de la ville. Nous chantames les litanies de la Sainte
"Vierge et rentrames h l'6glise, nous dirigeant vers I'autel
de Marie Immaculee sur lequel M. le cur6 d6posa le
Saint-Sacrement. Alors commenca I'allocution ayant
pour but d'engager les fideles a se-mettre sous la protection de la Sainte Vierge, puis suivit I'acte de cons6cration solennelle h Marie. Vers la fin du sermon, les
larmes coulaient de toutes parts, et non seulement les
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femmes, mais les homines eux-m6mes 6clataient en sanglots. Mais c'6taient hl des larmes bien douces, des larmes
de joie et de reconnaissance, unique langage de ces
ames qui se sentaient r6concili6es avec Dieu et qui
avaient le sentiment aussi que la Sainte Vierge, du haut
du ciel, 6tendait en ce moment sur eux son manteau protecteur comme pour les presser sur son sein. Apres 1'acte
de cons6cration, l'6glise tout entiere chanta un choeur et
avec une emotion profonde le Sub tuum presidium en
polonais. On sentait qu'en ce moment plus que jamais,
1'6cho de cette belle antienne avait dfi parvenir jusqu'aux
pieds de notre Reine du ciel et incliner le cceur de cette
bonne Mere vers ceux qui imploraient sa protection avec
tant de confiance.
A quatre heures eut lieu encore la ben6diction des
objets de pi6t6, et la cl6ture de la mission avec b&endiction de la croix fut annonc6e pour sept heures. Pendant
toute l'apr!s-midi, les fideles entourerent l'6glise qui
se remplit litt6ralement quelques heures encore avant la
c6r6nonie. Malheureusement, la procession avec la croix
ne put avoir lieu en dehors, a cause de la pluie. Apris
les vepres chanties A quatre voix (car le chant religieux est tres cultiv6 lt), les plus anciens et les plus
respectables de la paroisse porterent en procession une
grande croix magnifiquement orn6e de fleurs, pendant
que 1'6glise entiere chantait O Sainte Croix ! Puis eut
lieu la touchante c6remonie de la b6n6diction de cette
croix qui fut plac6e a l'6glise, a c6t6 de l'autel du Sacr6Coeur, et dont la vue rappelle maintenant a nos braves
'Polonais d'Amsterdam cette grande mis6ricorde de Dieu
qui les avait tant touch6s pendant la mission. Ensuite,
vint le dernier sermon, interrompu t la fin par les sanglots de tous. Ils pleuraient de reconnaissance envers
Dieu pour les graces reques, ils pleuraient aussi de regret
de voir la mission finir et de ce que les Missionnaires
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allaient partir. Et ils s'etaient tellement attach6s maintenant i ces Missionnaires, qu'iis ne connaissaient pas
quelques semaines auparavant!... De leur c6t6, ils sentaient que ces Missionnaires les aimaient aussi, puisqu'ils
6taient venus de si loin pour leur faire du bien. Oh!
que le peuple est capable d'attachement et de reconnaissance quand on lui montre du d6vouement! IUs pleurerent encore quand M. le cur6, s'adressant a nous pour
nous remercier, fit mention de notre prochain d6part
avec des paroles de regret. Et ces larmes les soulageaient,
car ils sentaient le besoin d'6pancher au dehors les sentiments comprimbs en eux depuis deux semaines : sentiments de repentir, de bonheur, de reconnaissance et
d'amour de Dieu, dont le trop plein se r6pandait maintenant en torrents de larmes.
Je noterai encore ici un petit 6pisode de notre mission
qui m'a laiss6 un agr6able souvenir. La Fete-Dieu qui,
en Amerique, comme toutes les autres fetes, est renvoyie
au dimanche, tomba juste au milieu de nos exercices. La
procession se fit dans l'apres-mrlia travers les rues du
quartier avoisinant, habit6 en grande partie par les
Polonais.
Le nombreux cortege des Enfants de Marie, suivies
des petites filles des &coles en robes blanches, jetant des
fleurs devant le Saint-Sacrement, la foule pieuse de notre
peuple entourant Notre-Seigneur et le suivant en rangs
serr6s h travers ces rues par6es de fleurs et de verdure,
tout cela faisait sur nous une impression profonde. Le
temps etait superbe, aussi je ployais presque sous le
poids de ma lourde chape avec le pr6cieux fardeau de
l'ostensoir, mais mon coeur baftait surtout d'emotion et
'de reconnaissance envers Dieu, de ce qu'il m'avait &t6
donn6 de conduire notre procession polonaise de la FeteDieu a travers les rues de cette ville am&icaine.
Cette consolation, les n6tres ne l'ont pas souvent en
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Am6rique, les processions du Saint-Sacrement ne peuvent
*tre organis6es que fort rarement et dans les quartiers
seulement oi l'on peut prevoir que Notre-Seigneur ne
recevra pas d'outrages. Celle de ce jour-l, faisant
limite entre les deux s&ries de notre mission, 6tait done
pour nous une double faveur du ciel, dont nous remerciions Dieu de tout notre coeur.
Le Bon Maitre, d'ailleurs, nous avait accord6 tant
d'autres graces pendant ces deux semaines! Aussi, nous
6tions-nous attach6s A notre champ d'action, et ce ne fut
pas sans 6motion que nous nous en 6loignames a
onze heures de la nuit, c'est-a-dire une heure et demie
a peine apres la cl6ture de la mission. Pendant que le
train express nous emmenait d'Amsterdam A Niagara
Falls (Chutes du Niagara), il nous aurait &t6 difficile
aussi de songer au sommeil, tant le coeur etait plein
d'heureuses impressions.
Daignez agreer, etc.
G. SLOMINSKI.
CHILI
Lettre de M. HENRI OURLIAC, Prltre de la Mission,
a M. A. FIAT, Superieur gineral.
Esmeralda de Colina, le xi juillet 19xo.

Me voila depuis six mois retir6 dans la paisible solitude d'Esmeralda, en compagnie de nos chers s6minaristes de la Congregation.
Avant de vous parler de nos s6minaristes, laissez-moi
vous dire un mot sur la maison. Ayant 6tA batie pour
un noviciat de Dominicains, elle offre toutes les commodit6s d6sirables pour l'ceuvre A laquelle elle est
actuellement destin6e. Les appartements sont bien distri..
bu6s et la chapelle, quoique d'une architecture simple et
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modeste, ne manque pas de gout. Elle est assez vaste
pour recevoir tous les habitants du village et des environs. C'cst un plaisir de les voir se presenter rayonnants
de joie et nous manifestant toute leur sympathie. Ils me
considerent comme leur cur6 et m'accordent toute leur
confiance. De mon cbt6, je m'applique a leur faire tout
le bien que je puis et j'ai bien garfde d'omettre le pr6ne
du dimanche qu'ils 6coutent sans en perdre un mot.
En temps ordinaire, nous avons plus de soixante communions par semaine et quciques-unes d'hommes. Pendant le mois du Sacr&-Cceur, elles ont 6t6 plus nombreuses, cela montre qu'on a bien avanc6 depuis que
nous sommes ici, car, auparavant, presque personne ne
se presentait. C'est la mission qui a tout transform6.
Ces braves gens sont tres pauvres, mais ils ont une foi
admirable. C'est ainsi que, toutes les nuits, ils font brller des cierges devant une grande croix de bois situde
sur une colline voisine; cette croix est, disent-ils, tres
miraculeuse. C'est le fondateur de notre maison, le
R. P. Soto, qui l'a plant6e ainsi que l'olivier qui la
couvre de son ombre, predisant que, lorsque cet arbre
produirait des fruits, la maison donnerait d'utiles
ouvriers i 1'Eglise. Or, voila rarbre d6ja grand et les
fruits ne sont pas loin. Esp6rons que la proph6tie se
realisera jusqu'au bout. Dieu ne peut que b6nir ces
pauvres gens qui, dans la simplicit6 de leur foi, s'en vont
a la tomb6e de la nuit prier en commun et entonner des
cantiques au pied de l'arbre de notre r6demption. Ils
sont 1, recueillis et fervents, autour de la petite grille
qui protege leurs bouquets et leurs cierges, et se sentent
plus 1l'aise qu'a la chapelle pour chanter.
Ils tiennent beaucoup a avoir la procession du SaintSacrement. Les voila pour le moment preoccup&s pour
avoir un dais; ils pensent aussi A avoir des cloches qu'ils
puissent entendre de chez eux. Ils voudraient que rien
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ne manquit a leur petite 6glise et, si les annies qui
suivent sont meilleures, ils sauront trouver des ressources
pour acheter ce qui manque. II semble que Dieu ait voulu
recompenscr leur ferveur en suscitant parmi eux sept
vocations de pr6tres ou de religieuses.
L'atmosphere que nous respirons est bien celle qu'ii
faut" pour un skminaire interne. Esmeralda est vraiment,
comme son nom l'indique, une petite 6meraude; elle est
entour6e de collines par trois c6tes. Le climat y est plus
doux qu'a Santiago, mais surtout la foi y est tres vive.
Tous ceux qui viennent nous visiter repartent edifibs
des sentiments religieux de ceux que nous considerons
comme nos paroissiens. Plusieurs viennent a cheval
entendre ia sainte messe et ils attachent leurs montures
aux arbres de la place pendant qu'ils remplissent leurs
d6votions. S'ils rencontrent le pr&tre portant le SaintViatique a un malade, ils descendent de cheval, se
dicouvrent et se mettent a genoux pendant que d'autres
accompagnent le Saint-Sacrement en r6citant des prieres
a haute voix.
Toute l'anne, notre chapelle se transforme en un
vrai parterre par le nombre infini de bouquets qu'on
y apporte. Impossible d'etre t6moin de cet empressement aorner la maison de Dieu sans en 6tre touche.
Les seminaristes ne sont que cinq pour le moment,
parce que le sixieme que j'ai trouv6 malade des mon
arrivee a 6te retir6 par nos Superieurs pour lui faire
suivre un traitement sp6cial. Ils sont pieux et nous
donnent satisfaction.
Veuillez agrier, etc.
Henri OURLIAC.
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PARAGUAY
Les Pretres de la Mission sont 6tablis au Paraguay
depuis l'annee 1879; les Filles de la Chariti y arriv6rent
aussi la meme annie.
Voici quelques renseignements g6neraux sur le Paraguay.
La republique du Paraguay est ainsi appele a cause
de la grande riviere de ce nom qui est la plus importante voie de communication de cet Etat et qui se jette
dans le Parana sur le territoire de 1'Argentine et par la
dans 1'Oc6an Atlantique.
Cet Etat de 1'Am6rique du Sud, au nord-ouest de la
R6publique Argentine, entre la Bolivie au nord-ouest,
!e Brisil au nord-est, la R6publique. Argentine an sud
et i l'ouest, s'etend entre le Parana, le Paraguay et le
Pilcomayo. Sa superficie est de 253 Ioo kilometres
carres, et on y compte environ 460 ooo habitants (m6tis
d'Espagnols, Paraguays et Guaranis). La capitale est
I'Assomption.
Le climat est chaud; le sol, g6n6ralement plat, est
assez fertile, produisant la canne a sucre, le riz, le matt6,
dit the du Paraguay, et des plantes m6dicinales comme
le quinquina.
Le gouvernement se compose d'un president, un
vice-president, cinq ministres, un s6nat et une chambre
des d6putes. Le territoire est divis6 en 70 d6partements.
Le catholicisme est la seule religion d'Etat, les autres
cultes sont tol6r6s. Le Paraguay ne forme qu'un diocese,
dont le siege episcopal est a 1'Assomption.
Le Paraguay a ete decouvert en 1526 par S6bastien
Cabot, et conquis en 1536 par 1'Espagnol Alvaro Nunez,
i qui on attribue de veritables cruautes. Les Jesuites y
etablirent, en 1568, sur la rive droite du Parana, au
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sud-est de l'Assomption, de c6l6bres missions, qui formaient une sorte d'Etat th&ocratique ind6pendant,
quoique rattach6 A la vice-royauti de la Plata; ils convertirent en grande partie les Guaxanis et les d6terminerent A se livrer A l'agriculture; ils s'y. maintinrent
jusqu'au moment oih leur ordre fut expuls6 des Etats
espagnols, en 1767. En 1750, i'Espagne avait c6d6 le
pays aux Portugais, en 6change de la colonie du SaintSacrement; toutefois, le Portugal ne put y maintenir
sa domination, et, en 1777, le Paraguay fut restitu 6 a
1'Espagne.
Ce pays s'insurgea en 1811 et fut domin6 par le dictateur Francia (1813-1840), par Lopez pere (1844-1863)
et par Solano Lopez (1863-1870). Celui-ci fut 6cras6
par les arm6es coalisees du Br6sil, de la R6publique
Argentine et de 1'Uruguay. Le pays, occup6 jusqu'en
1876, eut a se relever de ses ruines. - Voy. Bouillet.
Dictionnaire.
Au point de vue religieux, nous noterons seulement
les faits r6cents. En 1879, le pretre Pierre-Jean Aponte
fut l6ev6 a la dignit6 6piscopale a la suite d'un accord
survenu entre Mgr Di Pi6tro, d6l6gu6 du Saint-Siege, et
le pr6sident Barreiro.
L'administration de l'6v&que Aponte a marqu6 le
point de d6part du relkvement moral du pays. Parmi
les conventions stipules entre Mgr Di Pi6tro et le gouvernement, figurait la r6ouverture du grand s6minaire,
qui devait atre confi6 a la Congr6gation des Lazaristes.
II1fut ouvert en 186o, sous la sage direction de M. Montagne, qui en est encore l'ime et la t&te, et il a donn6
bon nombre d'excellents pretres, entre autres 1'6veque
actuel, Mgr Bogarin, dont on loue unaniment le zdle
infatigable et la vigueur. L'h6pital civil, avec son 6cole
annexe d'orphelines, et 1'asile des mendiants furent confiUs aux soins des Sceurs de Saint-Vincent-de-Paul.
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D'autres religeuses de la meme Congregation fonderent
SI1'Ecole de la Providence a pour 1'6ducation des jeunes
filles, pendant que les Lazaristes en ouvraient une autre
pour garcons sous le titre de sColiege de Saint-Vincentde-Paul. a
L'6evque Aponte mourut en i891; il y eut un interregne de trois ans qui cessa par 1'6lection et la pr6conisation de 1'6veque actuel, Mgr Jean-Symphorien Bogarin, le 21 septembre 1894.

Education soign6e, instruction solide, acquise l'une
et I'autre au grand s6minaire de 1'Assomption; zele
infatigable pour le bien des ames, vigueur et 6nergie
d'une robuste jeunesse, -

il avait trente ans, -

tout

permettait d'attendre du nouvel 6lu une administration
exceptionnelle. Les faits ont confirm6 cet espoir.
Ce qui fait d6faut, c'est le clerge II y a bien peu de
cures de campagne qui n'aient pas i leur charge deux
ou trois paroisses et n'aient a desservir des 6tendues
immenses souvent de 15 a 20 lieues de rayon.

Ce dont le besoin se fait aussi grandement sentir,
ce sont des 6tablissements chr6tiens d'instruction pour
]a jeunesse des deux sexes.
Environ 300 jeunes filles regoivent au 4 College de la
Providence i, dirig6 par les Sceurs de Saint-Vincent-dePaul, une education et une instruction qui mettent cet
6
tablissement a la hauteur des plus s6rieusement organis6s. Les Peres Sal6siens de Domr Bosco dirigent un
college d'arts et m6tiers, un college d'enseignement primaire gradu6 et une 6cole externe pour les enfants
pauvres. Les trois sections regoivent environ 200 el6ves.
Voy. L'Annie religieuse, 1899 (Paris, Lecoffre),
page 490 et suiv.
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PREDICATION D'UNE MISSION AU PARAGUAY

Lettre de M. Antoine BRIGNARDELLO,
a M. Nicolas BETTEMBOURG, visiteur, 4 Buenos-Ayres.
1908.

Parni les missions prechees depuis quelques ann6es
dans notre province, celle que nous venons de donner a
l'Assomption, capitale de la r6publique du Paraguay,
est digne d'une mention sp&ciale. Je ne vous parlerai pas
de 1'exuberante fertilit6 du sol paraguayen et des
agr6ables surprises que l'on 6prouve a visiter ces belles
contr6es comparables seulement au sol pittoresque de
la Suisse; je ne vous ferai pas la description des splendides paysages que le voyageur apercoit devant lui,
lorsqu'il remonte le cours des fleuves Plata, Parana et
Paraguay; je me bornerai a vous raconter les details
de notre mission et les benedictions qu'il a plu au Ciel
de nous accorder en recompense de nos efforts.
Les premieres impressions, en pr6sence de la tiche a
remplir, ne furent pas tres consolantes. Nos confrbres
du s6minaire, MM. les cures et autres personnes pieuses,
se rappelant l'insucces d'une mission anterieure, ne
nous dissimulaient pas leur peu de confiance dans notre
entreprise. Le seul resultat probable seraient les distractions personnelles jointes au plaisir d'un voyage nouveau et non point d6pourvu d'agr6ments. Malgr6 cela,
nous nous occupames des premiers preparatifs.
Entre autres pr6textes, on invoquait aussi I'absence
*de Monseigneur l'Eveque et les deux grandes missions
qui venaient de se donner dans la capitale, presid6es et
prech6es par le z616 pasteur dioc6sain, avec un succes
digne de tout 6loge.
Le vertueux prelat Mgr Bogarin, eveque a l'Assomption, en partance pour Rome, nous fit l'honneur de
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descendre dans notre maison de Buenos-Aires. Il se
d6cida a faire donner la mission. J'ai encore pr6sentes
Sla m6moire les si encourageantes paroles de Monseigneur, lorsqu'il nous fit ses adieux, la veille de notre
d6part pour 1'Assomption :
a Allez, al!ez, disait-il, allez a mon cher Paraguay;
Dieu b6nira vos travaux; mes fideles sont tres bons et
vous recevront a bras ouvert. i VWritable prophitie qui
s'est r6alis~e en tous points.
A l'ouverture de la mission, Monseigneur le Vicaire
g6n6ral fit la pr6sentation des Missionnaires, leur donna
sa b6nidiction, et aussit6t fut pr&ch6 le premier sermon.
Le soir, nous continuames les pieux exercices, mais non
sans une certaine crainte. Monseignedr le Vicaire g6n6ral
ne manqua pas une seule fois et s'offrit A donner la
b6n6diction du Saint-Sacrement. II c6~lbra deux ou trois
messes de communion g6nerale, et, meme a plusieurs
reprises, gagn6 par le pieux Mlan que la mission avait
r6veille parmi ses compatriotes, il prit la parole pour
manifester aux Missionnaires sa satisfaction et sa reconnaissance : e Dieu b6nira vos travaux ,, avait dit Monseigneur; comblen vrai 6tait ce mot d'encouragement!
De jour en jour, augmentait le nombre des fidles,
de telle sorte que la cath6drale, malgr6 ses vastes proportions, etait trop petite pour contenir cette masse
compacte d'hommes et de femmes qui arrivaient une
heure a l'avance pour y trouver une place. La cath6drale
comprend trois nefs, elle mesure 75 metres de long sur
35 de large, ce qui donne plus de 3 ooo metres carr6s;
en comptant deux ou trois personnes par metre carrt;
donne un total de cinq a six mille personnes.
Parmi la foule, nous remarquames avec satisfaction
plusieurs hauts magistrats, le pr6sident de la Republique, les ministres, sinateurs et d6putes avec les
presidents des deux Chambres, juges du Palais de Justice,
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professeurs de l'Universit6, docteurs en droit et en
medecine et mime la jeunesse de l'Universit6. Les dames
du meilleur monde se distinguerent par leur assiduit6.
Je ferai 6galement mention de la couronne de pretres
qui accouraient de toutes parts, de la cath6drale, de
Saint-Roch, de l'Incarnation et du Larbar6. Digne
d'6loge, fut 6galement 1'assistance officielle de tout le
seminaire, conduit par son vertueux sup&rieur, et tout
le corps professoral. A la vue du magnifique tableau
qu'ils ont eu sous les yeux, ces jeunes s6minaristes
auront certainement 6t6 entourages et fortifies dans leur
vocation sacerdotale.
Les messes de communion generale de chacune des
associations pieuses furent le meilleur sermon pour bon
nombre de coeurs encore ind6cis. Au plus bas mot, il y
eut au moins I ooo communions. M. Montagne, notre
confrere, sup6rieur du s6minaire, c6lbra la messe de
communion des Enfants de Marie auxquelles s'6taient
jointes d'autres personnes pieuses : la c6r6monie dura
une heure et demie.
Mais le plus impressionnant fut la communion g6nerale offerte pour le Souverain Pontife et pour le ven6r6
Pr6lat du diocese. Mgr le Vicaire g6n6ral et M. le
Cur6 de la cath6drale distribuerent le pain des forts a
plus de 2 ooo personnes en une seule fois. En dehors
des grands et solennels pelerinages qui accourent au
sanctuaire de Lujan, je ne pense pas avoir jamais contemple une aussi belle manifestation de foi et de pi6t6
Les petits enfants nous ont puissamment aides dans
nos travaux, en se faisant eux-memes ap6tres dans leurs
maisons. Ils assitaient aux cat6chismes avec la plus
grande assiduit6, partag6s en deux groupes, le matin
les garcons et le soir les filles. Chacun de ces deux
groupes ne contehait pas moins de 6oo a 70o auditeurs
Plus de i ooo d'entre eux firent la sainte communion
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et 250 pour la premiere fois. Mais rien n'6gala en splendeur la fete dont ils furent l'occasion et l'objet. La
vaste cath6drale 6tait trop petite pour contenir plus de
5 ooo de ces petits enfants qui 6taient accourus avec
plusieurs membres de leurs families. Chacun avait en
main un bouquet de fieurs et, au milieu de leurs cantiques, ils I'elevaient au ciel. Combien de parents, 6motionnis par ce touchant spectacle, versaient de larmes
en secret! Trois courtes allocutions de cinq minutes
chacune terminerent la c&r6monie et, apres la b6n6diction donnee par Mgr le Vicaire g6enral, la pieuse assistance defila devant 1'autel de la Sainte Vierge et de
1'Enfant J6sus.
Les hommes sont ordinairement les derniers dans
faccomplissement de leurs devoirs religieux; ils furent
heureusement vaincus pendant ces journ&es b6nies. La
premiere semaine, ils 6couterent avec avidit6 les sermons
de la mission; mais, avec une l6gitime impatience, ils
attendaient les conferences sp6ciales que nous allions
leur donner. Lcur inauguration fut marquee par I'assistance de plus de I ooo d'entre eux. Le mauvais temps,
qui dura deux jours, nous emp&cha de continuer les
exercices; cependant, tout ne fut pas perdu, car le
peuple et Mgr le Vicaire g6n6ral profiterent de ce repos
forc6 pour nous prier de prolonger d'une semaine les
travaux de la mission. Malgre notre fatigue, nous ne
pCmes refuser et nous recommencames alors que nous
pensions avoir termin6.
PrMtres et personnes pieuses, en presence du magnifique r6sultat obtenu chez les enfants et les femmes,
nous r6p6taient que jusqu'a present le succes n'avait
pas 6t6 difficile a obtenir, mais que le veritable fruit
de la mission consisterait dans la confession des
hommes. Nous nous remimes i l'oeuvre et nous reprimes
les conferences d'hommes, interrompues par suite du
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mauvais temps. L'affluence augmenta de jour en jour
et jusqu'a I 300 hommes se trouverent groupes aux pieds
de la chaire. Enfin, et c'6tait 1'essentiel, nous les invitames a la communion g6ndrale, et ce fut avec une
r6elle satisfaction qu'un grand nombre d'entre eux
s'approcha du saint tribunal de la penitence. Dieu
b6nit nos travaux, et 400 hommes s'agenouillerent a la
sainte table. Parmi eux, figuraient bon nombre de personnages, distingu6s par leurs talents et leur position
sociale; et meme quelques jeunes gens de l'Universit6
communierent pour la premiere fois.
aam dames et anx demoisetles de !a
Les confeaene.
ville de lAssomption marquerent un nouveau succes;
I'heure cependant n'6tait guere opportune, mais rien
ne fut capable d'arreter leur elan.
Autre spectacle vraiment imposant et nouveau
jusqu'ici : ce fut la solennelle cons6cration des trois
paroisses de la capitale a Notre-Dame de 1'Assomption,
Patronne du Paraguay. Chaque paroisse 6tait officiellement repr6sent6e par le cur6 et quatre jeunes filles
v6tues de blanc, couronn6es de fleurs et portant sur
leurs poitrines une 6charpe aux couleurs nationales.
Mgr le Vicaire general et plusieurs autres pretres
leur firent la plus belle r6ception. Les trois groupes
s'avancerent pendant qu'un chceur de plusieurs milliers
de voix chantaient les louanges de la Mere de Dieu.
Impossible de decrire la profonde impression qui s'empara du peuple en ce moment solennel. La cath6drale
avait revetu ses parures des grands jours de f&te et, a
la fin du sermon qui publia les gloires de la Sainte
Vierge, eut lieu la cons6cration du Paraguay A sa
Patronne, prononc6e A haute voix par 8 ooo 9 oo0 personnes. Que d'6motion en cet heureux moment!
Vint le moment de la cl6ture de la Mission; pros de
o0ooo personnes se pressaient dans la cath6drale et

-

94 -

dans les vastes couloirs qui lentourent; elles 6taient
venues pour donner un 6clatant timoignage de leur foi
et de leur pidt6, et en nm&ne temps pour assurer les
Missionnaires de leur profonde gratitude. Ceux-ci, a
leur tour, firent leurs adieux a ce peuple qu'ils venaient
d'6vangiiser. Les larmes qui coulaient furent l'expression la plus sincere de ses nobles sentiments.
Quand fut termin6 le sermon des adieux, Mgr le
Vicaire g6n6ral monta en chaire et, avec des accents qui
d6notaient la plus intime satisfaction de son Ame, il
remercia au nom de son peuple le Seigneur pour les
bienfaits qu'll s'6tait plu a accorder a cette population
par l'entremise des enfants de saint Vincent de Paul.
Ii rappela les services rendus par la Congr6gation de
la Mission pour la formation du clerg6 national et
assura que le souvenir des recentes solennit6s ne s'effacerait pas du coeur de ses chers Paraguayens. L'unique
regret qu'il 6prouvait 6tait l'absence de l'6veque dioc6sain, qui n'avait pu, lui, contempler ces belles manifestations de foi et de piet6. En terminant, il donna i
l'auditoire la b6nediction papale.
Les fruits de la mission orit 6td des plus consolants.
Le total des communions depasse 9000, chiffre vraiment surprenant quand on considere combien pen nombreux sont les habitants de l'Assomption.
En terminant cette relation, je tiens a vous faire part
du d6sir manifest6 par MM. les cur6s de faire donner
la Mission dans leurs paroisses respectives.
Veuillez, etc.
Antoine BRIGNARDELLO.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
(Annales, edit. espagnole,

1909, p. 257. Traduction.)

Leltre de M. BRUNO SAIZ, Prilre de la Mission,
ai M. M. HORCAJADA,

a Madrid.

Cebu, dicembre

go98.

Dans ma derniere lettre, je vous faisais mes adieux,
vous donnant rendez-vous dans ce recoin de Saint-Marcellin. Or, avant de commencer mon recit, je vous salue
de Cebu oil m'a emmen6 le d6sir de me consacrer aux
missions qui sont et seront toujours l'unique ambition
de ma vie, bien que pour le moment et peut-etre aussi
pour plus tard je doive garder ce d6sir dans mon coeur.
Mais pourquoi ce preambule? Ceci n'a rien a voir
avec l'objet que je me propose, qui est de vous donner
pour les Annales quelques renseignements sur cette
chore mission.
CEBU est appelee, non sans raison, la chaudiere des
Philippines. C'est la deuxieme ville de l'archipel par
son importance et son commerce, la premiere par son
antiquit6. C'est Ia que I'intrepide Magellan (I), qui
d&couvrit cet archipel (1521), se fixa, et c'est pris d'ici
aussi qu'il trouva une mort tragique et digne d'envie.
Dans I'endroit oui il r6pandit son sang, s'61ive un simple
monument nouvellement restaur6 par le gouvernement
americain qui perp6tuera le souvenir de cet homme,
(i) En portugais Magalhdes, navigateur portugais au service de
I'Espagne. II pirit & Cebu (Philippines) dans une exp6dition contre
les naturels.
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invincible navigateur iberien. On montre encore le lieu
o', s'6tant agenouill, il rendit graces a Dieu, et la croix
rustique qu'il planta en terre comme le signe que le
pays qu'il conqu6rait appartenait au Roi des rois.
Heureux ces temps, d6ja lointains, qui produisaient
tant de h6ros! C'&ait pour l'Espagne le siecle d'or.
Nous avons sous notre direction, h Cebu, le s6minaire
qui compte plus de trois siEcles d'existence. C'est une
fondation des RR. PP. J6suites qui 'ont gouvern6 jusqu'a
leur expulsion. Pendant un siecle, il fut confi6 aux
Pretres s6culiers qui menaient une vie quelque peu large
jusqu'en 1868 ou M. jimeno, Dominicain, demanda A
M. Mailer, alors Visiteur de la province des Lazaristes
d'Espagne, que cette province fiut charg6e de la direction du seminaire de Cebu. Le superieur g&n6ral y
consentit.
Le premier recteur fut M. Casarramona; ses successeurs furent : M. Farr6, puis M. Jarero et, dernirement,
MM. Julia et Villalain. Cette annie, s'accomplissent
juste huit lustres depuis que ce s6minaire a &t6 confie
aux pr&tres de Saint-Vincent-de-Paul.
Au commencement, 'instruction se donnait seulement
a ceux qui se destinaient au sanctuaire; mais, plus tard,
on vit la n6cessit6 d'6tendre les 6tudes pour tous ceux
qui voudraient suivre 1'enseignement secondaire, ce qui
eut lieu en 189o.
Pendant les premieres annees, les lelves 6taient fort
nombreux; il y eut des ann6es o Soo et 900 se firent
inscrire. Maintenant, ils sont 400, dont 60 sont s6minaristes, 90 coll6giens internes et 250 externes. En plus,
il y a une 6cole primaire et un cours pr6paratoire de
200 61eves.
L'enseignement donn6 aux s6minaristes n'est pas le
ramrpe que celui des collegiens, par corns6quent ils ont
leurs professeurs a part. Pour l'6cole ct le cours pr6pa-
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catoircs, deux seminaristes aident au Pere qui dirige et
qui est votre serviteur; en plus, il y a un pr6tre seculaer
pour la premiere annie. Cependant, nous sommes trop
peu si 1'on considere les diff6rentes matieres qu'embrasse Ic baccalaur6at. Nous devons aussi enseigner le
commerce et autres choses requises par la pratique dans
ces iles. I1 me sufhra de vous dire que, pour ma part,
j'ai quatre heures de classe et que personne n'en a moins
de trois, ce qui est beaucoup aux iles Philippines! 11 y a
avec cela quelques petits sermons et autres travaux de
ce genre, qui, grace a Dieu, ne manquent pas.
Ce s6minaire a son 6glise publique out se cilebre le
culte, sinon comme il serait tout A fait a d6sirer, au
moins aussi parfaitement que possible. Nous faisons
ce que nous pouvons en ces temps d'indiff6rence pour !e
rehausser davantage; nous n'6pargnons rien pour cela. 11 y a quelque temps, nous avons fond6 Ie cat6chisme
du dimanche non seulement dans notre 6glise, mais
encore dans quelques autres de la ville. Nous regrettons
ne l'avoir pas fait il y a longtemps!
Cette ann6e, pour la premiere fois, nous avons c61lbr6
la fete de la Medaille miraculeuse au seminaire;
auparavant, elie se ce61brait seulement a la chapelle des
Filles de la Charit6; nos vceux ont 6t6 pleinement satisfaits. L'6glise fut remplie de fideles et nous avons
impose la medaille a plus de six cents personneseleur
donnant aussi un petit livre avec son histoire qui avait
&6t traduite dans l'idiome du pays. - En plus, il y a
trois mois, fut fond6e entre nos 6•lves 1'Association des
Enfants de Marie, comme M. Etienne l'obtint de Pie IX.
pour nos collAges de jeunes gens. Esp6rons que, par
cette association, Marie, notre bonne Mere, sera tout
particuliercment honor6e et que la piet6 et la verti
croitront.
Avant de passer h autre chose, je crois n6cessaire
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de vous dire que, pendant les vacances, quelques-uns
des n6tres vont donner des retaites au clerg 6 en diff6rents centres. Le fruit de ces exercices est grand et les
pauvres cures voudraient nous voir chaque ann&e; c'est
pour eux une grande jole, car quelques-uns passent
plusieurs mois sans voir un pr&tre et sans pouvoir se
confesser.
Parlons maintenant des oeuvres des Filles de la Charite dans cette ville de C6bu. Cette communaut6 s'y
6tablit des 1893.

Avant 1893, il y avait h C6bu des 4 Petites Soeurs P,
comme on les appelait, fond6es par M. Lacanal. Bient6t, elles demanderent a prendre l'habit des Filles de
la Charit6 et a etre incorpor6es a leur communaute, ce
quelles obtinrent a 1'6poque oh 11. Arnaiz vint faire la
visite dans cette province, comme d6elgu6 du R. P. g6n6ral, en 1893. Depuis ce moment, les oeuvres des Soeurs
se sont d6veloppees peu a peu et elles comptent aujourd'hui une 6cole de filles bien mont6e qui leur permet
d'en recevoir Ioo; puis un asile pour les enfants pauvres
qui en compte 60.
Elles se consacrent aux travaux de l'imprimerie dans
une propri6t6 appartenant aux Sceurs, ce qui produit
suffisanunent pour I'asile et m6ne pour quelques autres
bonnes oeuvres. Ii s'imprime dans cet 6tablissement un
petit journal catholique dans lequel, de temps en temps,
nous essayons de faire quelques articles sans que cela
nuise a nos autres occupations.
Elles ont aussi un petit h6pital soutenu par une
d'entre elles qui posshde une assez belle fortune. Cette
meme Soeur d6sire fonder une Maison de Missions :
quand cela sera-t-il? Cette ann6e, on a inaugure une
maison pour les b6b6s de moins de sept ans; aujourd'hui,
il y a 16 internes et 30 demi-pensionnaires et externes;
beaucoup d'entre eux recoivent gralis ]'instruction et la
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nourriture. Enfin, il y a une 6cole gratuite pour les
petites filles pauvres de la ville oi 1oo d'entre elles
viennent assidument.
Je crois, chers lecteurs, que, bien que nous soyons
dans la K chaudi&re des Philippines ,, nous travaillons,
nous aussi, comme fils et filles de saint Vincent; et,
quoique ailleurs on fasse plus, nous faisons cependant
quelque chose. Dieu en soit beni pour tout et qu'il
augmente en nous les d6sirs pour faire plus et le bien
faire!
II est temps que je dise quelque chose des autres maisons, il est. vrai que je n'ai pas de choses importantes a
ajouter a ce que j'ai dit en 1905 et 1907.

Les fils et les filles de saint Vincent de Paul travaillent avec une vraie abnegation ; NUEVA-CACERES,

malgr6 que le fruit de leurs travaux ne corresponde
guere i leurs sueurs, a cause de la mistre de ces provinces. L'6veque, qui est Philippin, les apprecie beaucoup; il est vrai qu'il est un de nos 61lves; en ce
moment, il est peut-tre en Espagne ou il devait passer
apres avoir fait une visite ad limina et s'6tre prostern6
aux pieds du Pasteur des Pasteurs. Le s6minaire est
dirig6 par les Pretres de la Mission; a M. Cailo
(Eustache), que ses infirmit6s ont oblig6 de retourner
vers la patrie, a succ6d6 dans la direction du s6minaire
M. Pec6s (Godefroi) qui, depuis seize ans, jouit ici de
la sympathie generale.
*

Nos confreres de JARO out eu a deplorer la mort de
leur 6veque et du recteur du s6minaire, M. Villa (Jean).
Celui-ci est mort victime de ses travaux, apres avoir
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beaucoup souffert au moment oiu il se pr6parait A aller
revoir sa patrie; il fut un modele d'exactitude A nos
saints engagements, aim6 des siens et de ceux du dehors,
aussi bien ici oi il est demeur6 dix-sept ans qu'A Jaro.
Mgr 1'Eveque venait de r6difier le s6minaire qui avait
6t6 la proie des flammes, quand la mort I'enleva A
I'affection de tous. C'est l'6v&que de Nueva-Segovia qui
lui a succ6d6, c'est un homme jeune et de valeur.
Ce diocese a vraiment besoin d'un bon pasteur, car
le clerg6 est peu nombreux. Les n6tres doivent mener
une vie de sacrifices pour pouvoir remplir leurs devoirs
de bons fils de saint Vincent. LesOFilles de la Charite
font beaucoup de bien, soit au college de Jaro, soit A
1'6cole publique de llo-Ilo, qui est la capitale; selon les
informations que j'ai prises, elles y ont 200 enfants.

*

*

De CALBAYO, oii il y a une de nos maisons, je n'ai
rien vu de particuliet, si ce n'est qu'on pense Blever le
college sur un nouveau plan; mais l'heure ne parait pas
encore venue, les ressources font d6faut.

Notre Maison Centrale de SAINT-MARCELLIN, A
MANILLE, a Rte agrandie: c'6tait tne n6cessit6. Nos
confreres sont employes a l'administration de la patoisse
nlotre chapelle, A la directioft des Filles de
annexee
la Charite et des ceuvres a elles confies. 11 est possible
qu'on nous redonne la direction dt s6minaire qui, par
disposition du del1gu4 apostolique, est actuellenient
confih aux Jesuites.
Que vous dirai-je des Filles de la Charit6 de
Matilie? Elles font des prodiges, travaillent plus
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qu'elles ne peuvent. La moiti6 au moins sont malades
et les autres us6es par le climat et les ann6es; cependant, elles se voient obligees de faire le travail comme
si elles 6taient jeunes et robustes; c'est pour cela que
je dis qu'eiles font des prodiges. Si, pour un instant
seulement, j'6tais visiteur, je crois que je donnerais leur
retraite a 30 sur 160 qu'elles sont actuellement dan,
cette province.
Je ne puis terminer et parler de nos chores Soeurs
sans faire ici l'6loge de celle qui fut assistante de la
Soeur visitatrice et qui mourut il y a trois mois pendant
le voyage qui devait la conduire en Espagne. Ma Sceur
Josepha Rota etait une Soeur modele, simple, avec une
exquise prudence, elle faisait l'admiration de tous ceux
qui avaient a faire a elle. Toutes ses compagnes avaient
pour elle une affection vraie, et quant A son zele et
son amour des pauvres, je n'en citerai qu'un exemple.
Pendant que j'ftais a Manille, je fus charge du cat6chisme du dimanche dans un quartier de la ville, pros
du college de la Concorde, qui 6tait alors dans nos
attributions; j'6prouvai toutes sortes d'ennuis et de difficult6s avec ces gens a demi-sauvages, les enfants a mon
approche fuyaient comme devant un monstre. Mais ma
Soeur Joseph 6tait 1, elle eut la bont6 de m'envoyer
deux de nos Sceurs qui m'aid&rent, et elle eut I'heureuse
inspiration de faire distribuer, au compte de la Communaut6, un gotter aux enfants pour les attirer, et cela
continua, et continue encore, durant deux ans. Elle
s'occupait aussi de foumir et d'orner la pauvre chapelle L moiti6 abandonn6e. Nous ne parlerons pas de
son abn6gation, elle vint aux Philippines en esprit de
sacrifice; pendant trois ans et demi qu'elle y demeura,
elle souffrit continuellement, enfm elle mourut victime
d'obbissance sans avoir m&me la consolation de se voir
entouree de ses Sceurs, seule sa compagne de voyage
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requt son dernier soupir, et la mer recut ses restes si
chers. Heureuse Fille de la Charit6, tu recois maintenant le fruit de tes sacrifices et ta mort fut pricieuse
aux yeux du Seigneur.
Apres avoir dit ce qui nous concerne, j'ajouterii
quelque chose sur ces iles que plusieurs d6sirent connaitre.
Deux 6venements aux iles Philippines sont dignes de
notre attention pour ce qui regarde ces dermires ann6es.
Ce sont I'inauguration de 1'Assembl6e 16gislative et ]a
c616bration du Concile provincial, demand6 par la Bule
Quae mari sinico de Lion XIII dans laquelle est r6gl1
le nouvel ordre des choses comme consiquence de la
transformation opir6e par la domination des EtatsUnis. Nous ne pouvons nier que le gouvernement am6ricain se montre juste avec le peuple philippin; peu a
peu, il lui confie son propre gouvernement. Les gouverneurs sont des hommes du pays et plusieurs emplois de
consid6ration et difficiles, comme ceux de procureur
g6n6ral, secr6taire des finances, magistrats, sont dans
les mains des Philippins. L'annre derniire, on a inaugur6 l'Assembl6e 16gislative, composee seulement de
Philippins : presque tous sont jeunes, a 1'exception
d'une dizaine, ils ont entre 25 et 40 ans. Leur president
est un 6elve de notre college, il a seulement 32 ans.
Jusqu'ici il a su dignement remplir cette fonction.
Du Concile provincial, on ne peut encore rien dire.
Les membres ont dfi faire un serment solennel de garder le secret. Les actes du Concile sont . Rome.
Entre le gouvernement et l'gglise, on s'est enfin
entendu pour donner une indemniti aux iglises et maisons paroissiales pour les pertes occasionn6es par la
r6volution. On demandait deux millions de dollars; le
ooo, c'est plus
gouvernement am6ricain en accorda 80000
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qu'on ne pouvait attendre, car il paraissait difficile qu'il
voulit d6dommagei lI'glise. Le bon succes est di au
moins en partie a M. Taft, 1'actuel pr6sident de la R6publique des Etats-Unis, qui est un homme droit et juste;
il a fait beaucoup pour les Phiiippins a qui il a t6moign6 de 1'estime. Sa mission ici a 6t6 pour lui le principe
d'un brillant avenir; il s'est fait connattre comme un
habile politique et un vrai homme d'Etat.
BRUNO SAIZ, C. M.

DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
89. - DOUTES SUR LES DECLARATIONS FAITES PAR
LA S. C. DES RELIGIEUX RELATIVEMENT A L'ARTICLE VI
DU DECRET Auciis. - S. C. Religiosorum, 31 mai 1910.

La C.ongr6gation des Religieux publia en 1909 une
interpretation du dcret Auctis. C'est cette interpr6tation
qui vient d'etre interpr6t6e a son tour. Voici le texte;
il est relatif a la dur6e des 6tudes des clercs, membres
tes communautes :
DUBIA

CIRCA INTERPRETATIONEM DECLARATIONUM
DIE! 7 SEPTEMBRIS 1909

Cum nonnulla dubia exorta fuerint circa rectam interpretationem
Declarationum hujus Sacra Congregationis de Religiosis, d. d. 7 septembris 1909, quoad articulum VI Decreti Auctis admodum, eorum
solutio ab hac eadem Sacra Congregatione expostuiata fuit, nimirum :
I. Utruim pridicta
Declarationes respiciant tantum Domus Religiosas studigrum solius Italia, an etiam, eas ubique terrarumn constitutas.

2. Utruih eisdem Declarationibus sese conformare debeant ea tantum
Congregationes Religiosa, in quibus emittuntur vota, an etiam ille,
quibus alumni ligantur simplici promissione perseverantie, ut apud
Eudistas.
3. Utrum contracto vacationum tempore, et pressius aucto studiorum
conatu, totus Theologie cursus tribus tantum annis comprehendi
possit; an pctius per quatuor integros annos academicos, scilicet per
quadraginta quinque menses integros, computatis vacationibus trium
priorum annorum, semper protrahi debeat.
Et Sacra eadem Congregatio, re mature perpensa, respondendum
censuit, prouti respondet :
Ad x. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.
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Ad 2. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.
Ad 3. Negative ad primam partem; Affirmative ad secundam.
Contrariis quibuscumque non cbstantibus.
Romae, die 3z maii 191o.

Fr. J. C. Card. VIVES, Prefecdls.
F. Cherubini, Subsecretarius.

90. - SUR LES ETUDES AUXQUELLES IL FAUT FAIRE
UNE PART PENDANT LE NOVICIAT. - Congregatio Reli-

giosorum, 27 augusti 1910.
M&me dans les noviciats qui ne durent qu'un an, il
est sage de ne pas concentrer I'attention des novices uni-

quement sur les choses asc6tiques; ii faut faire une part
a 1'etude. La Congr6gation des Religieux en d6termine
l'objet dans le dcret suivant :
DECRETUM. -

DE ALIQUA IN NOVITIATU STUDIIS OPERA DANDA

Ad explorandum animum illumque religiosa perfectione gradatim
imbuendum, Novitiatus institutus est, qui ideo, per unum saltem annum,
sub Magistro, spiritualibts tantum exercitationibus totus insumitur.
Quum autem experientia constet, adsiduis pietatis officiis, licet opportune variis, adolescentium prsesertim defatigari mentem, et ad continuos per diem religionis actus minus intentam afferri plerumque voluntatem; et cum in ipso Novitiatu moderata aliqua studiis assignatio
possit Novitiis non parum utilitatis afferre, ne dediscant que didicerunt,
ac re ostendant quales sint ingenio, idoneitate et diligentia; Sacra
Congregatio, -Negotiis Religiosorum Sodalium preposita, in Plenario
Ccetu Emorum Patrum, die 26 augusti rgxo ad Vaticanum habito,
sequentia statuit, a singulis Ordinibus et Congregationibus Religiosis
apprime servanda :
I. Novitii, privatim, unam horam singulis diebus, festis tantum
exceptis, studiis dedicabunt.
2. Studiis preeerunt Magister Novitiorum vel Vicemagister, qui respondente scientia pollere debent, vel, aptius, aliquis ex professoribus
humaniorum litterarum, qui domi vel prope commoretur. Horum erit,
non ultra ter in hebdomada, per unam horam, praeter aliam, quotidie
a Novitiis studiis privatim addicendam, Novitios in unum collectos,
veluti in Schola, instruere aut saltem eorum progressus in studiis
exquirere.
3. Quamvis haec ut veri nominis schola censeri nequeat, non tamen
veluti merum mortificationis exercitium habeatur. Ita igitur fiat, ut,
inde, Novitii omni cum diligentia in eam incumbant ac verum fructum
ex eadem percipipiant; hinc autem, Magistri apta methodo studia moderentur, de uiiuscujusque tyronis talento ac sedulitate judicium adipiscantur et progressum curent. Genus autem studiorum cujusvis Ordinis
vel Congregationis naturae respondeat. Lingue patriae, et pro Novitiis
Ordini sacro destinatis, lingue latina quoque ac grne= studium commendatur, sive per repetitionem eorum, quae jampridem Novitii didi-
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cerunt, prasertim grammnatices, sive per lectionem eorum sanctorum
'atrum et antiquorum Ecclesia: aucturum, quos litueris quoque enituisse

constet, v. g. S. Ambrosii, S. Augustii, S. Hiieronymi, Lactantii,
S. Joannis Chrysostomi, Eusebii et similiun ; item Evangelii S. Luce
et Actum Apostulorum, grace conscriptorum.

Scripta quoque exercitia, v. g. extemporalia, exempla Mariana,
magna cum utilitate accedere poterunt. Qua quidem omnia et alia, aive
patrio sive latino sermone redacta, ut Novitii e suggestu legant vel
memoriter recitent summopere convenit, ad veram pronuntiationem et
quamdam publice dicendi dexteritatem acquirendam. Item opportunum
erit, ut Novitii inter se colloquentes, loco patrii sermonis, lingua
aliquando utantur latina, qua poterunt etiam interdum breves sermones
vel catecheticas instructiones ad sodales habere.
4. Qui schole prmest. adnotet, in scriptis, cujusvis Novitii diligentiam ac progressus, et horum, item scriptum, mittat ad Superiorem
Generalem vel Moderatorem Provincialem testimonium, reliquis addendum, antequam Novitii, expleto Novitiatu, ad professionem votorum
admittantur.
Qum omnia Sanctissimus Dominus noster Pius Papa Decimus, referente infrascripto Subsecretario, confirmare dignatus est, die 27 angusti 191o. Contrariis quibuscumque, etiam speciali mentione dignis,
minime obstantibus.

Datum Roma,

ex Secretaria ejusdem Sacra

Congregationis, die

27 augusti x19o.

L. S.
Fr. J. C. Card. VIVEs, Prefectus.
Franciscus Cherubini, Subsecretarius.

En consequence, au seminaire interne de la Congregation de la Mission, a Paris, depuis le mois d'octobre 1910 :

I" On a 6tabli un cours pratique de langues vivantes;
20 Les l6kves du sminaire interne ont un cours d'hermeneutique sacree. La matiere en est actuellement 1introduction g6nerale a 1'Ecriture sainte. Le manuel mis en
leurs mains est I'ouvrage de M. Vigouroux : Manuel
biblique, 4 vol. in-12, Paris, Lecoffre,
3" I leur est fait un cours de patrologie. Le manuel
dont ils ont chacun un exemplaire est celui de Rauschen :
Eliments de patrologie et d'kistoire des dogmes, traduits
en francais et adapt6s par E. Ricard. Un vol. in-12.
Paris, Roger, 19o6.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
52. M. Wientcek (Adam), pr&tre, d6c6de le 28 aoit 1910,
a Gracovie (Galicie, Autriche); 64 ans d'age, 45 de
vocation.
53. M. B6gassat (J.-B. Joseph), pr&tre, d&6cd6 en septembre 19io, a Bourges (France); 31, 8.
54. M. Ho (Paul), pretre, d6cd6 le 4 octobre 191o, a
P6kin (Chine); 76, 38.
55. M. Fragues (Alfred), pr6tre, d6c6d6 le 5 octobre 19IO, a Lisbonne, Arroios (Portugal); 54, 32.
56. M. Barros-Gomes (Bernardin), pr6tre, d6icd6 le 5 octobre 1910, a Lisbonne, Arroios (Portugal); 71, 24.
57. M. Bourke (Charles), pr6tre, dec6de le 9 octobre 1910, a Castleknock (Irlande); 38, 18.
58. M. Alberti (Fr6d6ric), pr&tre, d6c6d6 le g octobre g19o, a Constantinople, Sainte-Pulclrie (Turquie); 70, 52.

59. M. Owens (Guillaume), pr6tre, deced6 le 18 octobre 1910, tDublin, Phibsborough (Irlande); 68, 46.
60. Mgr Ferrand (Paul-L6on), vt6que, vicaire apostolique du Kiang-Si septentrional, dic6d6 le 5 novembre 1910, a Shang-Hai; 51, 30.
61. M. de Bussy (Jean-Gabriel), pr6tre, d6ced6 le 13 novembre igio, a Neuilly-sur-Seine (France); 58, 38.
62. M. Mal6zieux (Jean-Baptiste), pr6tre, d6c6d6 le
16 novembre 19io, a Quito (Equateur); 65, 45.
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Mgr Jarlin, vicaire apostolique de Pekin, nous transmet
les renseignements biographiques suivants sur Fun des Missionnaires ddfunts, dont on vient de lire le nom, M. Paul Ho :
c 11 m'a rendu, ajoute-t-il, les plus grands services. i
-M. PAUL HO,

LAZARISTE CHINOIS

Le 4 octobre Igo1, s'6teignait au P6tang un venerable
Missionnaire, M. Ho (Paul), ne en 1846, dans la prefecture de Koui-Hoa-Tcheng, en Mongolie. II 6tait, avec
M. Tchang (P.-J.), l'un des derniers survivants des Missionnaires qui, au d-part des Lazaristes de Mongolie,
ne voulurent pas se separer de leurs Peres dans la foi.
Au moment oil les Missionnaires de Scheut prirent
possession du Vicariat de Mongolie, M. Paul Ho n'6tait
que seminariste et avait 6t& admis depuis peu a commencer son seminaire interne. Mais ce s6minaire 6tait
beaucoup plus externe qu'interne; car, a cette 6poque, il
n'y avait ni local s6pare, ni directeur exclusivement
attache a cet office. Ce qui n'a pas emp&ch6 cette 6cole
de produire des hommes remarquables. La s6paration du
Vicariat tAuva M. Ho faisant son temps de probation
sous la direction de M. Bray (qui devait &tre bient6t
vicaire apostolique du Kiang-Si). A l'arriv6e des Peres
belges, sollicit6 de rester dans son pays, il refusa de
quitter sa vocation et il suivit les Lazaristes a Pikin. La,
sous Mgr Guierry, alors coadjuteur, ii recommenca son
s6minaire interne, acheva ses 6tudes th6ologiques et fut
ordonn6 par Mgr Delaplace.
M. Paul Ho ne fut me16 a aucun 6v6nement qui l'ait
fait se produire devant le monde; mais il a 6t6, a un
degr6 remarquable, un 6rudit. Doue d'une nf6moire tres
heureuse, il 6tait imprenable pour tout ce qui regarde
I'histoire de son pays et pour la science si difficile des
caracteres chinois; il 6tait aussi tres au courant de tout
ce qui regardait les sciences europeennes. II avait appris
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tout seul le franmais, qu'il parlait et 6crivait correctement, et 1'anglais, qu'il lisait couramment Ses connaissances varijes, sa facilit6 a citer la littrature chinoise,
jointes a son aisance d'6locution lui procuraient un grand
succes dans ses predications aux paiens. Apres plus
"de vingt ans, les chr6tiens du King-Toung se rappellent
avec orgueil ses predications publiques faites en compagnie du saint M. Garrigues. 11 osait afficher un placard
pour inviter les lettr6s paiens a venir l'entendre et a
discuter avec lui. Tout le monde sortait de ces r6unions
6merveilI6. Ce'tte annQe encore, un de ses convertis me
disait : ( Si je suis chr6tien, c'est a M. Ho que je le
dois. D
En 1900, pendant l'occupation de P6kin par les
troupes europ6ennes, le chancelier de la l6gation de
France se trouva amen6 a nous demander l'hospitalit6
au P6tang. Cela lui procura l'occasion de faire connaissance avec M. Ho. Ii fut tout 6tonn6 de trouver un tel
savant sous l'6corce tres modeste d'un Missionnaire chinois, pauvrement v6tu et qui avait conserv6 beaucoup de
la tenue n6glig6e de ses compatriotes mongols. Depuis,
il n'en parlait qu'avec la plus grande estime et avait
volontiers recours a ses lumieres pour ses travaux de traduction.
C'est cette rudition qui fournit a M. Ho un moyen
particulier de se repdre tres utile a la Mission sur le
d6clin de sa vie. Sa longue retraite a 6t6 beaucoup plus
fructueuse qu'on n'aurait pu I'attendre d'un homme
accabl6 de nombreuses et penibles infirmites. C'est a lui
que nous devons la traduction des Miditations de
Hamon en chinois (Mouo-sian-pao-kien), d'une partie
notable du Peking de Mgr Favier, oh il a retenu tout
ce qui regarde l'histoire de la religion a P6kin (Yen-kingki-llao). L'an dernier, alors qu'il ne lui restait plus qu'un
ceil valide, sur l'invitation de Mgr Jarlin, il traduisit
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un ouvrage considerable : Le catechisime de Rodez. Cet
excellent livre est un viritable trait6 de theologie
Le Symbole seul a paru; la partie des sacrements
6tait achev6e aux trois quarts quand la Providence
enleva a M. Ho l'ceil qui lui restait. II d6posa sa plume
sans prof6rer la moindre plainte et accepta avec resignation le sacrifice que Dieu demandait de lui. Le jour
de son enterrement, une del6gation d'imprimeurs accompagna son cercueil jusqu'au cimetiere de Chala. C'est
qu'en effet, en dehors de ses travaux de traduction,
M. Ho rendait a l'imprimerie du Petang, depuis de
longues annies, des services encore plus appr6cibs depuis
sa retraite forc6e. Toutes les 6preuves de nombreux
livres imprimbs ou r6imprim6s an P6tang 6taient corigees par lui. Ilse pretait a cet office avec la plus grande
complaisance.
Malgre cela, M. Ho 6tait l'homme le plus modeste du
monde. II n'aurait jamais song6 a laisser son empreinte
sur un livre qu'on lui donnait B revoir. Jamais non plus
on n'a pu saisir chez lui la moindre marque de suffisance. II etait affable et respectueux avec un jeune confrere fraichement yenu d'Europe, aussi bien qu'avec ses
Superieurs.
Malgre ses p6nibles infirmit6s, il etait toujours 1l'oraison et au br6viaire comme les autres, hiver comme ti.
Ne pouvant se tenir longtemps assis, il restait toujours
debout, appuy6 sur son banc. Les soirs, on 1'a vu
quelquefois couch6 a plat ventre sur le parquet de sa
chambre, occup6 a 6crire, ayant sa bougie a c6t6 de lui,
d6robant a la maladie le plus de temps qu'il pouvait.
Ces quelques lignes suffiront a faire comprendre le
tr6sor que la Compagnie a perdu en la personne de ce
savant et humble Missionnaire. Puissent-elles lui susciter de nombreux imitateurs!
I.-M. PLANCHET.
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NOS CHERES S(EURS
Aoht-Novembre

Ig1 o.

Maria Pinto, decidee a la Maison des Enfants Trouvds de
Rio-de-Janeiro; 71 ans d'age, 47 de vocation.
Francisca Monsech, Enfants Tiouv6s de Ldrida, Espagne;
62, 37.
Brigida Diez, Maison Centrale de Madrid; 17, 4 mois.
Maria Obineta, Maison S. Diego de Valdemoro, Espagne;
53, 29Marie Windisch, Institut des Aveugles de Graz; 37, 7.
Mercedes Gallinal, Asile de P1Union de Montevideo; 44, 22.

Catherine Kobylinska, Maison Centrale"de Varsovie; 80, 58.
Girolama Fiduccia, Maison Saint-Vincent de Palerme; 51, 21.
Josephine Maloney, H6pital de Los Angelos, Etats-Unis;
28, 7.

Elisabeth Russell, Maison Centrale d'Emmittsburg, EtatsUnis; 67, 48.
Marie Benville, Asile des Ali6nds de Baltimore; 67, 49.

Anne Fealy, H6pital de Los Angeles; 46, 23.
Celina Hannecart, Maison Saint-Vincent de 1'Hay, France;
44, 14.
Euginie Maerten, H6pital Saint-Joseph de Paris; 61, 38.
Antonia Arrb, Maison Centrale de Turin; 59, 3!.
Adelaide Deval, Maison Notre-Dame du Havre; 63, 38.
Rose Bautru, H6pital de Montagnac, France: 75, 43.
Marie Bizard, Maison de la Providence de Revel, France;
73, 52-

Marguerite Glass, Orphelinat de San-Francisco, Etats-Unis;
78, 51.
H6lýne Reymann, Orphelinat de Nagyszombat, Hongrie;
26, 6.
Antoinette Fuchy, Maison de Charit6 de Montolieu, France;
87, 66.
Julie Serres, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 56, 35.
Carolina Lima, Asile de la Misiricorde de Rio-de-Janeiro;
66, 37.
Marie Fabry, H6pital d'Agen, France; 55, 31.

Hcline Geoffroy, Providence de Bahia, Brdsil; 75, 55.
Josephine Ironi, Maison Centrale de Turin; 73, 53Marguerite Perotti, Maison Centrale de Turin; 25, 6.
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Marie Corre, Maison de Charite de Barcelone; 73, 55.
Anne Wiesen, Maison Marie-Immaculde de Louvain; 78, 54.
Helene Michelin, Maison de Charitd de Clichy, France;
57, 36.
Marie Vandermeerch, Maison Marie-Immacul6e de Bruges;
54, 33.
Jeanne Bardin, Maison de Charit6, Paroisse Saint-Pierre-deMontmartre, a Paris; 8r, 58.
Jeanne Bartet, H6pital francais de Constantinople; 84, 62.
Augustine Colombel, Orphelinat de Saint-Pierre-les-Elbeuf,
France; 78, 56.
Julienne Swiderska. Maison Centrale de Varsovie; 72, 49.
Marie Dios, Maison de Chariti de Sanary, France; 2S, 5.
Marie Rousselin, Maison de Charit6 du Coteau, France;
59, 35.
Elisa Croquet, Maison Saint-Vincent de I'Hay, France; 66, 41.
Sarah Bell, Maison Centrale d'Emmittsburg, Etats-Unis;
77, 54-

Carmen Millan, Infirmerie de Flores, Argentine; 25, 15 mois
Marie Le Comtois, Maison de Charit6, Paroisse Saint-Pierre,
i Dijon; 53, 31.
Maria Pinto, Maison Centrale de Naples; 64, 42.
Marie Sauvage, Maison de la Providence de Smyrne; 73, 54.
Frangoise Marchetti, H6pital Saint-Jean de Turin; 26, 4.
Josefa Zabalza, H6pitai de Baena, Espagne; 60, 34.
Maria Mora, Maison S. Dicgo de Valdemoro, Espagne; 56, 36.
Carmen Rios, H6pital Santa Ana de Valencia, Espagne;
71, 45.

Florentina Reyes, College Sainte-Rose de Manille, lies Phili'ppnes; 35, 12.

Antonia Ibarbia, H6pital Central de Seville, Espagne; 81, 56.
Maria Hermann, Ecole de Papa, Hongrie; 29, 8.
Aline Bineau, Maison de Charit6 de Clichy. France: 64, 41.
Jeanne Brunel, Maison de Charit6 de l'Hay, France;
76, 54.
Marie Cayrel, Maison Centrale de Shang-Hai, Chine; 62, 40.
Marie Mac Garr, H6pital de Boston, Etats-Unis; 0o,
4-.
Jeanne Boisseret, Maison de Charite, Paroisse Saint-Eugene,
a Paris; 75, 47.
Caroline Martin, Maison de Charite de Clichy, France;
75, 56.
Jeanne Hovaes, Ecole de Paks, Hongrie;
26, 7.
Anne Begus, Prison de Vigaun, Autriche;
24, 4.
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Jeanne Roche, Asile S. Manuel de Malaga; 71, 48.
Thirese De Benedictis, Maison Centrale de Naples; 52, 29.
Marie G6ssl, H6pital Saint-Polten, Autriche; 56, 28.
Rose Flannery, Orphelinat Sainte-Marie, a Mobile, EtatsUnis; 32, 7.

Elisabeth Teytaud, Asile Olivier de Toulouse; 56, 34.
Marie Duclos, Hospice de la Grave, a Toulouse; 82, 63.
Marie Thuillier, Maison de Charit6 de Clichy; 57, 34.
Anna Zi, Maison de Charit4 de Ki-Ngan, Chinp; 34, 12.
Francoise Merletti, Maison des Aline's de Plaisance, Italie;
35, 7Adelaide Apodaco, Ecole de Mayaguez, Porto-Rico; 32, 4.
Marguerite Byrnes, Orphelinat Saint-Vincent de Boston, EtatsUnis; 7o , 42.

Marie Lacroix, Maison de Charite, Paroisse Saint-Pierre, a
Limoges, France; 77, 54.
Aimee Lavandier, Maison de Charit6 de Flamanville, France;
58, 37Marie Tuffet, H6pital de Chartres, France; 30, II.

Pierrette Lafont, Hopital de Saint-Germain-en-Laye; 68, 49.
Marie Ben, Asile des Aliends de TolBde, Espagne; 36, 8.
Francisca Ledesma, H6pital de Tafassa, Espagne; 87, 61.
Manuela Beobide. Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, 'Espagne; 39, 13.

Maria Ferrer, Ecole populaire de Cadiz, Espagne; 69, 54.
Jeanne Lassalas, H6pital de Condom, France; 67, 48.
Marguerite Connolly, Orphelinat Saint-Vincent de Dublin;
25, 3Marie Julhien, Providence de Bahia, Brdsil; 49, 27.
Marie Pastor, Maison de Charit6 de Montolieu, France; 61,
39.
Louise Flamand, Hospice des Enfants Trouvds de Pernambuco, Bresil; 78, 57.
Angdlique Duda, Maison Centrale de Cracovie; 33, 12.
Marie Gasser, Hospice de Schwarzach, Autriche; 68, 36.
Madeleine Gruber, Maison Centrale de Graz, Autriche; 41, 15.
LUonide Guissard, H6tel-Dieu de ChAlons-sur-Marne; 78,
57.
Paula de la Puenta, H6pital Saint-Vincent de Santiago, Chili;
6, 34.

Thdrbse Garnier, H6tel-Dieu de Chartres, 82, 56.
Ursule Mandet, Maison principale A Paris; 58, 28.
Irene Luszczewska, Maison Saint-Joseph de Posen; 75, 56.
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Emilie Grigoire, H6pital d'Arequipa, PFrou; 36, 6.
Marguerite Sarrazin, H6pital Saint-Eloi de Montpellier,
France; 74, 55Anne Lacour, Asile de Grenade, Espagne; 86, 63.
Marie Farget, Hbtel-Dieu de Vichy, France; 28, 7.
Prudencia Linage, H6pital de Briviesca, Espagne; 56, 32.
Josefa Irusta, College San Jos6 de Jaro, lies Philippines;
70, 48.
Nazaria Iturrate, H6pital de Lequeitio, Espagne; 38, 18.
Juana Iparraguirre, H6pital de Santander, Espagne; 68, 47.
Anna Franz, H6pital civil de Mobile, Etats-Unis; 23, 7 mois.
Claudine Rodot, Maison Centrale de Naples; 42, i8.
Berthe Maronnier, Maison de Charit4 de Valenciennes,
France, 24, 2.
Marie Mahieu, Maison Centrale d'Ans, Belgique; 32, 14.
Catherine Hickey, H6pital du DItroit, Etats-Unis; 33, 14.
Catherine Langel, Maison Centrale de Cologne-Nippes, Alemagne; 88, 40.
Antoinette Riedel, Ecole de Bonyhad, Hongrie; 56, 39.
Marie Pellouin, Maison de Chariti de Montolieu, France;
43, 21.

Elisabeth laccarrino, Maison Centrale cieNaples; 45, 18.
Julia Barrett, Asile des Alienes de Saint-Louis, Etats-Unis;
80, 51.
Josephe Rasbortschan, Hopital General de Laibach, Autriche;
36, 14.
Rosalie Moncany, Maison Principale, a Paris; 69, 48.
Julie Moreau, Hospice Saint-Jean-Baptiste de Dinant, Belgique; 28, i.
Louise Gourlet, Maison de Charite de Villers-en-Arthies,
France; 63, 41.
Jeane Chorsol, Hopital Saint-Jean-de-Dieu de Santiago, Chili;
81, 62.
Clementine Guerra, H6pital espagnol de Buenos-Ayres; 55,
24.

Marie Jaron, Maison Centrale de Cracovie, Autriche; 56, 33Frangoise Havrda, Prison de Meseritsch, Autriche; 61, 41.
Cicile Riedl, Hospice des Incurables de Pettau, Autriche;
50, 32.
Louise Biella, Maison Centrale de Turin; 44, zi.
Jeanne Storero, Maison Centrale de Turin; 56, 32.
Catherine Bock, Ecole de Budapest; 66, 46.
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Nicolasa Ibarzabal, Maison Centrale de Madrid, 79, 50.
Maria Dagse Asile de San Martin de Provensals, Espagne;
43, 26.
Brigida Castello, H6pital Saint-Lazare de Las-Palmas, Iles
Canaries; 54, 30.
Rosa Casido, Maison Centrale de Madrid; 73, 54.
Gaspara Melchor, College de Sainte-Isabel, a Manille, lies
Philippines; 76, 53Marie Cipriani, la Casa Pia de Livourne, Italie; 72, 51.
P6tronille Durando, Maison Centrale de Turin; 24, 3.
Maria Dages, Asile de San Martin de Provensals, Espagne;
Marie Crey, Maison de Charit6 de Lille, France, 75, 53.
Juana Cortazar, Prison de femmes d'Alcala, Espagne; 62, 40.
Teresa Goyeneche, H6pital Gdndral de Valencia, Espagne;
30, 9Antonia Alzueta, H6pital Gnedral de Madrid; 23, 2.
Marie Schniderschitz, H6pital Saint-Roch de Budapest, Hongrie; 79, 55Mathilde Polere, Maison Centrale de Buenos-Ayres; 79, 58.
Marie Deigner, H6pital de Rimaszombat, Hongrie; 29, 6.
Hortense Bonvoisin, Maison Principale, a Paris ; 47, 25.
Ellen Branner, Asile des Alienes de la Nouvelle-Orleans, EtatsUnis; 78, 54.
Marianna Telles, Hospice Saint-Jean-del-Rey, Bresil; 54, 28.
Philomene Piaggeschi, Conservatoire de Prato, Italie; 73, 53.
Vittoria Decarli, HBpital de Bracciano, Italie; 41, 19.
Mathilde Sarnecka, Ouvroir de Leszno, A Varsovie; 60, 33.
Maria Aiino, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne;
26, 3.
Adeline Fournier, Maison Princiale, a Paris; 39, 15.
Gabrielle Chappe, Maison de Charite, Paroisse Saint-Denisdu-Saint-Sacrement, a Paris; 67, 48.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 18oo a 1827.
EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.
Ncus avons reproduit, dans les Annales, le travail historique de
M. Gabriel Perboyre, le cousin du martyr Jean-Gabriel Perboyre, sur
le Genrralat de M. Cayla, qui va de 1788 a 18oo. Sur la periode qui
a suivi, et qui est celle du relevement de la Congregation apres les
ruines de la Revolution, periode qui s'etend de 18oo k 1827, M. Perboyre a laiss6 un travail analogue; c'est l'histoire de la Congregation sous les Vicaires g6neraux. Cette p6riode fut tres pinible; ii
fallut plus d'un quart de siecle pour relever, a travers le travail et
les angoisses de toutes sortes, la Congregation des ruines qui, elles,
s'etaient accomplies si rapidement. Les ressources materielles manquaient, et c'est a cause de cela que la Congregation, qui eft pu
reprendre sa vie normale des 18o4, au lendemain du d6cret de retablissement, par Napoleon I", n'v est arrive que plus de vingt ans
apres.
Cette importante et difficile periode a 4et exposee en detail par
M. Perboyre; mais son manuscrit forme trois volumes : c'est trop
pour les limites qui s'imposent a nous dans les Annales. 11 y fait
aussi le recit de difficultes administratives, qui devront avoir place
dans une Histoire de la Congregation, mais que nous n'avons pas
a exposer dans ces pages.
Pourtant, a cause de l'intcrit qu'offrent ces evenements, nous
croyons qu'il est bon de leur faire ici une place. Ne pouvant, pour
les raisons que nous venons de dire, donner le texte integral de
M. Perboyre, nous donnerons des extraits. Ces extraits suivront,
comme le manuscrit, la marche chronologique des 6evnements, et ils
suffiront pour donner une vue d'ensemble, des evnements qui nous
interessent.
Les Vicaires gnderaux qui gouvernerent a la place des Sup6rieurs
be--ncraux cuir

a exercer leur sollicitude sur la double famille reli-

gieuse de saint Vincent de Paul. les Missionnaires et les Filles
Chariti. A cause de cela, dans une premiere partie sera expose cede la
que
les Vicaires generaux out fait comme Sup6rieurs des Pretres
de la
Mission, et, dans la seconde, quelle a ete leur action comme
Superieurs des Filles de la Charit6.
PREMIERE PARTIE
LES VICAIRIS

GI;NIKRA1X

SUPERIEURS

DES

MISSIONNAIRFS

Pour la conduite de la Congr6gation de la Mission pendant cette
pcriode d'exceptionnelles difficultes, I'autorit6 fut, a
plusieurs
reprises, exercee simultanement par deux Vicaires g6n6raux,
risi-
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dant P'un en France, I'autre en Italie. C'est pourquoi on traitera successivement, dans ces Notes historiques, premierement des Vicaires
g6neraux franDais, secondement des Vicaires g6n4raux italiens.
PKEMIERE SECTION
LES VICAIRES

GENERAUX

FRANCAIS

Durant la periode qui va de la mort de M. Cayla, dixieme Superieur general (12 fevrier 18oo) jusqu'k 1'lection du onzieme Supereur general, M. de Wailly (1827), les Vicaires g6enraux frangais
furent successivement au nombre de cinq : M. Francois Brunet (1800),
(1807),
M. Dominique Hanon
M. Claude Placiard (x806),
AM.
Charles Verbert (x816) et M. Charles Boujard (x819-1827). Nous
allons donner quelques renseignements sur chacun d'eux.

I. M. FRANCOIS BRUNET
Vicaite general (18oo-z8o6).

i. Apres le deces de M. Cayla.
Une demi-heure apres la mort de M. Cayla de la
Garde (12 fevrier 1800), M. Brunet (Frangois-Florentin), en sa qualit6 de premier assistant, riunit, d'aprbs
les termes des Constitutions, au son de la cloche, les
pretres composant la maison de Monte-Citorio pour
leur d6clarer que, ne sachant pas que M. le sup6rieur
g6n6ral etit d6sign6 un vicaire gen6ral pour gouverner
la Compagnie jusqu'a la nomination de son successeur,
les Constitutions lui confiaient ce soin. (Le billet d6signant un vicaire g6nbral fut trouv6 en juillet de oette
parmi les papiers de M. Cayla; M. Bruannie (800o)
net y 6tait nomme vicaire g6n6ral de la Congregation.)
Des difficultes ayant it6 soulev6es par quelques Missionnaires d'Italie, M. Brunet pr6senta un m6moire a
la S. C. des Eveques et RWguliers. Celle-ci ratifia la
conduite de M. Brunet et r6pondit : Standum esse Consttituionibus. Le Souverain Pontife confirma ce jugement
et cette sentence et en fit d6livrer un bref h M. Brunet
sous la date du 17 mai i8oo.
L'affaire du Vicariat n'6tait pas la seule qui fit pour
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M. Brunet un sujet d'inquietude; de la maison de
Monte-Citorio, il ecrivait, le 27 juin 1800, a M. de Fulgure, Sup6rieur de la maison de Naples : ( Une lettre de
remerciements que je viens d'ecrire A une de nos maisons
d'od I'on m'a annonck un petit subside pour nous aider
a payer notre pension, je veux dire celle de M. Sicardi,

M. FRANCOIS BRUNET
VICAIRE GENERAL

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION (I8oo0-8o6)

assistant, celle de M. Lesueur, secr6taire, et la mienne,
me fait penser a vous demander si vous ne pourriez
pas aussi venir h notre secours. Vous devez bien penser
que c'est moins pour moi que je parle que pour notre
procureur. Je sais ce que la maison de Naples a fait
d6jA pour celle-ci, j'en ai sans doute profit6 comme les
autres et je puis vous en assurer une sincere et vive
reconnaissance; mais on ne nous en a pas tenu com'pte
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nous trois, et il n'en a pas fallu moins payer notre
pension; heureusement que M. N. T. H. PKre avait
pris un pen les devants. 11 m'avait dit que pour cette
annie il ne savait oi' prendre de quoi satisfaire le procureur. Je serai toujours plus embarrass6 que lui. a
Et le 2 d6cembre de la meme annie : c Vous m'aviez
, fait esperer quelques secours de charit6; or j'ai eu
I'honneur de vous prier de me dire, dans une de mes
dernires lettres, si je puis encore y compter, parce qu'il
m'importe de savoir a quoi m'en tenir. * M. de Fulgure
eut I'attention de lui faire parvenir quelques secours.
§. 2. Rdtablissement de la Congregation de la Mission
en France
La Compagnie des Filles de la Charite avait 6te retablie le 22 d6cembre 80oo (i" niv6se an IX), et la maison hospitaliere des orphelines, rue du Vieux-Colombier, A Paris, 6tait mise a la disposition de la Soeur
Deleau par un arrit6 du m6me jour. M. Philippe, un
des directeurs de la Communaut6 avant la R6volution,
s'6tait empress6 de se rendre a Paris pour lui continuer
ses services et s'6tait adjoint M. Placiard en qualit6 de
sous-directeur, du consentement de M. Brunet.
Malgr6 que, ds le commencement de son Pontificat,
le pape Pie VII eat fait solliciter le r6tablissement de
la Congr6gation de la Mission par son L6gat a Paris,
le premier Consul Bonaparte n'avait pas donn6 suite A
cette proposition. Cependant, les bonnes dispositions
qu'il manifestait en toute occasion a 1'6gard des Filles
de la Charit6 firent esperer le prochain r&tablissement
des Pr&tres de la Congr6gation de la Mission, dont le
ministere leur servait A se maintenir dans l'esprit de
leur fondateur Saint Vincent de Paul et disposait les
hauts fonctionnaires a accueillir favorablement la
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demande qui leur en serait faite. Les directeurs des
Filles de la Chariti entretinrent plusieurs fois M. l'abbl
d'Astros, secr6taire de Mgr l'Archeveque de Paris et
neveu de M. Portalis, de la n6cessite du r6tablissement
de la Congregation de la Mission pour imprimer une
bonne direction aux Sceurs. M. d'Astros, pour appeler
plus efficacement l'attention du premier Consul sur ce
sujet, et comme moyen plus exp6ditif, remit au nom de
Mgr l'Archeveque de Paris un m6moire A Bonaparte.
Le premier Consul, apres l'avoir lu, r6pondit qu'il ne
voyait aucun inconvenient a ce que les Filles de la
Charit6 fussent entierement r6tablies sur I'ancien pied,
meme pour la direction par les Lazaristes. 11 ajouta que
si l'Institut des Lazaristes ne contenait rien d'oppos6
aux lois existantes, ii verrait avec plaisir son r6tablissement et qu'il avait h corur les missions d'outre-mer. La
lettre qui contenait ces dispositions favorables fut
adress6e a Mgr l'Archeveque et 6tait sign&e Bonaparte.
Le secr6taire de Mgr l'Archeveque s'empressa de
communiquer cette lettre a M. Placiard et demanda des
notes pour mener i bonne fin cette affaire qu'il d6sirait
terminer le plus promptement possible.
Cette nouvelle, transmise a Rome par M. Placiard, le
o septembre 1802, remplit de joie M. Brunet, qui ne
-arda pas h en faire part aux prblats qui honoraient la
Congr6gation de leur bienveillance, et il adressa, en
1802, h M. Placiard le projet d'un MAmoire qu'il le
priait de faire remettre au ministre des Cultes au sujet
du retablissement de la Congr6gation en France. Connaissant tout l'int6r6t que Napoleon portait aux Filles
de Ia Charit6, il lui disait que leurs Constitutions leur
assignaient le Superieur des Lazaristes pour leur Supirieur et que la direction que leur donnent les Lazaristes
leur est indispensable pour les maintenir dans l'esprit
de leur si louable et si utile vocation.
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M. Brunet faisait ensuite valoir les services incontestables que les Lazaristes rendaient au gouvernement
francais dans les Missions du Levant et de la Chine;
services qui n'avaient pas 6chapp6 a 1'attention des
gouvernements 6trangers qui n'attendaient que leur
extinction pour les y remplacer et substituer ainsi leur
propre influence a celle de la France.
a Par ces motifs, concluait-il, le Vicaire gn&ral des
Lazaristes a l'honneur de vous supplier, citoyen ministre,
de lui obtenir de la sagesse et de la g6n&osit6 du
gouvernement francais la permission de r6unir ses confreres dans leur ancienne maison de Saint-Lazare ou
dans telle autre qu'il lui plaira de leur assigner. *
Cette pice ne produisit pas imm6diatement l'effet
qu'on en attendait Le grand obstacle a ce r6tabliszement venait des secours que le gouvernement aurait et6
dans la n6cessit6 de fournir aux Missionnaires qui consentiraient a se r6unir (1); cependant, on ne d6sesp6rait
pas de triompher de cette difficult6. Des amis de la
Congr6gation prirent a cceur sa restauration et differents projets furent form6s; celui auquel on s'arr6ta d&s
les premiers mois de 1803 fuf d'assigner aux Missionnaires une paroisse a desservir, qui leur fournirait un
lieu de r6union et les moyens de subsistance avec le
casuel. Dans l'espoir de voir realiser prochainement ce
projet, M. Brunet 6tait invite par les Missionnaires r6sidant a Paris de s'y rendre sans diff&rer. On ajoutait
meme que sa pr6sence i Paris paraissait n&cessaire pour
hater le r6tablissement de la Compagnie, et tel 6tait
le sentiment du Cardinal Fesch. II y avait dejh ete
engage par M. Emery, sup6rieur de Saint-Sulpice, a
l'effet de s'entendre sur les grands seminaires dioc6sains
a organiser d'un commun accord. M. Brunet r6sista a
(i)

Lettre de M. Viguier

& M.

Brunet, au commencement de z803.
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routes ces instances, ne croyant pas que les negociations
fussent assez avancees; il craignait de se trouver dans
la nkcessite de repasser les Alpes, si elles n'aboutissaieut
pas.

Mais les circonstances n'6taient plus les memes,
lorsque par un d6cret de Napoleon, rendu au palais de
Saint-Cloud et date du 7 prairial an XII (27 mai 1804),
la Congregation de la Mission fut r6tablie.
(A suivre.)
NOTES BIBLIOGRAPIHQUES
372. -

La vinerable Catherine LabourS, Fille de la

Chariti de Saint-Vincent-de-Paul (18o6-1876),

par

Edmond Crapez, Pr&tre de la Mission. Paris, Lecoffre,
g191.Un vol. in-12 de XVI-212 pages.
Les lecteurs des Annales salueront avec une particulicre satisfaction
I'apparition de cet ouvrage qui fait partie de 'inimportante collection
a Les Saints a. On y trouvera le r6cit des visions de la jeune novice
et de la manifestation de la celebre Midaille miraculeuse. M. A. Fiat,
Superieur general, a adressý
I auteur ses f-licitations et ses remerclements. Les lecteurs trouveront sa lettre en tete du livre de M. Crapez;
en voici la conclusion (p. it) :
c Vous nous avez donn6, Monsieur et tzis cher Confrere, dans la
personne de la v6nerable SoEur Labouri, le type d'une vraie Fille de
la Charite.
a Toujours unie k Dieu et toujours adonnee au travail, favorisee des
communications cdelstes les plus suaves et les plus importantes et ne
trahissant jamais son secret, objet toute sa vie des pr6dilections de
'Ilmmaculde Marie et restant toujours dans son obscuriti : en v6rite,
Dieu fit a la famille de Saint Vincent un don inappreciable quand
il lui envoya cette angelique enfant.
* Qu'il en soit a jamais beni ainsi que sa Sainte Mere!
« Et nous, puissious-nous bien profiter des graces que sans doute elle
sollicite au ciel pour les deux Communautis qui dtaient sur la terre
l'objet de sa constante sollicitude et de ses pribres.
SJe vous remercie done, Monsieur et tres cher Confrere, de votre
prTcieux travail et j'appelle sur lui et sur vous les plus abondantes
bnedictions du ciel.
a A. FIAT. 3
373- -. Quelques renseignements ayant de I'inturet pour la Congre.
gation de la Mission se trouvent dans l'ouvrage intitule Memorias fra
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a hisioria ecclesiasica do isfado do Algarve, por Joao Baptista da
Silva Lopes, Lisboa, 1848.
Le Livre III traite de 1'6glise ou du diocese de Faro.
Apres une description de la ville (chap. I), on donne successivement
dans les chapitres suivants une etude sur chacun des eviques de Faro,
I'un des dioceses de 1'Algarve, partie meridion.le du Portugal.
Le chapitre XVIII de ce troisiime livre est consacre k don Francisco
Gomes de Avelar, eveque de 1789 a z816. Ce prelat &tait un religieux
de I'Oratoire; il se montra tres zei6 et tres pieux; il mourut pauvre.
Nous traduisons ce qui suit :
a II s'attachait comme a l'un de ses principaux devuirs b procurer
1'instruction et la bonne conduite du clerge : il 6tait sans cesse occup6
du clerg6 de son diocese pour le bien regler et il n'epargnait rien pour
arriver a ce but. II se trouvait i Lisbonne quand arriverent dans cette
ville, au mois de juin de I'ann6e 1796, deux pretres italiens de la
Congregation de la Mission, Romuald Ansaloni et Joseph Maffei, qui
revenaient des Indes, apres avoir organise & Goa un seminaire. Le
prelat, informe de cette circonstance et des qualites de ces deux pretres,
les invita k venir organiser le seminaire de son diocese, ce a quoi ils
acquiescerent de bon coeur; ils se mirent en route avec l'eveque pour
Faroah ils arriverent le 15 novembre de la dite annee.
a II n'y avait encore que peu de chose accompli pour adapter les
bftiments du seminaire a leur destination, comme nous I'avons dit en
parlant des predecesseurs de Mgr da Silva Lopes. Celui-ci donna
aussit6t tous ses soins h 1'entreprise, en sorte que, le 8 de janvier 1797,
jour oi 1'Eglise celbbre la rencontre de J6sus au Temple au milieu des
docteurs, put s'ouvrir le seminaire, et on y recut les douze etudiants
entretenus par la mense 6piscopale en conformite des dispositions de
I'eveque don Andr6 Teixera Palha. Tout cela s'accomplit avec c616bration de I'office pontifical dans la chapelle du s6minaire, office auquel
assisterent le clerg6 et les notabilitis de la ville de Faro. La charge
de Recteur du seminaire fut attribuee i M. Romuald Ansaloni et celle
de Pire spirituel i M. Maffei. Ils firent observer certains reglements
qu'on garda jusqu'a ce que fussent 6tablis les statuts qui furent publids
pour la premiere fois en presence de 1'eveque.
s Les deux Missionnaires se retirrenet an mois de juillet de cette
annie 1797 pour se rendre a Liibonne. Ils laissaient le seminaire etabli
et organis6 entre les mains de superieurs qui continuerent k l'admninistrer conformiment aux principes de conduite et de direction qui
venaient d'etre etablis. * (P. 473-)
L'auteur expose ensuite comment I'eveque de Faro poursuivit cette
belle entreprise, agrandissant les batiments, perfectionnant les ktudes
et prenant divers moyens de procurer au seminaire les ressources ncessaires. C'est grAce a ce s6minaire, ajoute l'auteur, que s'est formi
dans 1'Algarve un clerg6 instruit et digne du saint ministere qu'il
exerce.

374 - Deugden van den H. Vincentius a Paulo (Vertus de saint Vincent de Paul. Lectures spirituelles pour
pr6tres, pour religieux.et pour ceux qui ont une v&n&ra-
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tion particuliere pour ce grand saint. Traduit du franqais de Maynard, Vertus et Doctrine de saint Vincent
de Paul, en hollandais, par le Pire M.-A. Boelars, Pr&tre
de la Congr6gation de Notre-Dame de la Mikricorde.
Bois-le-Duc, G. Mosmans fils, 1909.) Un vol. in-8 de
696 pages.
A l'ouvrage francais, le P. Boelars a ajoute une courte pr6face (six
pages) pour indiquer I'utilite de cet ouvrage. Cet excellent livre de
Maynard a et deja traduit en anglais, en espagnol (1908), en flamand
(1891).

375- - Levensschets van Mewrouw Le Gras, geb.
Louise de Marillac,etc. (Vie de M"u Le Gras, nee Louise
de Marillac), d'apres la 3* edition franqaise, par Joseph
Witlox. Tilburg, Imprimerie des Orphelins, 1888. %
C'est
I'usage des lecteurs de langue hollandaise la traduction de
1'excellent livre publi6 en 1883 par M" de Richemond.

376. - S. Vicente de Paulo par Emmanuel de Broglie,
traduzida por un padre de la Congregafdo da Missdo,
1910. Alves, Rio de Janeiro, rua do Ouvidor, 66; et Lisbonne, Largo de Conde Bario, 50. In-i2 de 245 pages.
La tres remarquable Vie de Saint Vincent de Paul 6crite en frangais
par M. Emmanuel de Broglie et qui est, apres quelques annies seulement, a sa ir' edition, sera maintenant a la disposition des lecteurs de
langue portugaise grace 1la traduction faite par M. Louis Boavida,
Missionnaire Lazariste. Elle est dediie aux membres des Conferences
de Saint Vincent de Paul; ces Conferences sont florissantes au Portugal, notamment a Porto, et au Bresil oi habite le traducteur,
M. Boavida.
Un chapitre supplementaire ajout6 par le traducteur sur les (Esvresde Saint Vincct de Paul .z Bresil (p. 219-245) donne des renseignements historiques fort interessants.

377. Urn Sacerdote modelo ou Biographia do
P. Julio Jose Clavelin da Congregagao da Missao, por
D. Francisco de Paula Silva, C. M., bispo do Maranhao.
Petropolis, 1910. Un vol. in-12 de V-I2 pages.
4
Pretre franqais, ni a Neuvy-sur-Seille
dans le Jura, en

1834,
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M. Jules Clavelin, Missionnaire Lazariste, a consacri

toute sa vie sacer-

dotale aux travaux apostoliques dans Ie Bresil. Elle s'est terminee It
7 avril

gog9.

Mgr Silva, Lazariste lui-meme, eveque de San Luiz du Maranhao,
en ecrivant cette biographie, a trac6 le portrait d'cn homme intelligent
ct vertueux qui a exerc6 une grande et salutaire action sur Ie clerg6 de
plusieurs dioceses du Bresil.
378. - C'est avec plaisir que nous avons reiu et c'est avec int6ert
que nous avons considerd une belle planche de similigravure, portant
au bas l'inscription : * Pekin, imprimerie des Lazaristes. v Cette
estampe, de 30 centim:tres sur .0, represente a les 21 Bienheureux
chinois beatifies le 27 mai

g9oo et le 2 mai

o909a.

L'imprimerie des Lazaristes a Pekin rendait djk,de grands services;
I'introduction des procedes modernes qui permettra d'illustrer les livres
est un perfectionnement tres appreciable. Sans doute les procedes
rapides de la similigravure ne peuvent donner des resultats comparabies a la vraie gravure, gravure sur bois on gravure sur acier; mais
ces proc6ds sont singulibrement economiques, et, grace h la photographie qu'ils reproduisent, sinon avec perfection, au moins avec une

exactitude materielle qui est tres precieuse, ils seront utilis6s
merie de Pekin avec grand profit.

a

l'impri-

379. - -Colleccin de Conferencias de San Vicente de
Paul, de muckas de sus cartas y de algunas Conferencias del sefior Almerds su primer sucesor. Madrid,
imprenta de la Casa central de la Congregaci6n de la
Misi6n, 1899. Un'vol. in-8 de vII-45I pages.

Avisos y conferencias espirituales de san Vincente de
Paul 4 los miembros de la Congregacidn. Madrid, ibid.,
1903. Un vol. in-8 de VII-272 pages.
Cartas escogidas de san Vicente de Pail cuya lectura se recomienda de un modo especial. Madrid, ibid.,
1903. Un vol. in-8 de 355 pages.
Ces trois volumes comprenant la traduction en espagnol de
Conferences et de Lettres de S. Vincent de Paul peuvent se
r6unir en un seul, comme est l'exemplaire que nous avons
sous les yeux. Chaque Missionnaire qui s'en servira puisera i
sa source meme l'esprit de saint Vincent de Paul.
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VARIETES
I. -

L'ICONOGRAPHIE DE SAINT

VINCENT DE PAUL

A propos de portraits de saint Vincent de Paul, nous
avons publid dans les Annales, 1'ann6e derniire (p. 135),
la note suivante :
On nous a 6crit pour nous demander des renseignements (csur
le buste et sur le portrait de saint Vincent de Paul, par Philippe de Champaigne n, le c6l6bre peintre du dix-septieme
siecle.
Quoique nous connaissions d'une maniere g6ndrale ce qui
a &t6 dit sur l'iconographie de saint Vincent de Paul, nous
avons dt rdpondre que nous ne pouvions fournir aucun renseignement. Au sujet du portrait, nous pensons qu'il s'agit
de celui oiuun personnage est reprisent6 avec des glands A
son manteau et un anneau au doigt; est-ce le portrait de saint
Vincent de Paul ? Au sujet du buste, nous pensons aussi qu'il
s'agit d'un buste dont nous avons sous les yeux une photographie au-dessous de laquelle sont imprimees les paroles suivantes : a SAINT VINCENT DE PAUL, d'aprbs le buste original
execut6 sur les ordres de Louis XIV, en 1657. n Peut-ktre aussi
qu'il est question d'un autre buste d'apres lequel aurait 4t6
faite une statue du sainf dont nous avons une reproduction en
similigravure portant au bas ces paroles : S. Vincenzo De
Paoli, 1576-1660. Ricavato da un busto del 1657 esistente nel
Palazzo Reale di Versailles (S. Vincent de Paul, 1576-i66o,
Sculpt6 d'apres un buste de 1657 existant au palais de Versailles.)
Nous serions bien aise que ceux qui ont mis en circulation
ces mentions d'un portrait de saint Vincent de Paul peint par
Philippe de Champaigne et d'un buste du saint ex6cut6 par
les ordres de Louis XIV, en 1657, et existant au palais royal
de Versailles nous fassent connaitre sur quelles donnies historiques ils s'appuient. La pr6sente etude sur I'lconographie
de saint Vincent, que nous nous proposons de poursuivre, en
est une occasion toute naturelle. Dans le prochain numero des
Annales, nous ferons connaitre a notre tour a nos lecteurs les
renseignements qui nous seront parvenus.

On nous demande pourquoi, dans les numeros qui out
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suivi celui oil cette note a paru, nous n'avons pas fait
connaitre les renseignements que nous devons avoir
reuus.
La raison, c'est que, quoique la question fit clairement pos6e, nous n'avons recu aucune r6ponse; nous
l'avions prevu.
Nous attendrons encore un peu.
Nous signalerons ici la mention de quelques portraits.
de saint Vincent de Paul et de M"' Le Gras qu'on trouve
dans la liste des a Portraits de Francais illustres P, au
tome IV de la Bibliothkque historique de la France de
J. Lelong, 6dition de Fevret de Fontette. Paris, H&rissant, 1775, 5 vol. in-folio.
Cabinet du roi, 1775 :
VINCEKT DE PAUL : I. Van Schuppen 1663, d'apres
Simon Francois, in-folio. - 2. Boulanger, in-folio. 3. Grignon, d'apres Hivault, in-folio. - 4- R. Lochon,
1667, d'apres Fr. de Tour [Franqois (Simon), Turonensis], in-8. - 5. Le m&me, 1667, in-4. - 6. Edelink, 1698,
in-fol. -- 7. N. Habert, in-8. - 8. Et. Desrochers, in-8.
-- 9 Honorat. - 1o. Petit. - I I. Scottin, d'apres Guillemard, in-folio. 12. Pittau. 13. Bonnart, in-folio,
en pied. -- 14. Trouvain dans Odieuvre (t. IV, p. 283)LOUISE DE MARILLAC ou M"e LE GRAS : x. Boulanger, in-8. - 2. N. Habert. - 3. H. Bonnart, in-12. 4. Gasp. Duchange, 1705, in-folio. - 5. Desrochers. -

6. N. dans Odieuvre (t. IV, p. 205).

IL -

LES a NOTICES »

Avec le tome V de la premiire serie des Notices des
Missionnaires se termine la periode qui va de saint Vincent de Paul A l'6poque de la R6volution, fin du
XVulI siecle.
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Nous reproduisons ici, afin qu'on retrouve ces rensci-

gnements dans les Annales, les tables qui terminent oettepremiere serie. On pourra constater par un simple coup
d'<ril ie nombre considerable de notices qui y sdht con-

tenues sur les Missionnaires, sur leurs 6tablissemenfs et
sur les personnages contemporains qui se sont intresssa ces 6tablissements. On verra que cette publication,
outre son but d'6dification, a aussi une veritable importance au point de vue documentaire et historique.
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...................
Climent X. pape . .

Climent XI, pape.

.....................

........
..................

Paris,

1713.

I,

IV,

373
373
371

27

-

1?35 IV, 619

Clement XIV, pape. .................

Codoing (Bernard), Missionnaire, pretre, Richelieu? 1649 (?)

II, 35
Colbert de Villacerf, eveque de Toulouse. .....
..
IV, 55
IV, 55
.. ..
Come III, grand-due de Toscane.......
. IV, 634
Constanstiople, Turquie (1782). .. . . . . . . . .
Coppier (Pierre), Missionnaire, pretre. Tours, grand semi..
. IV, 372
naire, 1744. . . . . . . ..............
Cornaire (Guillaume), Missionnaire, pretre. Le Mans, veft
166 . ....
....................
..
III, 179
Cpudray (Francois du), Missionnaire,
pretre. Richelieu,
1649. ....
. . . . . . . . . .....
. .
.
I, 95
Couty (Jean), Suptrieur general de la Mission. Paris,
. IV, 207
. . . . . .. .
1746 . . . . . . . . . . .. ...
Cracovie (1682). . . . . . . . . . . . . . . ...
....
II, 703
Cracovie; Stradom (1686). ...
. . . . . . . . . . ..
III, 710
I, 520; III, 222
Crecy, France (164). . . . . . . . . . . ....
Crimone, Italic (1702). . . . . . . . . . . . . . . ..
.IV,
31

Cuissot (Gilbert), Missionnaire, pretre. Cahors, 1684.
Culm, Pologne (1677). . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cuttica (Vincent), pretre. Naples, 1742.

. .. .

II,

79

III, 683

. .IV,

311

D
Damas, Syrie (1784)..
. . ...
. . . . .......
IV, 644
Dantaik, Saint-Adalbert; Pologne (1703). . . . . . . . IV, s88
Davelu (Jacques), Missionnaire, pretre. Paris, Saint-Lazare,
. IV, 613
. . . . . . . . . . . .. . . .
1786 . .....
David (Jean), Missionnaire, pretre. Etampes, 1652. III, 38
De Bette (Phil.-Emm.), Missionnaire, coadjuteur, Barcelone,
IV, 284
1742.... .......................
Decheppy (Fr.), Missionnaire, pretre. Notre-Dame de 1'Epine.
1742 ......
...........
......
IV, 325
De la Salle. Voy. La Salle (de).
Delaunay (Christophe), Missionnaire, coadjuteur. Le Mans,
1658 ..........
.. ..
... ..........
.
II , 154
Delaune (Jean-Baptiste),
Missionnaire, coadjuteur. Paris,
1740........
......
. . .....
.......
..
IV, 245
De la Ville (Ant.), Missionnaire, pretre. Le Mans, i791.
IV, 229

Delorme (Laetus), Missionnaire, coadjuteur. Varsovie, 1702.
IV, 26
Delsaux (Pierre), Missionnaire, pretre. Toul, 1742. IV, 301
De Negri (Et.), Missionnaire, pretre. Genes, 1741. . IV, 277
Derupe (Raymond),
Missionnaire, pretre. Bordeaux, 1743.
IV, 293

Deschamps (Etienne),

036 -

Missionnaire,

pretre.

Etampes, 1652.
III, 38
Desdames (Guillaume), Missionnaire, pretre. Cracovie, 1692.
III, 166
Didier (Jean-Baptiste),
Missionnaire,
pretre.
Saint-Cyr.
1737... .. . ........
. . .
...
... . .. .
IV, 227
Dieppe (Jean), Missionnaire, pretre. Alger, 1649. ..
III, 37
Dijon. France (1681). .................
III, 699

Dodin (Nicolas), Missionnaire, pretre. Poitiers, 1794.
Domingo y Boria (F'abb6), de Barbastro. ....... ..

V, 71
V, Gzo

Dos Santos (Antoine-Louis), Missionnaire,
pretre. Goa,
1790. ......
. .......
.........
..
V, 96
Dubourdieu (Jean), Missionnaire, pretre. Paris, 1691. IV, 21
Duchesne (Jean), Missionnaire, pretre. Agde, 1654. III, 122
Duchesne (Jean), Missionnaire, frere. Saintes, 1654. I11, 123
Duchesne (Lanbert), Missionnaire, vicaire apostolique. Alger,
1736 . .......
..........
.......
.
IV, 216
Du Coudray. Voy. Coudray (du).
Ducournau (Beitiand), Missionnaire, frere coadjuteur. Paris,
1686.....
..
. .
. . . . . . . . . . .
I, 377
Dufour (Antoine),
Missionnaire,
pretre.
Amiens,
1644.
III, 13
Dufour (Claude), Missionnaire, pr6tre. Madagascar, 1656.
III, 14
Duiguin ou Guy (Dermot), Missionnaire, pretre. Iles Hebrides,
1657. .........................
.
III, 114
Dumont (Jean), vicaire general de Bayeux .. . . . IV, 622
Dupr6 (Louis), Missionnaire, Amiens, 1752. ....
..
IV, 432
Dupuich (Francois), Missionnaire, pr6tre. Richelieu,
1695.

Durand

(Antoine),

Missionnaire, pretre. Paris,

IV,
vers

16

r703.

II, 389; IV, 38

Dunots (Humbert), Missionnaire, pretre. Rome, 1645. III,
o
Duperroy (Nicolas), Missionnaire, pr&tre. Varsovie,
1674.
Duport, Missionnaire, pretre. Genes,
Durazzo (Le cardinal)'. . . . . .

657. .......

. .

Ennery (Jean), Missionnaire, pretre. Genes, 1657.

III, i66
III, 82
III, 372

III,

82

Epine (Notre-Dame-de-l'), France (1725) .....
.
Iv, 200
Etienne Nicolas, Missionnaire, pr4tre. Madagascar,
1664.
Er, Prtugl,
350
Evora, Portugal (0779).
IV, 63o

-

137 -

F
Fabri (Antoine), Missionnaire, pretre. Varsovie, 1723. IV, 149
Fantinelli (C6sar), Missionnaire, pretre. Turin, 1795. V, 97
Farjat (Jean-Baptiste), Missionnaire, pretre. Beziers, Lyon,
1741 . . . . . . . . . . . . . .

Faroux (Pierre), Missionnaire,
1740 ........

.. .....

. .

. IV, 278

.............

vicaire
.

apostolique,

Alger,

.. .

IV, 257

........

G
Faure (Maurice), Missionnaire, pretre. Paris, 1720. IV, 146
Feger (Jacques), Missionnaire, coadjuteur. Ile Maurice,
...............
. ..
1739 .....
Fermo, Italie (1704) ....................

. ...

.

Ferrare, Italie (1697)
Ferrari (Polycarpe),

IV, 244
IV, 57

. . . . . . . . . . . . . . . . . III, 719
Missionnaire, pr&tre. Casale, I744.
IV, 363
Ferrer (Vincent), Missionnaire, pretre. Barcelone, 1789.
V, 39
Figeac, France (1736) . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV, 394
Filippi (Francois), Missionnaire, pretre. Florence, 1751.
Florence, Italie (r703). . . . . . . . . . . . . . . ....

IV, 437
IV, 55

Fontainebleau, France (166y). . . . . . . . ......

II,

Fohanno (Joseph), Missionnaire, pretre. Dijon, 1744.
Fontenay-le-Comte, France (1676) . . . . . . . .. .
Fcntencil (L'abb6 de) . . . . . . . . . ......
. .. .
Fontgombault, France (x723) . ..
......
. . .
Forli, Italie (1709). . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

IV, 363
375

III, 681
II, 674
IV, 199
IV, 69

Fournier (Francois), Missionnaire, pretre. Paris, 1677. I, 247
Fournier (Francois), Missionnaire, pretre. Saint-Cyr, 1743.
IV, 357
Francillon (Francois), Missionnaire, frbre coadjuteur, Alger,
1688 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. III, 668
Francois (Louis-Joseph), Missionnaire, pretre. Paris, S. FirSmin, 1792........ ..................
V, 47
Frayss6 (JeanrPierre), Missionnaire), pretre. Brouage (Charente-Inf4rieure), 1795. . ....
. . . .......
795, V, 8o

Presnay (Jean), Missioneire, contdjutew. Paris. Londres,
1742.... .... .
.. . . . . . . . . . . . . . . . .
IV, 394
Frett6 (Frangois), Missionnaire, pretre. Paris, 1687, III, 513

G
Galilei (Come), Missionnaire, pretre, Naples, 1672, III,
p44
Galoy (Paul), Missionnaire, prtre. Versailles, 1792, V, 53
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-

Gautier (Christophe), Missionnaire, frere coadjuteur. Sedan,
1671. ..

. . . . .....................

Genes, Italie (1645) . . . . . . . . . . . . . .
Gentil (Mathurin), Missionnaire, pretre.

III, 349
1, 531; III, 225

Le

Mans, 1673.

II, 241
Oria, 1656.
IV, 457
De Gesvres (le cardinal)... . . . . . . . . . . . . . . IV, 392
Giannini (Thomas), Missionnaire, pretre. Rome, 1739. IV, 239
Gilles (Jean-Baptiste), Missionnaire, pretre. Crecy, 1652.
III, 110
Germano

Missionnaire,

(Jean-Baptiste),

pretre.

De Giovenazzo (le duc), k Naples. . . . . . . ....

IV, 392

Girginti, Sicile (1753) ..

IV, 490

. . . . . . . . ......

Gloczewski (Jacques), Missionnaire, pretre. Vladislavie, 1761.
IV, 171
IV, 507
IV, 94
1V, 631
Godard (Jean-Baptistey, Missionnaire, pretre. Sens, 1742.
IV, 298
Godquin (Paul), Missionnaire, pretre. Varsovie, 1712. IV, 117
=
Gondi (M. et M - de). ...
. . . . . . . . . .
III, 217
Gondree .(Nicolas), Missionnaire, pr6tre. Madagascar, 1649.
III, 43
Grandibre (Mue Ren&e de la) . . . . . . . . . . ...
IV, 674
Grenon (Antoine), Missionnaire, frere coadjuteur, Paris,
1693-.
..........
.............
. II, 339
Groiselle (Theodore),
Missionnaire, pr6tre. -Alger, 1765.
IV, 529
Glowow, Pologne (1762).
Gnesen, Pologne (1718).
Goa, Inde (1780)...........

. . . . . . . . . . . . . .
.
. . . . . . . . . . . . . .. .
......
...

Gros (Aind), Missionnaire, pretre. Paris, Saint-Lazare,

1742.

IV, 261

Gruyer (Jean-Henri), Missionnaire,

pretre. Paris, Saint-Fir-

min, 1792.........................
Guerin (Jean), Missionnaire, pr&tre. Annecy,

1653.

V,
III,

Guirin (Julien), Missionnaire, pretre. Tunis, 1648. III,
Guibaud (Jean), Missionnaire, pretre. Le Mans, 1794. V,

523

57
69

Guimaraens, Portugal (1751). .....
..
. . .
IV, 484
Guin (Claude-Francois),
Missionnaire, pretre. Sinnamary
(Guyanne), 1799 ...
.........
...
.. .
. V, go
Guinant (Louis), Missionnaire, pretre. Lyon, 1794. . V, 67
Guisona, Espagne (1751) ....
. . . . . . . . . . . IV, 491

Guy. Voy. Duiguin.

H
Hayer (Louis), Missionnaire, pretre. Niort, 1793. . . V,
Heidelberg, Palatinat (1781)

. . . . . . . . . . . ...

55

IV, 632

i39 -

-

Hesnard (Abraham), Missionnaire, pretre. Fontenay-le-Comte,
IV, 367
..........................
1744- .
Holleville (Antc.ine), Missionnaire, pretre. Paris, Saint1787 .

Lazare,

IV, 617

. . . . . . . . . . . .... .

. . . ..

Horgny (Jean d'), Missionnaire, pretre. Paris, 1667.
Horodenka, Polcgne (1743).. . . . . . . . . . . .

Hourdel (Francois),

. ..

I, 153
IV, 400

Missionnaire, pretre. Versailles, NotreIV, 297

.

Dame, 1742........................

Hourdel (Jean), Missionnaire, pr6tre. Richelieu, 1694. III, 588
Hughier (Benjamin), Missionnaire, pretre. Alger, 1663.
III, 331

I
Igou

(Gabriel);

pr6tre.

Missionnaire,

Ile de France ou Maurice (1722)
lllukstra, Pologne (1787) .
. ..

Ile

1764.

Maunce,

IV, 520
IV, 198
.IV,
.
647

.............
. . . . . . . ..

Imbert (Antoine), Missionnaire, pritre. Feurs (Loire),

1793.
V, 6;
III, 67.1
IV, 27

Innocent XI, Pape ..................
Innocent XII, Pape ..................
Invalides. Voy. Paris.

J
Jacquier (Antoine), pretre. Sup6rieur gineral de la Mission.
.

........

Paris, 1787 ....

Jamain (Martin),

.IV,

............

511

Missionnaire, clerc etudiant. Paris, 1645.

IIn,

3

Janet (Louis), Missionnaire, pretre. Rochefort-sur-Mer, 1794.
V, 74
Jean V, roi de Portugal .. ..
..
IV, 475
Joffreu (Joseph), Missionnaire, prttre. Lisbonne, 1743. IV, 343
III, 674
Jolly (Benigne), chanoine. . . . . . . . . . . . ....
Jolly (Edme), Supdrieur g6n&ral de ]a Mission. Paris, 1697.
III, 387
Jourdain (Jean), Missionnaire, fere coadjuteur. Paris, 1657.
I, 373
Jouvenon (Charles), Missionnairs, pretre. Rochefort, 1741.
IV, 268
Julienne (Victor-Jacques),
Mi;sonnaire, prtre. Amiens,
1793 .........

...

........

........

.

V,

58

K
Kochanowski
1744..

...........

(Casimir),

Missionnaire,
..

.......

pr6tre.
.....

Gremislie,
.IV,

366

-

40 -

Kraslaw, Pologne (755)
.. . ............
Krasnostaw, Pologne (174o) .............

IV, 496
. . IV, 399

L
Lambert aux Couteaux, Missionnaire,
La Rochelle, Fiance (1762). ..

La Salle (Claude

de),

pretre. Paris, 1653.
II,
i

...........

.

Missionnaire,

pretre.

IV, 623
1705.

Paris,

II, 463
La Salle (Jean de), Missionnaire, pritre. Paris, 1639. I, 117
Laudin (Denis), Missionnaire, pr&tre. Paris, x663. II, 365
Laurence (Yves), Missionnaire, pr&tre. Alger, x705. IV, 38
Lavagna (Philippe-Marie), Missionnaire, pretre. San Remo,
748 . . ............................
IV, 427
La Valette (Jean de), Missionnaire, pretre. Paris, z689.
III, 668
Leblanc ou Whyte (Francois), Missionnaire, pretre. Ecosse,
1679....... .....................
III, 172
Leboisne (Ldonard), Missionnaire, pretre. Saint-Mden, 1670.
III, 348
Le Bon (Adrien), prieur de Saint-Lazare ......
.
III, 214
Le Breton (Louis), Missionnaire, pretre. Rome, 1641. II, 205
Lecce, Italie (1732).

. . .-.
.

Le Gros (Jean-Baptiste),
1655.

.

.........

.. . . . .

. . .. .

Missionnaire,
..

.

. . .

. . .. .

pretre.

IV, 203

Montauban,

. .

.

III, 146

Le Juge, Missionnaire, pretre. Genes, 1657.- .....
III, 82
Leofol, Pologne (1746) . . . . . . . . . . . . . .
. . IV, 4c2
Leroy (Philippe-Joseph), Missionnaire, pretre. Cambrai,
178 .......
.............
. ......
.
IV, 605
Lesage (Jacques), Missionnaire, pr&re. Alger, 1648. III, 34
Le Vacher (Jean), Missionnaire, pr&tre. Alger, 1683. III, 606
Le Vacher (Philippe), Missionnaire, pr6tre. Fontainebleau,
1679 ....
...............
. .. .
..
I. I, 595
Lisbonne, Rilhafolles; Portugal (1739) . . . . . . . IV,
398
Lostalot (Jean), Missionnaire, clerc. Paris, 1693 . . IV, 24
Louis XIV, roi de France ...
..
. . . . .
.
III, 673
Louics, Pologn¢ (169). . . . . . . . . . . .
.
11, 716
Lublin, Pologne (717). . . . . . . . . . . . .... . .
IV, 193
Lucas (AlegirJulien), Missionnaire, pr&tre. Nantes,
1793.

I,

Lucas (Antoine), Missionnaire, pretre. Genes,
1656. I,
Luchet (Claude), Missionnaire, pretre. Dijon, 1688.
III,
Lufon, France (1638) . . . . . . ...
. . . .
, 56; III,
Lurs, France (1753)- . ...........
.
... .
IV,
Lye (Thadee), clerc. Irlande, 1652. .

.......

.

III,

6o
135
574
221

495
87

-

T4O -

Lyon, France (1668). ..................
Lyskow, Pologne (175) . . . . .

. . . ..

.

III, 381
IV, 490

..

M
IV, 745
La Rochelle, 1768.

Macao, Chine (1784). . ..................
Mace (Charles), Missionnaire, pretre.

IV, 541

III, 711

Macerata, Italic (1686) ................
Maillot (Le prdlat), au Palatinat

. .

IV, 622

.

.. .

. .

Maineri (Jacques), Missionnaire, pretre. Naples, 1751. IV, 429
IV, 184
Maintenon (Mine de), SaintCyr . . . . . . . . ... .
IV, 28
Malossi, chanoine de Crimone. . . . . . . . ....
Malric (Nicolas), Missionnaire, pretre. Fontgombault, 1744,
IV, 375
Malvezzi (Le cardinal), archeveque de Bologne. . . IV, 619
Mancamp (Jean-Joseph), Missionnaire, pretre. Paris, Inva(Jean-Baptiste),

Saint-Lazare, 1742. ..

Missionnaire,
.

.

.

IV, 210

.

.

............

lides, 1756........

Mance

coadjuteur.

Paris,
IV, 306

. . . . . . .. .

IV, 633
Manheim, Palatznat (178). . . . . . . . . . . . .
Manosque, France (i685).....
- ...
.....
. . ..
III, 710
Mans (Le), France (1645). .....
......
I, 528; II1, 225
Marc (Fr.-Laurent, Missionnaire, pretre. Notre-Dame de la
Ddlivrance,

1742.

. . . . . . . .

-....

IV, 276

. .. . .

Marie-Th6rese d'Autriche ...............
IV, 478
Marseille, France (1643) .. . .. . . : . .
I, 522; III, 223
Marsolet (Leonard), Missionnaire, pretre. Arras, 1718. IV, x49
Martelet (Francois-Bernard), Missionnaire, pr&tre. Besanion,
....................
.. .
1798...
Martin (Jean), Missionnaire,

Matvaskiewicz

(Christophe),

1787 . . . . . . . . . . . .

V, 85
I, 269

. .
pretre. Rome, 1694.

Missionnaire,

pr&tre.

...........

Maurice, voy. Ile de France.
Mauriol (Raimond), Missionnaire,

.

.. .

pretre.

LUopol,
IV, 6i5

Buglose,

1747.

IV, 421

Mazars, pretre, . Figeac. . . . . . . . . . . . ....
Mfedniki-en-Samogitie, Pologne (1774). . . . . .

.IV,
.

Melwenski (Jean), Missionnaire, pretre. Ldopol, 1773.

Metreau

(Christophe),

Missioc:-aire,

M1etz, Sainte-Anne; Loqrraine (1661) .

pretre.
.......

IV, 386
628
IV, 563

Saintes, 1743.
IV, 354
. . Il, 374

Mets, Saint-Simon (1762). . ......
.. ,. .
..
IV, 623
Michel (Ch.-FianSois), Missionnaire, pr6tre. Bordeaux, 1739.
IV,

Mikulienice, Pologtne (1779) . . . . . . . . . . . . .
Miranda, Portugal (1752) . . . . . . . . ... . . ...

172

IV, 630

IV, 493

-

142

-

lallt a, PologHe (
). . . . . . . .
Mohilew, Pologne (1784) ..
. . . .
.lMonrdosz, Italic (1776) ...
. . . . .
Montauban, France (1652). . ........
Monte Citorio. Voy. Rome.
Monteils (Augustin), Missionnaire,

. . . . . . . . . .
. . . . . .... . .
. . .. . . .. .
.
I, 534;

IV,
IV.
IV,
III,

19o
646
629
227

pr6tre.

Varsovie, 17n7.
IV, 46
Montevit (Germain de), Missionnaire, pretre. Bar-le-Duc,
1646 . . .
..................
....III,
. .
1
Montmasson (Michel), Missionnaire, pretre. Alger, 1688.
III, 644
Montmirail, France (1644). . . . . . . . . ..
I, 525; III, 224
Montuzet, France (1708) . . . . . . . . . . . . . ....
IV, 64
Morando (Antoine), Missionnaire, pretre. Genes (?),
1694.
II, 439
Mornant, France (1717). ..
. . . . . .. .. . . ...
IV, 193
De Mos (Le marquis), A Casale. . . . . . . . . . . . . IV, 389
Mounier (Franois), Missionnaire, pr6tre. Madagascar, 1655.
III, 129
Mourguel (Claude), Missionnaire, pretre. Paris, 1728. IV, 157
Mullener (Jean), Missionnaire, eveque. Chine, 1742. IV, 328
Murard (de), prieur de Mornant . . . . . . . . ....
IV, 184

N
Nancy, France (1780). ......
. . . . . . .....
.
IV,
Naples, Vergini; Italic (1668) . .. ..
.. . ..
..
III,
Narbonne, France (1671). . .............
. III,
Naxie, Archipel (1784) . . . . . . . .....
.. . . .
..IV,
Neustadt, Palatinat (vers 1781). .. . . . ...
.
IV,
Nobr6, Missionnaire, pr6tre. Lisbonne, 1757 ....
IV,
Noel (Louis), Missionnaire, pretre. Alger, 1647. . . III,
,ostra Signora della Bella, Espagne (1752) ......
..
IV,
Notre-Dame de Buglose, France. Voy. Buglose.
Notre-Dame de la Dilivrande, France (1692)...
II,
Notre-Dame de tEpine, France. Voy. Epine.
Notre-Dame de la Rose, France (1637). . ..
I, 513; III,
Noyon, France (1662). . ...
. ..........
.
.
-II,

631
382
383
643
633
463
28
494
718
220
379

0
Oria, Italie (1729).......

. ..

. ....

. . . . .

. . .

IV,

202

Orleans (Le due d'), frbre de Louis XIV......
.
III, 673
Orsoa, Pologne ou Selekta. .
.....
.
.....
IV, 498
Osuiei, Pologne (1786) . ..
..............
IV, 947
Ottoboni (Le cardinal) . . . . . . . . . . ......
. IV, 28
Ozenne (Charles), Missionnaire,
pretre. Varsovie, 1658.
III, 148

-

14 P

IV, 397
Palma, ile de .lajorque, Baleares (1736) . . . .
IV, 19
. . . . . .
Pamiers, France (171). . . . . . .
I, 51o; III, 219
.
Paris, Bons-Enfants (1625) . . . . . . .
. . . III, 678
Paris, Invalides (1675). . . . . . . . .
1, 530; III, 225
I.
.
Paris, Saint-Charles (1645). . . . . .
I, 511; III, 219
. ..
Paris, Saint-Lasare (1632) .....
Parisot (Nicolas), Missionnaire, pr&tre. Rochefort-sur-Mer

. V,

(1794) ..........................

r

77

IV, 624
Paris, 1660.
II, 223
Patte (Philippe), Missionnaire, frere coadjuteur. Madagascar,
1 , 369
..
. .....
....
.
...
1664...........
. III, 709
. . . ..
Pau, France (1684).. . . . . . . . .
IV, 184
. ....
Paulucci (le cardinal) ...........
I.II, 70o
. . . . . .........
Pavie, Italie (1682).....
V, 122
. . . . .
..........
...
Pawlosk, Russie (80oo)
Pedrini (Antoine), Missionnaire, pr6tre. Chine, 1746. IV, 376
IV, 638
. . . . . . . . ..
Pekin, Chine (1783) . . . . . ..
Perkowki (Simon), Missionnaire, pretre. Culm, 1763. IV, 519
III, 689
Perouse, Italie (1680). . . . . . . . . . ........
Perriquet (Edme), Missionnaire, pretre. Paris, 1755. IV, 454

. .....
Parme, Italie (1770). . . . . . . . ......
Parre (Jean), Missionnaire, frere coadjuteur.

Pescina, Italic (1732) .

. .. . .

. ... . .

. . . . ..

IV, 393

1742.
IV, 290
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Le Girant : C. SCHurAmp.

Imprimerie de J. i)umulia, i Parit.

EUROPE
LA MAISON INTERNATIONALE D'ETUDES

DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
A ROME
M. Ch. Fontaine, supirieur de la Maison internationale d'etudes,
nous a envoyd sur les origines de 1'6tablisSement I'int&ressante notice
historique suivante :
MOTIFS DE CETTE FONDATION

C'est en 1886 que le projet fut concu, par les Supdrieurs Majeurs de la Congregation, d'6tablir A Rome
une maison internationale d'6tudes, dans laquelle on
enverrait, de differentes provinces de la Compagnie, des
confreres, pretres ou clercs, pour parachever leurs
6tudes, et y conquerir des grades dans les diff6rentes
branches de la science ecclesiastique. Les raisons ne
manquaient pas de prendre cette grave decision.
En effet, tout d'abord, l'ceuvre des grands s6minaires,
tres d6licate dans tous les temps, rencontrait pour nous
de nouveaux obstacles, sp&ialement en France, oI la
loi du 12 juillet 1875, accordant la libert6 des cours
d'enseignement supArieur, avait 6te 1'occasion de la creation de plusieurs Universit6s catholiques, qui avaient
dot6 les dioceses d'un certain nombre de pr&tres de
marque, qui semblaient en droit d'attendre la r6compense de leurs dipl6mes. D'autres ecclisiastiques itaient
venus h Rome, surtout depuis 1853, epoque i laquelle
fut fond6 le Siminaire frangais, et y avaient pris leurs

grades. Les docteurs, peu nombreux encore, semblaient
des intelligences d'l6ite, dbja bien cultivees, ayant fait
10
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preuve d'une science peu commune ; et, par consequent.

il paraissait n-cessaire de leur donner, dans les dioceses,
des postes de choix, et, tout naturellement, les 6veques
ct leurs conseillers jetaient les yeux sur la charge tres
honorable de professeurs dans les grands seminaires.
D'un autre c6t6, cela se comprend sans peine, il est
bien vrai que Ia Congr6gation n'avait pas que des sujets
vraiment superieurs, comme on l'aurait volontiers exig6,
parfois, a envoyer dans les grands s6minaires : le
nombre des ces tablissements dirig6s par nos confreres
ktait environ de 60 ; et, sur ce chiffre, une quarantaine
ou a peu pres recevaient leur personnel dirigeant de la
Maison mere qui, cependant, ne devait pas negliger les
autres oeuvres, missions, paroisses ou colleges.
Mais, dans des pays autres que la France, on constatait !cs memes nicessit6s. Car, si la France possede a
Rome le Seminaire francais, les autres pays, oii nos
euvres sont 6tablies, ont aussi leur collkge national :
les Etats-Unis, l'Am6rique latine, le Portugal, l'Espagne, l'lrlande, le College germanique, le College
belge, sans parler de l'Italie ; et, s'il s'agit des pays de
missions, en dehors du College urbain de la Propagande, ne voit-on pas aussi, A Rome, le College arminien, le College grec et le College maronite, etc ? A vrai
dire, pour les pays de missions, nos s6minaires ne couraient pas le meme danger, mais il est excellent que
nous puissions aussi y envoyer des conireres, qui ne
pourront pas, a priori,&re reputis inferieurs en science

aux pretres les plus instruits de ces r6gions.
Aussi la menace d'etre, un jour ou l'autre, supplantbs par ces jeunes laureats des dioceses, restait en permanence sur nos t&tes, tant que nous n'aurions pas a
opposer les memes titres a cette ((concurrence »)plus specieuse que s6rieuse. Les grades sont, en effet, la preuve
extirieure d'une certaine science, qui n'est pas n6cessai-
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rement d'un eminent degr ; mais leur absence. ne
prouve pas l'ignorance ; et le docteur, par son titre, n'a
pas fait preuve de la valeur pedagogique, pourtant bien
d6sirable, que l'on voit queiquefois sup6rieure chez un
professeur qui, pourtant, n'est pas dipl6mi; il est inutile d'en faire la d6monstration.
II ne faut pas non plus oublier que ce qui est surtout
n&cessaire, dans un professeur de s6minaire, ce n'est pas
seulement la science, mais bien un heureux ensemble de
qualites intellectuelles et morales.
Quoi qu'il en soit, cette concurrence fournissait des
armes a nos detracteurs et a nos ennemis. Et c'est bien
sous la pression de cet 6tat de choses que nous avions
e6t mis en demeure, du moins indirectement, de nous
retirer des s6minaires de ChIlons, en 1873, et de Soissons, en 1886, pour ceder la place a des ecclesiastiques
de renom, qui offraient de plus serieuses garanties de
valeur scientifique.
De plus, le Souverain Pontife encourageait cette
louable emulation du jeune clerg6. Pie IX, s'adressant
au clerg6 s&culier, n'avait rien n6glige pour attirer i
Rome les sujets d'l1ite de toutes les nations, et particulierement ceux de France, pour les affermir dans les
saines doctrines. Et dans les Lettres apostoliques qui
donnmrent la sanction pontificale au S6iinaire fransais,
on lit ces paroles :
Ce Seminaire a tý &tablinon seulement pour insC
truire dans la philosophic, la theologie tant dogmatique
que morale, les lettres divines, I'histoire ecclisiastique,
le droit canon, les rites sacrs, les crimonies et les
langues orientales, selon 1'usage et kes traditions de
1'Eglise romaine, mere et maitresse de toutes les 6glises,
les clercs venus i Rome de divers dioceses de France,
et non encore inities aux sciences ecclsiastiques, mais
aussi, et surtout, pour que les jeunes prtres on clercs
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de France, qui ont acheve dans leurs provinces les cours
ordinaires des 6tudes, puissent cultiver plus longtemps
les sciences eccel6siastiques, puiser et acqu6rir plus
abondamment, a la source m&me, la connaissance vraie
et pure des choses divines et sacr&es, et qu'alors, brilant du z&le de la religion et de la pi6te, animbs du veritable esprit eccl6siastique, et enrichis d'une doctrine
saine et solide, ils puissent, A leur retour en France, servir les inttr&ts de la religion, en faire l'ornement et
pr&ter leur concours utile A leurs 6veques respectifs dans
le soin de cultiver la vigne du Seigneur, et procurer le
salut &ternel des ames. , Retirons de ces lignes le mot
de France, nous pouvons appliquer le reste a tous les
colleges nationaux existant i Rome.
Un peu plus tard, en 1873, Mgr Capri, auditeur de
la nonciature de Paris, fit paraitre une brochure dans
laquellle, sous une forme descriptive, il ne dissimulait
guere la faiblesse du cours de th6ologie et de philosophie, s'arr&tant a relever le rang par trop secdndaire
que la scolastique, et meme la langue lafine, y occupaient. II en r6sultait un certain discredit pour les instituts qui s'appliquaient a la direction de ces s6minaires.
C'6tait, en effet, une invitatfofi concert6e en haut lieu,
de modifier les programmes, les methodes, les rbglements memes, selon ce qui se pratiquait au deli des
monts. Je ne pense pourtant pas, loin de la, que tout
soit parfait dans les riglements, les m6thodes ou les
programmes des universit6s ou des collbges en Italie,
ou meme A Rome ; et bien d'autres, mieux au courant
de ces programmes, en particulier, pensent comme moi,
avec plus de raisons encore, et, a mon humble avis, on
peut bien dire qu'une imitation parfaite de ce qui se
fait en Italie dans les seminaires ne serait pas n.cessairement une source de progres, a tout point de vue. Mais,
ividemment, en France, il fallait modifier un peu le
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systnme d'6ducation et d'instruction suivi jusque lU
dans les s6minaires ; et, par la force des choses, bien
des changements avaient 6t, faits depuis une vingtaine
d'annies.
Leon XIII, succ6dant a Pie IX, ne fit, sur ce point
des 6tudes eccl6siastiques, que confirmer d'abord, et
d6velopper beaucoup ensuite, ce qu'avait fait son pr&
d6cesseur ; et les families religieuses, laiss6es jusqu'k
ce jour, a P'gard des etudes, dans une esp&ce d'ind6pendance et d'isoleinent r6gional, furent surtout l'objet
de la sollicitude du Pontife. On pent le regarder comme
le cr6ateur de ces colleges internationaux qui ont group6
sous ses yeux, dans un m&me esprit de respectueuse
docilit6, les jeunes d61gu6s de tous les pays. Le college
abbatial des BWnbdictins, 61ev6 sur le mont Aventin,
aux frais du clairvoyant Pontife, est comme la monumentale expression de ses vceux.
Les communaut6s religieuses avaient compris les
d6sirs des deux pontifes, Pie IX et Leon XIII, et, effectivement, pendant ces deun pontificats, presque toutes
les Congregations dites francaises, a cause de leur fondateur, adjoignirent a leur procure de Rome une section d'6tudiants, pour suivre les cours universitaires et
prendre les grades acad6miques. On peut nommer : la
Congregation du Saint-Esprit, la Soci&6t de Saint-Sulpice, les Maristes de Lyon, les Marianites, les Oblats
de Marie-Immacul&, les Augustins de 1'Assomption,
les Missionnaires du Sacr&-Caur d'Issoudun, les Pr&tres
du Sacr6-Cceur de Saint-Quentin, les Pr&tres du SaintSacrement, les Frercs de Saint-Vincent-de-Paul, les
Pr&tres de la Sainte-Croix, du Mans, les Peres Blancs
d'Alg6rie, les Chanoines r6gu!iers de l'Immacul6e-Conception.
Faut-il parler des grands ordres ? Ils ont, eux aussi,
a peu pros tous, leur college international : les B6n6dic-
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tins, les Franciscains, les Mineurs Conventuels, les
Augustiniens et les Servites. Et, depuis deux ans a
peine, sous le pontificat actuel, les Dominicains, les
Capucins, les Redemptoristes et aussi les Pretres du
Divin-Sauveur, ont leur college a Rome oii se rendent,
de tous les pays, des membres de leur famille religieuse,
pour perfectionner leurs &tudes. Fallait-il faire exception ?
D'ailleurs, ce d6sir tout particulier qu'avait LUon XIII
de nous voir 6tablir h Rome une maison internationale.
d'etudes se manifesta dans differentes circonstances.
Aussi, M. le Superieur g6neral, dans sa circulaire du
1" janvier 1887, 6crivait-il : Une autre mesure importante a 6tC arret&e dans mon conseil : c'est 1'envoi a
Rome de quelques-uns de nos jeunes gens, pour la preparation des grades theologiques. Les id6es bien connues
du Saint Pere sur ce point, celles de quelques-uns de
nos 6veques, la pratique des autres communautes, I'intr&t g6n6ral de la petite Compagnie nous ont dict6 cette
resolution. ,
Et dans la circulaire du 1" janvier 1888, nous lisons:
t Afin d'entrer dans les vues du Vicaire de N.-S., sur les
pressantes invitations du cardinal Parocchi, nous cherchons a ouvrir, dans la Ville Eternelle, une maison
d'6tudes en faveur de nos jeunes gens, qui y seront
envoyds des diffbrentes provinces, pour se preparer aux
grades. Nos excellents confreres de Rome nous ont
offert jusqu'ici une tris aimable hospitalit6, mais nous

ne pourrions en jouir plus longtemps sans nuire a leurs
oeuvres, d6j! trop a 1'6troit, dans la partie de leur

ancienne maison, dont ils n'ont pas it dkposseds.n
Et l'annbe suivante, le I"' janvier, racontant son

voyage a Rome, M. le Superieur genIral 6crivait : ( Ce
que je ne puis vous laisser ignorer, c'est I'accugil exceptionnellement bienveillant que j'ai recu de la part de

-

155 -

Sa Saintet6, dans des circonstances oi 1'affluence des
6trangers m'6tait, pour ainsi dire, tout espoir d'obtenir
une audience particulibre. Le Souverain Pontife n'a pu
contenir l'expression de sa joie, quand je lui ai dit que,
pour lui &tre agreable, nous allions nous procurer a
Rome une maison d'tudes. ( Que vous me faites plaisir ! a dit Lion XIII en portant la main sur son coeur
et en 6levant les yeux au ciel. Vous entrez par la pleinement dans mes vues. , Et le Saint Pere a daign6 m'exposer Ib-dessus ses pens6es et me donner des conseils,
qui me serviront de regle de conduite. ,
Le Souverain Pontife actuel encourage aussi beaucoup ces instituts internationaux, et plusieurs commu-

naut6s, comme je l'ai dit plus haut, sous son pontificat,
out r6alise aussi ce desir de Pie X, de voir venir a
Rome, de toutes les nations, quelques membres des
ordres religieux ou des communautbs religieuses, pour
y couronner dignemjent leurs etudes ecclesiastiques.
On trouvait aussi, et avec raison, qu'il 6tait fort utile
d'envoyer, dans la Ville Eternelle, des prktres ou des
clercs qui, tout en se p&n6trant des doctrines romaines,
pourraient etudier sur place le fonctionnement des
Sacrees Congregations, comme aussi les mille choses,
souvent mal comprises au loin, qui se rapportent a la
mise en pratique des lois et des reglements de 1'Eglise.
Comme il est utile, vraiment, pour le d6veloppement de
I'esprit, et aussi pour la large et saine comprbeension
des choses qui relevent du droit ecclesiastique, de passer
plusieurs annmes a Rome ! Mais, pour ne pas effrayer,
c'est ici que je rappellerai volontiers la regle du droit
Pluralis locutio duorum numero est contenta. Que

d'idees nouvelles on acquiert, que d'anciennes se modifient ou mrme disparaissent ! Je regois souvent des
lettres de personnages ecclesiastiques, ou de confreres
m6me bicn kclairLs, demandant des 6claircissements

-

i56 -

qu'ils n'auraient pas demandis s'ils avaient vucu
quelque temps pres de la Curie romaine, en ouvrant
tant soit peu les yeux.
Il y avait lieu aussi de peser les avantages qui risulteraient pour la Compagnie, de la connaissance mutuelle
qu'auraient les uns et les autres, apres avoir vcu
ensemble quelques mois ou quelques ann&s dans le
m&me milieu, des confreres qui pouvaient &re consideres comme les sujets d'6lite de leurs provinces respectives. Ce lcur devait etre plus tard une occasion ile
correspondre entre eux, et d'entretenir, tout au moins
quand ce serait utile, des relations qui ne peuvent que
fortifier l'union des esprits et des coeurs, si d6sirable
dans une communaut6.
A notre epoque, en 1910, on compte deja des Visitcurs et des Superieurs qui ont etudi6 autreiois dans
cette maison et qui, malgr6 un age peu avance, ont 6te
jug6s dignes a tous 6gards de conduire une province
ou une maison de la Congregation. I1 me semble qu'ils
doivent garder de cette maison internationale un souvenir pricieux : celui d'un sejour qui fut pour eux,
sinon toujours bien agr6able, - 1'installation ne s'y
pr&tait pas completement au dibut, - au moins fort
utile au point de vue de leur formation.
Pour tous ces motifs, on decida done, d&s 1886, d'envoyer des jeunes confreres a Rome, pour y 6tudier;
puis, en 1887, d'y 6tablir une maison sp6ciale, dans le
but d'y recevoir les etudiants qui seraient d6signEs. Et
I'Assembl6e g6nerale de I89o jugea excellente la mesure
prise depuis quelques ann6es d6ja. Nous lisons, en effet,
dans la circulaire rendant compte des travaux de cette
Assemblee : a De plus, elle a pleinement approuve et
encourag6 la pratique deja 6tablie d'envoyer a Rome
quclques-uns de nos jeunes gens, apres leur promotion
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au sacerdocc, pour y complter leurs 6tudes, et y recevoir les grades acad6miques. ,

:: aP

ROME

Maison internationale d'etudcs
de la Congregation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul
Via San Nicola da Tolentino, 67.

Pendant les prcmiercs anntcs, Messieurs les 6tudiants
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denmeuraient avec nos confreres de Monte Citorio qul,
malgr6 l'exiguit6 de leur maison, avaient bien voulu
donner I'hospitalite, pour seconder les desseins des
Suprieurs Majeurs.
Vers le debut de l'annee 1893, le personnel de la
maison des 6tudes se transporta dans un immeuble de
la via della Croce, au num&ro 34, qu'on avait loud pour
trois ans. La conduite de la maison &tait confie aux
soins exp6rimentbs de S. G. Mgr Thomas, archeveque
d'Andrinople. Mais la r6sidence &tait loin d'avoir les
conditions desirables pour le but d6sir6 ; et, des 1895,
on faisait l'achat de la maison actuelle, 67, via San
Nicola da Tolentino.

LORRAINE
LES ECOLES MENAGERES
Nous avons requ de la Communaut6 des Filles de la Charite, avec
la lettre suivante, communication des documents qui y sont mentiouuns. Nous les publions tres volontiers dans les Annales.

Lectre de la Swur VIGNANCOUR, Fille de la Chadilk,
secrdtatrede la Comnmunautd des Filles de la Charili,
k M. le Directeur des Annales.
MOUSSIEtN,

Paris, 9 d&cembre a19o.

Pcut-tre estimerez-vous comme nous que ces lettres
de Mgr l'evequc de Metz prendraient place tres opportun6ment dans les Annales ? Elles auraient, en tout
cas, le pr&cieux avantage de pr6parer les voies ~i 1'introduction si d6sirable de 1'6ducation menagere dans nos
orphelinats. Quelques-uns sont bien entres dans le mou-
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vement qui nous pousse et nous presse ; mais il y a certainement des progres a accomplir encore.
Veuillez agrier, Monsieur, etc.
Sour VIGNANCOUR.

I. -

Le/tre de Mgr BENZLER, Eveque de
aux Supiriewes des Orphelinats
de la Province de Lorraine.

Metz,

Eviche de Metz, le 15 novembre 191o.
MADAME LA SUPERIEURE,

En faisant la revue des paroisses et instituts de mon
diocese, j'aime a reposer res yeux et mon cceur
d'6veque, en les arrtant avec complaisance sur une
portion choisie de mon troupeau, sur les orphelines qui
sont confiees a vos bons soins. Je sais tout le zele que
vous d6ployez a leur 6gard, la sollicitude dont vous les
entourez, le souci qui vous anime d'en faire .de bonnes
enfants, pieuses, srrieuses, et d'assurer par lU leur avenir spirituel et temporel. Ces constatations me remplissent de joie et de consolation, et je ne puis que vous
adresser mes flicitations et mes encouragements. Confiant dans le d6sir qui vous preoccupe de promouvoir
de toute maniere le soin de vos enfants, je viens vous
sugg6rer quelques reflexions. Ne serait-il pas possible,
en effet, d'introduire encore quelques am6liorations
dans le r6gime de I'ftablissement dont vous avez la.
charge ?
Vous savez qu'on se preoccupe aujourd'hui a bon
droit d'inculquer plus encore que par le passe, aux
jeunes filles qui seront les femmes de 1'avenir, des
notions d'6conomie domestique, telles qu'elles puissent,
plus tard, devenir de bonnes m6nageres et, partant,
contribuer grandement au bonheur de la fanille.
Tout a 6ti dit sur le mallheur des families, ct surtout

-

16o -

des families ouvrieres, qui n'ont pas a leur tate une
femme industrieuse, &conome, sachant conduire un
menage et en connaissant tous les travaux. C'est le gaspillage, la malpropreti du foyer, les enfants mal soign6s, les maris pouss6s au cabaret et a l'alcoolisme, la
disunion, la ruine des corps et des ames. Une bonne
m6nagere, au contraire, est un bienfait inappreciable
pour une famille, elle saura faire regner a son foyer
l'hygiene, I'ordre, la proprete, l'conomie, la paix et
I'union ; les devoirs rcligieux ct moraux y seront accomplis; Dieu presidera vraiment aux destinees de cette
famille. Mais la science du m6nage ne s'improvise pas,
l'cxperience est fa pour le dbmontrer. De li, de nos
jours, cette pouss&e gen 6rale vers la creation ou 1'Ntablissement d'&coles m6nageres ou de cours m6nagers,
destines, pr6cis6ment, a donner aux jeunes filles les
notions indispensables pour en faire de bonnes mnnageres.
Certes, on fait d6ja beaucoup dans nos orphelinats,
en ce scns. Les enfants y apprennent i coudre, a repasser, A laver; elles sont employ6es aux travaux du
m6nage de la maison. Peut-on dire, cependant, que leur
formation en vue de l'avenir soit complktement suffisante ? N'y a-t-il pas des lacunes ? Pourraient-elles,
au sortir de la maison, htre placbes en service de facon
i pouvoir suffire a toutes les besognes d'un interieur ?
Seraient-elles mrme suffisamment armies, au cas o~ elles
fonderaient une famille, pour satisfaire i toufes les
cxigences d'un bon gouvernement de maison ? Il semble
que non, et certains esprits, plus ou moins bien disposes, paraissent m6me faire un grief aux orphelinats
d'cnfermer les jeunes filles dans une 6troite specialit6
professionnellc, et de les lancer plus tard dans la vie
sans leur avoir inculqu6 les moyens de bien diriger un
m6nage. Ces esprits oublient, en formulant ces critiques,
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que les orphelinats doivent chercher avant tout a vivre
et a subsister, qu'ils ont besoin de la main-d'ceuvre des
enfants plus Agees pour compenser d'abord les frais
de nourriture et d'entretien auxquels elles ont donn6
lieu dans leur jeune age, et pour les faire vivre ellesmemes actuellement, en meme temps que leurs compagnes plus jeunes qui ne peuvent pas encore travailler
utilement, et ces dernieres forment ordinairement la
moiti6 du contingent de la maison.
I1 n'en est pas moins vrai qu'un effort pourrait &tre
tent6, en vue d'une amelioration. Il ne s'agit pas'd'imposer aux orphelinats de nouvelles charges excessives,
et auxquelles ils ne pourraient faire face, de mettre en
peril I'6quilibre de leur budget; il s'agit simplement
de trouver une organisation pratique et m6thodique, qui
permette de faire, vis-a-vis des orphelines, ce que leurs
parents devraient faire eux-mrmes : de les preparer pratiquement a ]a vie. Or, comme ces enfants restent ordinairement dans les maisons qui les abritent jusqu'i
1'age de vingt et un ans, on pourrait, dans le long
espace de temps qui suit leur sortie de 1'6cole, iinaginer
une combinaison, un roulement de subdivisions qui permettent de les faire passer toutes par les lemons et les
exercices ncessaires, en y employant une ou deux
heures par semaine; et il semble que, de cette facon, ce
ne serait pas imposer aux maisons un effort excessif, ni
compromettre leurs ressources fmnancieres.
Pour arriver a cet heureux r6sultat, il est 6vident qu'il
faut Atablir d'avance un programme bien defini, pour
ne pas aller a I'aventure ni tomber dans la routine. Ce
programme ne devra pas &tre trop charge, ni surtout
trop developp6, car il s'agit, avant tout, d'inculquer
aux enfants de bonnes et precises notions de menageres,
les notions ncessaires; autrement, si la tAche etait trop
lourde, on risquerait de tout compromettre.
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IL'enscignement sera a la fois th6orique et pratique :
purement th&orique, il se perdrait dans les abstractions
qui ne laisseraient pas grand'chose dans 1'esprit des
enfants; purement pratique, il y manquerait la m6thode,
la hauteur de vue, les principes p6dagogiques. La mbme
maitresse donnera a ]a fois l'un et l'autre, pour que les
deux enseignements se complktent mutuellement. Cependant, il y aura des explications qui ne comporteront
pas de travaux manuels correspondants, telles que l'enseignement des notions 6l6mentaires d'hygiene, de pharmacie domestique; d'autres parties du programme comporteront necessairement un enseignement th6orique et
pratique, comme la couture, la coupe et l'assemblage,
le raccommodage, le tricot, la cuisine, le lavage, le
d6tachage, le repassage et, s'il y a lieu, dans les maisons qui jouissent d'un jardin, le jardinage; rien de
plus sain et de plus distrayant, pour les enfants, que la
culture des 16gumes qu'on leur apprendra ensuite a
introduire dans le menage
C'est surtout pour la cuisine que l'enseignement pratique pourrait souffrir quelques difficult6s dans les
orphelinats, car il semble que la cuisine collective d'un
tablissement ne soit pas la pr6paration directe a la
cuisine reduite d'une famille ouvriere. Mais d'abord,
il ne sera pas trop difficile, a une fille qui aura bien
appris la cuisine collective, a se debrouiller pour la vie
de famille. Ensuite, ne serait-il pas bon (k moins de
v&ritable impossibilit6) d'organiser une piece ayant les
dimensions et 1'am6nagement d'une cuisine de famille
ouvriere, avec son foureau, son 6vier, etc., et oh la
jeune fille se trouverait en contact avec les r6alit6s de
la vie qui 1'attend. Elle apprendrait l• a faire un repas
pour cinq a six personnes, repas qu'elle consommerait
ensuite avec plusieurs de ses compagnes. Si oette derni&re combinaison n'6tait pas possible, ne pourrait-on
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pas, tout au moins, a c6t6 du grand fourneau de cuisine de l'orphelinat, 6tablir un petit fourneau domestique, oii I'on apprendrait aux jeunes filles a faire cuire
un petit repas et appr&ter divers mets ? Ce travail serait
encore facilit6 1l surtout oi il y a quelques personnes
pensionnaires de la maison.
Pour faciliter la tache de l'enseignement m6nager, il
sera de la plus haute importance que les orphelinats
possedent un manuel qui les guide et d6limite nettement
le programme de telle sorte qu'ils soient stirs, en expliquant pratiquement ce livre, de ce qu'ils doivent faire.
II existe d6ja beaucoup de manuels de ce genre, soit en
francais, soit en allemand. On fera un choix judicieux
de l'un d'entre eux qui paraisse r6pondre plus pleinement au r6sultat "i obtenir, et I'on aidera utilement a
!'enseignement manuel par quelques planches murales
s'adressant aux yeux des enfants pourvues, en somme,
d'une instruction l6mentaire.
Pour stimuler la bonne volont6 des enfants et mime
des maitresses, il importera grandement d'instituer un
examen soit annuel, soit au moins global, sur toutes les
matieres de l'enseignement, avant la sortie des enfants
de la maison. Cet examen se passerait devant une commission spciale nomm6e ~. cet effet, et qui comprendrait, en tout cas, un specialiste pour chaque matie-e.
L'examen pass6 avec succes aurait pour cons6quence un
certificat oh seraient consign6es les diff6rentes notes
obtenues dans chacune des matieres de I'examen. Ce
certificat pourrait &tre tres utile aux enfants et aiderait
beaucoup g leur placement.
Les r6sultats de cet enseignement m6nager pratique
dans les orphelinats d6pendent, evidemment, en grande
partie, de la maitresse qui sera charg&e de le donner.
Elle devra &tre douee a la fois d'aptitudes p6dagogiques et d'habileti technique, savoir pr6senter la pra-
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tique de maniere i en donner a la fois 1'intelligence et
l'amour, ne jamais perdre de vue le but essentiel : former et consolider la conscience des enfants, les preparer a se comporter, pratiquement, en bonnes meres
de fainille et vraies m6nageres. 11 sera done sans doute,
en gen&ral, nkcessaire de faire initier une au moins des
religieuses de l'orphelinat a cet enseignement, pour
qu'elle puisse servir elle-mime, au besoin, a la formation des autres maitresses de la mnme maison qui l'assisteront dans sa tache. II existe, soit en France, soit
en Allemagne, des &coles normales menageres qui
forment, precis6ment, les maitresses a leur tAche future.
Je nommerai, entre autres, I'&cole de la rue de 1'Abbaye, 5, a Paris, institu6e pour la Congregation de
Saint-Vincent-de-Paul.
Enfn, pour soutenir les efforts des diff&rentes maisons, les aider dans 1'organisation de l'enseignement
manager et pratique, et 6tudier les differentes questions
pratiques qui s'y rattachent, il sera de la plus haute
importance de constituer un comit6 oiu se grouperont
quelques personnes de bonne volont6, hommes ou
femmes, qui n'auront, bien entendu, a intervenir en
aucune maniere dans le fonctionnement des maisons.
II me semble done qu'il n'y a pas de difficultes insurmontables A organiser ainsi l'enseignement m6nager
dans nos orphelinats; il s'est organis6 d'ailleurs en ce
sens dans quelques maisons; il pourra y avoir au debut,
sur certains points, quelque incertitude et h6sitation,
mais elles se diminueront dans la suite; quant aux
d6penses, elles seront peu nombreuses : quelques livres
ou brochures, quelques planches murales.
Mais a supposer meme qu'il y ait quelque difficult6
a organiser ainsi nos orphelinats, les avantages d'une
pareille organisation sont tels que nous ne devrions pas
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h6siter a faire les sacrifices n6cessaires pour surmonter
ces difficultes.
Le premier avantage imm6diat pour les enfants, ce
sera de temperer la monotonie du travail professionnel,
en y introduisant la vari&et des occupations m6nageres,
et de rem6dier, en une certaine maniere, aux inconvenients physiques et mime moraux d'une vie trop sedentaire. Mais surtout, il en r6sultera des avantages inappriciables pou' I'avenir de ces enfants. On aura 6veille
en elles les gofts de la vie domestique, et on les aura
pr6serv6es, par li, de tentations seduisantes; on leur
aura fait prendre l'habitude d'une vie systhmatiquement
regl6e, et ce sera la discipline et la correction de I'existence. Celles qui se marieront apporteront a leur foyer
des connaissances precieuses et seront mime recherchees
h cause de leur 6ducation menagere. Les autres pourront facilement et bien se placer, leur certificat en
main; ayant plus d'une corde a leur arc, elles se tireront,- en tout cas, plus ais6ment d'affaire.
Quelle belle tache pour les orpbelinats de former,
par l'education chritienne et par la formation m6nagere, une pieuse phalange d'honn&tes femmes, de braves
et bonnes m&res de famille, dont I'action aura une
grande influence ! C'est a cette tAche, a laquelle elles
se livrent d6ji si utilement, que je les convie d'une
faqon plus complete encore. Ce sera, d'ailleurs, l'avantage des orphelinats eux-m6mes. En pr6parant leurs
enfants pratiquement a la vie, ils dissiperont les pr6jug6s dont je parlais au d6but, et qui les exposent au
la minn-d'euvre. Oui, ils
reproche de trop sacrifier
attireront chez eux, non seulement les orphelines proprement dites, les filles pauvres qu'on doit prot6ger,
mais mhme celles que leurs parents voudront pr6parer
aux devoirs pratiques de l'existence, et qui apporteront
ainsi une ressource a la maison, parce qu'elles y paleront pension.
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J'espFre, Madame la Supirieure, que vous accueillerez ces consid6rations avec bienveillance, et le desir d'y
donner suite et de les appliquer aussit6t qu'il vous sera
possible. 11 y va d'un grand bien a r6aliser. J'aimerais
savoir votre avis sur le projet en question, et sur ce que
vous pensez faire pour le mettre a ex&cution.
Veuillez agrier, Madame la Sup6rieure, 1'hommage
de mes sentiments bien d6vou6s en Notre-Seigneur

Jbsus-Christ
t

WILLIBRORD,

Evique de Mets.
II. - Leilre de Mgr BENZLER, iv•que de Melz,
at la Visitatice de il Province de Lorraine.
Evcich

de Metz, 15 novembre t91o.

IMADAME LA VISITATRICE,

Je vicns d'envoyer aux diff6rentes Superieures de vos
orphelinats un memoire concernant l'introduction, dans
les maisons, d'un enscignement muinager pratique,
methodique et suivi. Vous pouvez en prendre connaissance.
Mais un pareil enseignnment ne pourra se pratiquer
utilement et avec fruit que si, dans chaque orphelinat,
il y a au moins une maitresse intelligente et bien dou6e,
initie elle-mime a cet enseignement ct form6i dans ce
but. La oii pourrait d6jh se trouver pareille maitresse,
rien de plus facile, il serait possible de commencer de
suite, avec son concours, cet enseignement pratique.
Mais la oil une maitresse de ce genre fait d6faut, ne
penscz-vous pas, Madame la Visitatrice, en vue du bicn
consid6rable qui cn r6sulterait, qu'il scrait urgent d'y
appelcr une maitrcsse ainsi formec, et si les sujets
manqucnt pour unc parcille tache, d'en envoycr plusicurs passer un certain temps dans une 6cole normale
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m6nagere (par exemple celle de votre Congr6gation, rue
de l'Abbaye, Paris), pour se former a la mission si
importante qu'elles auraient plus tard a remplir.
Je vous livre ces conseils et ces d6sirs, Madame la
Visitatrice, str que vous ferez ce qui d6pendra de vous
pour y donner suite.
Veuillez agr6er, Madame la Visitatrice, l'hommage
de mes sentiments bien d6vouds en Notre-Seigneur
J6sus-Christ.
- WILLIBRORD,

Evique de Metz.
NOTE DES , ANNALES

-N. Nous pouvons signaler

le Manuel d'enseignement minager, par M. Pierre de
Monicault. Un volume in-8. I1 se trouve a la Soci&et des
Agriculteurs de France, 8, rue d'Athenes, a Paris, et L
1'Ecole minagere normale, 5, rue de 1'Abbaye, Paris.
Prix : 2 fr. 50, cartonne.
Les cartes murales d'enseignement menager (il y en
a 4, et elles se vcndent separ6ment) se trouvent A la
librairie Nathan, iS, rue de Cond6, 4 Paris; ou a l'Economat de la Communaut6 des Filles de la Charit6,
140, rue du Bac. Prix : I franc. On peut se les procurer en meme temps que le Manuel, 5, rue de I'Abbaye,
Paris.
Enfin, a l'usage des maitresses d'enseignement menager, dont les explications seraient vite 6puisees si elles
n'alimentaient elles-memes leurs propres connaissanccs,
nous signalons une petite revue technique, paraissant
chaque I5 jours, et que nous avons d6ej recommand6e
dans les Annales. C'est l'Institut populaire de Roubaix.
Le prix de l'abonnement cst de 2 francs par an pour la
France, et de 2 fr. 50 pour la Belgique, etc. S'adresser
a M. le Directeur de l'Instilut populaire, A Roubaix
(Nord), rue Descartes, 71. En outre de l'aspect religieux
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et de pi6ti sous lequel est toujours montree la formation t donner a une jeune fille, cette petite revue contient des conseils d'hygiene, d'6ducation, de bonne
tenue de la maison, des recettes de cuisine, etc.

PARIS.
PROTECTION DE LA JEUNE FILLE.
L'Association catbolique des oeuvres de protection de la
jeune fille vient de publier le compte rendu du VIlP congres
national frangais tenu a Dijon, au mois de juin dernier.
Plusicurs weuvres parisiennes ont fait l'objet des communications lues a ce congres. Nous extrayons du compte rendu
un rapport sur les restaurants feminins a Paris. Nous y constatons avec plaisir la mention du concours que les Filles de
la Chariti de Paris pretent a cette ceuvre si utile et si digne

d'intirct.

Les restaurants flnmnins

& Paris.

Midi sonne a toutes les horloges, et aussit6t, de tous
les grands ateliers de Paris, s'6chappent des foules de
jeunes filles qui, pour la plupart, vont gagner les restaurants voisins. Un petit nombre, les plus heureuses,
retournent au foyer, mais c'est 1'exception, puisque les
families de la classe laborieuse habitent, en g6neral,
la banlieue, afin d'iviter un loyer 6crasant et de bndficier d'un peu d'air et d'espace.
Inutile de vous dire les dangers auxquels la jeune
ouvriere se trouve exposee dans ces restaurants a bon
marche oil, chaque jour, elle fait les memes rencontres.
La charit6 catholique, toujours a l' veil du bien
qu'elle peut accomplir, a saisi, 1l encore, 1'occasion de
fonder des ceuvres admirables et urgentes.
En 1892, le P. du Lac, de venkr6e m6moire, eut 1'inspiration de crier un restaurant feminin pour preserver
les pauvres jeunes filles des p6rils que nous venons de

169 signaler. Ce restaurant, situ6 au Palais-Royal, en plein
centre du commerce parisien, s'ouvrait de xI heures a
I h. 1/2 le matin, et de 7 heures A 8 h. 1/2 le soir; ony
trouvait un repas complet a o fr. 65.
Les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, A mesure que la
persecution a ferm6 leurs coles, ont tourn leur activit6
vers fa protection de la jeune fille isol6e. C'est vers 1902
qu'elles ont 6tabli leur premier restaurant f6minin;
petit a petit il est devenu le compl6ment indispensable
de toutes bonnes gardes. Aujourd'hui, elles ont environ
dix restaurants diss6min6s dans tous les quartiers de
Paris.
D'autres initiatives catholiques ont fonde des ceuvres
semblables, A peu pros une quinzaine, qui rendent les
plus grands services.
La jeune ouvriere trouve, dans ces centres chr6tiens,
en m&me temps qu'une nourriture saine et peu cofteuse,
un abri sir, un accueil maternel, une influence morale
dont elle comprend les bienfaits.
A peine un nouveau restaurant est-il ouvert qu'aussit6t il est rempli, preuve 6vidente de la n6cessite de cette
ceuvre.
Les repas sont servis avec une extreme rapidit6, afin
de laisser aux jeunes filles le temps de prendre un peu
d'exercice avant le retour A l'atelier ou au magasin.
Les prix sent aussi modiques que possible. Je relvve
sur la carte d'un restaurant pour 6tudiantes : potage,
a fr. 15; ragoft garni, o fr. 4o; primeurs, o fr. 25; caf6,
o fr. Io.
En 1909, le restaurant de la rue Richelieu, du A l'initiative du P. du Lac, a servi 128 050 repas de midi, qui
ont produit 91 560 francs, Les frais se sent l6evis A
91 687 francs. Les grosses d6penses, loyers et autres, ne
sont pas comprises dans cette somme.
Les Soeurs de Charit6 de la paroisse de la Madeleine
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ont requ dans Icur r6fectoire, en cette meme ann6e 1909,
120 jeunes filles par jour, ce qui fait 36000 repas, en
d6falquant les dimanches et ftes.
Voila des chiffres 6loquents, qui prouvent assez l'urgence de ces fondations.
Une salle de lecture est jointe A plusieurs de ces etablissements.
Mais toutes les bourses ne sont pas assez bien remplies pour aborder Ics prix du restaurant feminin. Les
plus pauvres apportent de chez e!les un morceau de
pain et un peu de charcuterie, qu'elles vont manger dans
le square voisin. Le square ne vaut pas mieux que le petit
restaurant. La charitA, toujours ingenieuse, a trouve la
solution de cc nouveau danger : elle a fondk r l'ceuvre
du richaud a.
Moyennant o fr. o1 d'entr6e chaque jour, le i rechaud , offre un abri de midi h i heure, la possibilit6
de faire cuire ou de r6chauffer les provisions, et de
1'eau filtr&e. De plus, pour 0 fr. jo par semaine, on met
i la disposition des jeunes filles une case pour ranger
leurs affaires personnelles. Dans ( 'oeuvre du rechaud '
de la paroisse Saint-Eugene on compte, en 1909,
6753 entres.
Nous ne voulons pas terminer ce rapide apercu sans
6mettre un vceu qui sera agree, dans cette r6union, nous
n'en doutons pas, celui de voir se multiplier les restaurants feminins et les E r6chauds > dans les milieux
d'ouvrieres, par les soins des membres de la Protection.
C'est une ceuvre qui fera un bien physique et moral a
nos patronndes, en leur offrant une nourriture saine et
abondante pour rdparer leurs forces 6puisBes par un
rude labeur, en meme temps qu'elle preservera leur
ame de dangers quotidiens dont nous ne saurions trop
nous preoccuper.
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ESPAGNE
NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGREGATION

DE LA MISSION EN ESPAGNE
(Suite).

Pour la periode durant laquelle le centre provincial
de la Congr6gation de la Mission en Espagne fut i
Barcelone, la seconde maison fond6e est celle de Palma,
dans l'ile Majorque.
II. -

PALMA (Majorque),

1736.

(Annales, :dit. espagnole, 1909, p. 195; traduct.).

La ville de Palma est situ6e dans File de Majorque,
I'une des Baleares.
Les iles Baleares, dans la M6diterran6e, pres des c6tes
orientales d'Espagne, a 150 kilometres a l'est de
Valence, appartiennent A 1'Espagne. Elles comptent
ensemble 312 oo000 habitants. Elles sont constituees par
deux grandes iles : Majorque et Minorque, et par trois
pctites : Ivica, Formentera et Cabrera. Elles sont fer6
tiles; le climat est temper .
Majorque, Mallorca en espagnol, Balearis major en
latin, est la plus grande des iles Baleares. L'ile a &6t
possed6e successivement par les Carthaginois, les
Romains, les Pisans, les Sarrasins. Enlev6e a ces derniers vers 1229, par les Aragonais, elle fut erig6e en
royaume particulier (d'oii d6pendaient toutes les iles
Bal6ares, le comt6 de Montpellier, le Roussillon et la
',
roi d'Aragon, en'faveur de
Cerdagne) par Jacques I
son fils Jacques (1262), et elle fut r6unie avec l'Aragon

a la couronne d'Espagne en 1345.
La ville de Palma n'est pas seulement la ville prin-
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de Majorquc, c'cst aussi la capitale de la
d'ile
cipalc de
province et le sibge de 1'6v&ch pour toutes les iiles
Bal6ares. La population de Palma est d'environ
64 ooo habitants.
Situee au bord de la mer, au centre d'une grande
-baie et bien a6r•e, la ville de Palma jouit d'un bon climat. Les rues sont 6troites, mais g6ndralement droites;
cependant, quelques-unes sont larges, et presque toutes
sont pavies.
Palma possede quelques beaux 6difices, entre lesquels on remarque la Bourse, belle construction de genre
gothique, et la cathidrale.
Le port, bien abrit6, est tres fr6quent6; des bateaux
a vapeur font un service rbgulier avec Barcelone,
Valence et d'autres villes.
Origine de la maison de la Mission a Palma. - C'est
a don Michel Sastre y Palon, archidiacre de la cathidrale de Palma, a ses demarches aupres de M. Barrera,
alors Sup&rieur des Missionnaires a Barcelone, et a sa
g6nerositi, que l'on doit la fondation de la maison de
la Congregation de la Mission i Palma. Ce r6cit a 6t6
donn6 d6ji avec details dans les Annales (tome 40o ,
p. 336 et 562); nous le compl6tons ici.
Grace a plusieurs amis que la Congregation avait a
Madrid, on obtint la permission, pour la fondation, le
16 mars 1736, et, en octobre de cette mnme ann6e, les
Missionnaires, MM. Salvador Barrera, Gaspar Tella,
Thomas Pinell et ;e frere Michel Huriach, envoys par
le Visiteur de la province de Rome, qui 6tait alors
M. Bernard de la Torre, allkrent prendre possession de
la nouvelle residence.
Jusqu'alors, la maison de Barcelone d6pendait de
ia province de Rome. Mais l'ann6e mrme de la fondation de la maison de Palma (1736) eut lieu la lo" assembl6e g6nerale, a I'occasion de laquelle les Mission-
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naires de la Province de Rome, pour 6viter les d6penses
que la visite en Espagne ou le voyage aux AssemblIes
provinciales leur causaient, demanderent que ces maisons d'Espagne fussent disormais rattachbes a la province de Lombardie.
Mgr 1'6v&que, le clerg6, les autorit6s civiles et le
peuple firent le meilleur accueil aux Missionnaires arrivant a Palma, et ceux-ci commencerent imm6diatement
a s'adonner au travail des missions que Dieu b6nit visiblement.
On pensa bient6t a 6lever une 6glise dans la nouvelle
maison et, le 28 aolit 1739, Mgr Paiiellas y Escando
envoyait son d6l6gue, M. Gabriel de Salas, pour b6nir
et poser la premiere pierre. Dix ans plus tard, Mgr
l'Ev6que, accompagn6 du chapitre de la cath6drale et
d'un bon nombre de prtres des diverses 6glises de la
ville, vint benir I'6glise avec une grande solennite.
Dans cette 6glise, on c616bra, le 7 novembre 1751,
une c6r6monie qui fut tres solennelle pour f&ter l'arriv6e des reliques du glorieux martyr Pedro Borguny,
par lesquelles le Suo6rieur g6n6ral de la Congregation,
M. Debras, voulut honorer et enrichir la maison de la
Mission de Palma.
Pierre Borguny 6tait n6 h Palma en 1628. Apres les
vicissitudes de sa jeunesse, il fut fait esclave, tomba
ensuite aux mains des Turcs et se fit mahomitan. Cependant, la grace divine travaillait cette Ame, et Pierre,
malgr6 la crainte et les r6pugnances de la nature, en
pr6sence d'une mort in6vitable, abjura publiquement
les croyances et la religion des Turcs; il fut brfil vif
a Alger. Une heure apres son supplice, M. Le Vacher,
Lazariste, recueillit le corps du courageux chr6tien A
moiti6 consum6 et, dans un voyage qu'il fit en France
en 1657, d6posa A Saint-Lazare, A Paris, les restes de
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cc h6ros; c'cst de 1a qu'ils furent transport6s Majorque.
Supplessiun el restauration de la maison. - Par les
d&crets du 5 et du 9 mars 1836, le gouvernement espagnol supprima tous les ordres ct toutes les communaut6s religieuses; la maison de Palma fut comprise
dans ce d6cret et subit le n6mme sort que les autres maisons de la Congregation. Peu de temps apres, cette
maison fut destin6e h abriter des vieillards; et, lh, pouvaient se r6fugier tous les religieux de l'ile qui avaient
soixante et dix ans; enfin,-peu h pcu, elle fut consider6e
comme un lieu de refuge, et des religieux, jeunes et
vicux, pretres s6culiers ou 6tudiants y vinrent aussi.
Chacun vivait 1h librement et selon son inclination, de
telle sorte que celui qui portait le titre de Superieur
n'avait d'autres fonctions que de garder les clefs des
chambres que laissaient libres ceux qui, d6finitivement,
s'cn allaient ailleurs.
Les Missionnaires de Palma, pr&res et fr&res, ne voulurent point abandonner entierement la r6sidence qui
Icur etait ch&re; le respectable et v6nerable vieillard
M. Daviu y resta, mais ce ne fut pas sans beaucoup
souffrir; il faisait tout ce qu'il pouvait pour la conservation de l'6tablissement, et plusieurs fois il fut menace
d'etre expulse.
Mis au courant de cc qui se passait, M. Jer6me Fortera, qui etait tris d6vou6 a la Congr6gation, 6crivit,
vers l'ann6e 1847, a M. Codina, qui etait alors Visiteur
de la Province d'Espagne; il lui faisait connaltre surtout que l'Age et les infirmit6s de M. Daviu le rendaient
impuissant pour d6fendre plus longtemps les int6rts
de la Congregation, et que, si l'on voulait conserver la
maison de Palma, il etait necessaire d'envoyer un autre
Missionnaire, qui pht continuer a travailler avec efficacit6 a une affaire si importante. M. Codina 6crivit immi-
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diatement a Paris au Superieur geneial, M. Etienne, qui,
comprenant bien l'importance qu'il y avait de ne pas
perdre cette ancienne maison de la Compagnie, envoya,
en novembre 1847, M. Marimon, qui se trouvait alors a
Paris.
M. Marimon v6cut deux mois avec M. Daviu, qui termina alors sa longue carriere par la mort precieuse des
justcs. M. Alexis Daviu 6tait ne en octobre 1766, et 6tait
entre dans la Congregation le 22 octobre 1789; il avait
82 ans d'age et 59 ans de vocation.
Ainsi que M. Daviu, M. Marimon cut beaucoup a
souffrir; on voulut aussi le chasser de cette maison qtt'il
voulait conserver, ne perdant pas l'espoir qu'un jour les
maisons de. la Congr6gation seraient r6tablies en
Espagne.
Mgr Raphael Manso, 6veque de Majorque, obtint du
gouvernement espagnol la maison de la Mission, ,pour
la rendre aux Missionnaires, mais, ayant 6te transf6er
a l'6vch6 de Zamora, son projet resta sans ex&cution.
Son successeur, Mgr Michel Salva, obtint 6galement du
gouvernement, le 1" septembre 1851, que tous les biens
appartenant a la Mission qui n'avaient pas 6et alien6s
ou vendus fussent mis A sa disposition, afin de les restituer aux Missionnaires, aussit6t qu'ils seraient de
nouveau reconnus et admis.
En 1852, M. Escarra, prktre de Ia Mission, et commissaire du Superieur g6n6ral en Espagne, crut qu'il
serait impossible de r6tablir la maison de Palma, et il
6crivit a M. Marimon de venir a Madrid. Cependant, en
ces jours-1a m&me, Mgr l'eveque de Majorque faisait de
vives instances pour qu'on lui envoyat quelques Missionnaires, disant que si on les lui refusait il serait
oblig6 de donner a d'autres la maison et les biens qui
restaient. Voyant cela, M. Marimon 6crivit au Superieur
gnenral, M. Etienne, lui exposant combien il etait impor-
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tant qu'on ne perde pas une maison qui devait sa conservation Z la, longue patience et aux grands efforts des
Missionnaires. Le sup6rieur gen6ral c6da a ces instances,
et il envoya deux Missionnaires.
Mgr 1'ev&que de Palma 6tait satisfait, il envoya, le
II mai 1853, une notification i M. Marimon, qui avait
&t6 nomm6 Superieur par M. Santasusana, Visiteur de
la Province d'Espagne, I'invitant A prendre possession
de la maison de Palma et de ses biens.
Ce document remettait done la maison de Palma a
la Congr6gation de la Mission. Les Missionnaires se
rejouirent et b6nirent le Seigneur, qui les r6compensait
enfin de la peine qu'ils avaient prise pour r6tablir la
dcuximme maison de la Congr6gation en Espagne.
A peine restaurie, la maison fut une autre fois soumise i l'6preuve. En 1855, le gouvernement civil s'empara de nouveau des biens et archives qu'elle possedait.
Grace a Dieu, la tourmente ne dura pas longtemps, et
les Missionnaires, sous le gouvernement d'Isabelle II,
par un ordre royal du 16 juillet 1857, obtinrent une
pension de 20.000 r6aux par an, avec lesquels ils purent
soutenir la maison, l'6glise et les missions.
Les troubles qui survinrent a la chute du'tr6ne d'Isabelle II, en 1868, suspendirent le paiement de la pension. Mais a l'avenement d'Alphonse XII on paya de
nouveau; cependant, la rente diminuait de 15, 20 ou
plus pour cent, selon que les gouvernants 6taient plus
ou moins g6nereux pour l'Eglise et ses ministres.
(Euvres et emplois des Missionnaires de la maison
de Palma. - Les Missionnaires de Majorque s'appliquerent des le principe aux Missions. Les exercices spirituels pour les pr6tres, les ordinands et les suculiers ont
6t6 aussi leur occupation. Dans leur belle 6glise se d6veloppe le culte du Seigneur, et beaucoup de personnes
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viennent s'y confesser et trouver la paix de la conscience.
Les Missionnaires sont charges, a Majorque, de la
direction des Filles de la Charit6, et Mgr I'6v4que les
a pri6s de s'occuper aussi de la direction de quelques
autres communaut6s. Enfin, depuis 1'6tablissement des
ecoles apostoliques, pour I'rducation des jeunes aspirants a notre Congrigation, les Missionnaires de Palma
se sont employes a cette sainte entreprise, qu'ils continuent encore de nos jours. Us ont pr6par6 et forme de
bons Missionnaires, qui remplissent aujourd'hui les
fonctions de notre saint ministare.
SUPEPREURS DE LA MAISON DE PALMA

tMajorque).

MM. B.ARERRA (Salvador) (). . . . . .
TELLA (Gaspar). . . . . . . . ...
ERNE.-STO (Jos6). ...........
M1ELCION (Victor). . .........
TOST (Jos). . . . . . . . . ...
.
NUALART (Fernando). ......
...
VILA (Jose)...........

..

.

1736
1740

1748
1700
1763
1765
1774

MELCION (Victor) pour la 20 fois. 1779
. . . 1782
VINYES (Juan) .........
NUALART (Fern.) pour la 21 fois. 1788
.1790
.
. . ... .
RoIG (Juan). . ...
1795
CABRUJA (Jaime) . . . . . .....
1799
RoIG (Juan) pour la 2 fois. ...
1803
. ..
CODINA (Salvador).. ......
i8i
.CAMPRODON (Francisco) (2). . ..

.... .
CENDRA (Juan).......
ROCA (Juan) (3) ...........

1813
1816

. 1826
. ..
VIVER (Juan). .......
. .1829
DAVIU (Alejo). .. .........
e
VIVER (Juan) pour la 2 fois. 1832- 1838

Restauration..
...
MARIMON (Jos6) (4). .....
ROCA (Jos6). . . . .
MARIMON (Jos6) pour la 2 o fois..
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.. .
....
VIvES (Ramon) .
BAf o (Antonio) (5 . . . .....
SAIATES (Joe). . . . . ...
.
(i)

M.

BARRErA (Salvador),

1871
1878
190

relu dans la Congregation en 1704,

n
fut supilieur de la maison de Barcelole de 1712 i 1732. Et 1717, on
le trou e prechant des missions dans ce diocise avec MM. Solsona (Paul), Guarda (Etienne), Mathieu Mur et Gaspar Tella. En

1734, M. Bonnet, Superieur general, ecrivait (Circ., 1, 417) : 1 I1 y

avait longtemple que M. Salvador Barrera nous demandait d'6tre
dechargc de la conduite de cette famille (de Barcelone) qu'il gouvernait depuis pris de vingt ans, et nous lui avons donne pour successeur
M. Polycarpe Fertari, I'un de nos superieurs d'Italie auquel nous
avons joint pour compagnon M. Elie de Negri. %
M. Barrera gouverna la maison de Palma de 1736 . 1740- II en
avait dirig6 les debuts, et cela, dit M. Couty, a avec une grande
sagesse x (Cire. de 1737, t. I, p. 460). Vers la fin de 1739, il fut

appele a Lisbonne pour y diriger le rikent etablissement de la Congregation fonde en celte ville. Nous apprenons par une Circulaire de

M. Conty que le Toi dte Portugal avait demandc expresscment M. Barrera pour cette oeuvre (Circ., i, 482). Lors de I'Assemblee gendrale
de 1747, il voulait s'y rendre malgrt son grand age. II ne le put. II
mourut a Lisbonne le 2 septembre 1752 (Ibid., 503, 511, 514).
(2) M. CAMPIOUON (Francois) naquit en 1752; il entra dans la
Congregation le 27 septembre 1771 et travailla de nombreuses aunces
dans tes missions. 11 fut Suplrieur des maisons de Guisona, de Ialma
a Majorque et de Barcelone. II remplit, de 1817 a 1825, la charge de
Visiteur de la province d'Espagne, en laquelle lui succdat M. Feu. II
exert;a eusuite 'otfice de directeur du Siminaire interne. 11 mourut a
Barcelone le 23 septembre 1831. I1 avait 79 ans d'age et 6o de vocation.
(3) M. RocA (Jean) naquit le 18 mars 1769 a Derras, au diocese
de Ierpignan (Roussillon) qui, a cette polque, appartenait i 1'Espagne.
II fut revu dans la Congr6gation ta Barcelone le 27 octobre 1789 et fit
les vcEux le 28 octobre 1791. II fut.ordonnii prktre le 20 fevrier 1796.

A cause te sa faible santW on 1'envoya, en fIvrier 1797, k la Maison
tie Guisona, et il recouvra ses forces; ii y travailla pendant treize ans
anx missions.

En octobre 1809, ii quitta Guisona pour aller A BUadajoz Uo ii

deneura sept ,ns avec M. Zabalza, travaillant k I'instruction et a
l'cducation du clergd. En x816, ii fut lomumd Sulp•ricur de Palma a
File de Majorque, oflice qu'il remplit jusqu'en 1826, anide oh il fut
envoye comme Supfieur ka ladajoz.
En 1828, le Supirienr gyinral le chargea dle faire la visite des mtisons ldePortugal. mission dont it s'acquitta avec soin; il ttait tie relour

a Badajor le 13 dlecembre de cette mime annDe.

En 1829, ii fut ap1Iele a I nouvelle maisoni de Madrid ouh i t remplit dlivers emplois importants et, a la mort dle M.
eeul, ell 1833, it
fut inommr Visiteur tie la province l'Espagne. II assista, h Paris, h
l'Assemblee
'c 1835 et demeura en France jusqu'en 1819, <il il renlra
ell Espagne. (1 se renlit alors H S:llnguesa, s'occupa.t de la direction
des Filles de la Cllaritd et de Icur ccole de filles jusqu'en 1842 oil il
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revint a Madrid pour se charger, lh aussi, de la direction des Filles
de la Cha•iitt.
La Congrgation de la Mission ayant dtd rltablie en Espagne en 1852,
l
mnalgr
r
on ige avancd de 84 ans, il se reunit ;ussitot i elle, et ii
vicut enwcle six ans dans notre maison dle Madrid oil il mourut le
29 janvier 1859, ayant 90 ans d'age et 7o de vocation. Voy. Notices,
2" sCrie, t.. Il, p. 541.
(4) M. MAItiON (Joseph), no le 23 novembre 1803 i Vabella,

p[ovince le l'TarrIagne, diocese de Vich, entra dans la Congrigation
ide la Mission le 12 octobre 1824. II fut, apres la Restauration, le
premier Superieur de la maison de Palma, de 1848 i 1853. II la quitta
quelque 'emps et revint, en 1855, reprendre la direction de cette
maison jusqu'en 1871, epoque de sa mort. II avait alors 68 ans d'tge
et 47 de vocation.
(5)

M3- IAVo (Antoine), naquit i Rialp, evechi

d'Urgel et province

de I.rilda, le 24 octobre 1827. II fit avec succis ses

6tudes

ecclksias-

tLques aus Stininaires d'Urgel et tie Vich et il entra, le 23 dtcembre i853, da;ns la Congrigation de Ia Mission, en notre maison de

MX;lariIl, -ii il termina ses etudes. En 1856, it fut envoye i lat maison
tie I'Palm (Majorque) oi it resta jusqlu'a sa mort. En 1878, malgre sa
dllicate sntt, on lui confia la charge de Sulprieur de cette maison;
il s'y tlc-voua avec succ:s. II mourut le 21 janvier 1905: ii avait 78 ans
td'ige et 5a tie vocation. (Voy. les V~Ntas biografices du tome

xKll

des

Annalesr rncagnoles, p. 195.)

MADRID
INA.\l;URATION DE LA CH.AIELLE

DE LA MAISON CENTRALE DE LA PROVINCE FRAN<AISE
DES FILLES DE LA CHARITE
La respectable Soeur Massol, Fille de la Charite, Visitatrice, noius
a fait paaIrenir le compte rendu suivaut de cette belle cremmonie.
Madrid, dtcembre 1910.

Depuis six ans djai, la maison centrale 6tait terminee,
Psseo de l'Obelisco, ou, suivant le nom r6cent, Calle
de Martinez Campos, et I'administration des Sceurs
franqaises y avait 6te 6tablie; nous attendions le jour
ou la divine Providence nous fournirait les moyens
nrcessaires pour 6lever at N.-S. le temple que le manque
de ressources n'avait pas permis de construire en meme
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temps que la maison. Notre confiance n'a pas &t6 trompee : au mois de mai de l'annre 1909, les travaux
purent etre commences et, apres un an et demi d'attente,
6
le 15 decembre de cette ann e 1910, jour oii 1'Eglise
clekbre 1'octave de !a fete de 1'Immacule Conception,
il nous 6tait enfin permis de prendre possession de la
chapelle tant desir&e.
Nous avons voulu la d6dier tout enti&re A la Vierge
de la M6Idaille miraculeuse, laquelle en a si visiblement
conduit et proteg6 1'6rection; aussi, tout y parle de la
preuve d'affection maternelle donn6e par cette divine
Mere a notre chere Comrmunaut6, alors qu'elle se montra a notre v6n6rable Sceur Catherine. Ses apparitions
sont representees sur les vitraux qui ornent le sanctuaire; et, au-dessus de l'autel, la Vierge de la
MIdaille, telle qu'elle se montra, entouree de nuages,
semble vouloir b6nir tous ceux qui 1'approchent.
Avec quelle 6motion nous sommes entr6es pour la premiere fois dans cette chapelle ! Cette douce joie nous
fut donn6e le mercredi 14 d6cembre, alors que, dans
I'apres-midi, M. A. Salat, directeur de la Province des
Sceurs, proc6da a la ben6diction. Apres les prieres
d'usage faites en pareilles circonstances i la porte de
la chapelle, 1'entr6e fut ouverte; chacune put pelntrer
dans ce cher sanctuaire, et s'agenouiller devant 1'image
de notre Immaculee Mere, lui demander l'abondance de
ses graces. Combien de prieres, alors, sont montaes vers
elle pour la Communaut6 tant aim6e !
M. le Directeur nous adressa ensuite quelques paroles
nous invitant a l'action de graces, remerciant, en mime
temps, tous ceux dont la g6nereuse charit6 avait conMarie
construire et orner le temple d6die
tribued
:mmacul6e; puis, le Salve Regina fut entonni par les
enfants internes, lesquelles reciterent ensuite le chapelet, afin de donner, d&s le premier jour, ce tribut d'hom-

-

181

-

mages a notre Immaculee Mere, et attirer ses graces sur
la maison dont elle prenait, plus que jamais, possession.
Le lendemain etait la journ6e destinde a l'inauguration solennelle. Mgr l'v&tque de Madrid voulut bien
venir lui-meme c6l6brer la premiere messe de communion generale; dle eut lieu a 8 heures du matin. Toutes
les enfants, rang6es dans le vestibule d'entr6e, attendaient I'arriv6e de Sa Grandeur, qui les bnnit paternellement sur son passage. puis p6n&tra dans la chapelle,
oi un grand nombre de personnes etaient dejh r6unies.
Toutes les enfants de Marie de nos diff6rentes maisons
de Madrid, au nombre de 500, un grand nombre de
Sours et plusieurs personnes du monde assisterent a la
messe et recurent la Sainte Communion de la main de
Mgr '6eveque. A la fin de la c6r6monie, Sa Grandeur
nous adressa quelques mots, nous rappelant le respect
di6 a la maison de Dieu et la n6cessit6 de la priere, et
accordant cinquante jours d'indulgence. pour chaque
Ave Maria recite picusement a genoux devant l'image
de la Tres Sainte Vierge
La c6r6monie se prolongca jusqu'a neuf heures et
demie, et, une heure apres, nous nous trouvions de nouveau rkunis pour assister a la grand'messe, c6l6brbe par
M. Aramburi, premier assistant de la Congr6gation de
la Mfission de la Province espagnole; il etait assist6
d'un Missionnaire de la mnme Congr6gation, et de Don
Pedro del Valle, pr&tre de la paroisse de Chamberi.
L'affluence fut considerable; il semblait que chacun se
scntit presse d'honorer Marie Immacul6e, et un nombre
consid6rable de personnes de la ville s'empresserent de
venir lui apporter leurs hommages. Les enfants internes
chanterent la messe avec toute la ferveur que put leur
inspirer leur amour pour leur divine Mere, et le secretaire de Mgr 1'6veque de Sion nous rappela, dans un
sermon fort h propos, les difftrentes circonstances des
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apparitions de la Tres Sainte Vierge a la vten6able
Soeur Catherine, nous invitant a la reconnaissance pour
un bienfait si signal6.
Ce ne fut qu'a midi et demi que se termina la cer6monie. Chacun en sortit 6mu. On se serait cru dans un
coin de paradis ; et, de fait, la Tres Sainte Vierge,
dominant du milieu des nuages, sembiait une r6elle
apparition, dont l'effet se faisait d'autant plus saisissant que, pour la premiere fois, on en voyait la representation a Madrid.
L'apres-midi nous r6unit de nouveau aux pieds de
notre divine Mere. Ce fut i trois heures, afin d'assister
au salui solennel donn6 par M. Aramburi. II y eut la
meme affluence de monde que le matin : les places manquaient
Apres l'exposition du Saint-Sacrement, M. Fernandez, pr&tre de la Congregation de la Mission de la
Province espagnole, prononga un touchant discoWrs c61lbrant les grandeurs de la Tres Sainte Vierge; de beaux
chants furent ensuite ex6cut6s, et la cer&monie se termina par un solennel Te Deum, veritable expression des
sentiments de tous nos coeurs.
Daigne la Tres Sainte Vierge 6tablir plus que jamais
son regne au milieu de nous; c'est la le souhait que nous
formons, y ajoutant celui de voir notre Mere Immacu16e toujours plus connue, plus aimee et plus glorifie.

HOLLANDE
Nous saluons avec plaisir la nouvelle feuille priodique, en langue hollandaise, St. Vincentius a Paulo.
Elle est modeste de format, n'ayant que huit pages,
mais elle est excellente. L'abonnement est seulement
de I fr, So par an.
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C'est avec 1'approbation et la b6n6diction de M. le
Superieur g6neral que, sous la direction de M. le Superieur de notre sminaire de Panningen, cette publication a vu le jour. Sous un format si r6duit, elle ne iretend pas 6tre meme un r6sum6 des Annales de notre
Congregation; elle n'est qu'un 6cho de quelques-unes de
nos nouvelles idifiantes venues des Missions, propres a
edifier un certain nombre de lecteurs hollandais.
Voici, d'ailleurs, une note plac6e au d6but du premier numro :
Qu'il nous soit permis, une fois pour toutes, d'attirer l'attention du lecteur sur les deux points suivants. Premibrement, notre publication ne s'adresse pas directement a ceux
qui out deji entre les mains les Annales. de la Congrigation
de la Mission (nos confreres et les Filles. de la Charit6, par
exemple); elle s'adresse surtout et principalement a leurs
parents et a leurs amis. Secondement, nous faisons remarquer
a tous nos lecteurs que 1'argent de leur abonnement servira
a couvrir les frais de cette revue, et le surplus sera destine
aux aouvres de nos Missionnaires dans les pays lointains.

Ces quelques lignes indiquent nettement le but de
cette petite et opportune publication. Quoi de plus naturel que de faire connaitre, au moins en g6n6ral, aux personnes qui fournissent des ressources aux Missions, comment ces ressources sont employees ? Et si ce sont des
families chr6tiennes qui donnent leurs enfants a l'apostolat, qui ne sent combien il est juste de les renseigner
de temps a autre sur ces ceuvres et ces contr6es, oit leur
cceur suit ces enfants dans leurs lointains travaux ?
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PORTUGAL
On lit dans les Annaies de T'CEuvre de la Sainte-En]ance (numero
de fvvrier 1911, p. 6)

:

NOTICE SUR LA VIE ET LA MORT DE M. BERNARDIN
BARROS-GOMES,
DE

L'(EUVRE

LAZARISTE,
DE

LA

DIRECTEUR

SAINTE-ENFANCE

REGIONAL
POUR

LE

PORTUGAL.

Nos associ6s et les amis de notre CEuvre seront certainement heureux de lire la notice suivante, sur notre
tris rcgrett6 directeur r6gional du Portugal, notice qui
a &t6 redig&e pour nous par un de ses confreres, pr6sent
a ses derniers moments, et qui a failli partager son
sort.
C'est le 5 octobre 191o que M. Barros-Gomes est mort
d'une maniere tragique, au milieu des troubles de la
r&volution qui venait d'6clater a Lisbonne.
M. Bernardin Baros-Gomes 6tait le fils d'un m6decin
qui a joui d'un grand renom a Lisbonne.
11 embrassa d'abord une carriere civile. II aimait
beaucoup l'Ntude de I'histoire naturelle, et s'intCressa
particulierement a I'arboriculture. II entra dans l'administration des eaux et forkts et devint directeur des
forets et domaines du Portugal.
Devenu veuf, et se sentant attire par la grace de Dieu,

Snon seulement vers le sacerdoce, mais encore vers la vie
religieuse, il entra chez les I-azaristes, a Lisbonne, en
1885.
II se montra aussitut un moddle accompli, non sculement pour les novices, mais mrme pour les pretres
deja anciens et cxperimentes. 11 6tait d'une simplicit6 et
d'une docilit6 adinirables dans 1'accomplissement de
toutcs les rbgles de l'institut.
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Son age ne lui permettait pas de songer A se livrer au
travail des missions; mais, A la maison, il se pr&tait i
tous les empiois qu'on lui confiait. Les contradictions,
les petites critiques qu'il a rencontr6es quelquefois n'ont
jamais alteri sa patience, sa douceur, sa bienveillance.
Homme d'une parfaite 6ducation, il se faisait facilement et admirablement tout A tous. Il s'accommodait
A tout et trouvait A tout un bon c6te.
Oit il a excellM, c'est dans sa pi6t6 envers NotreSeigneur Jesus-Christ, et cet pmour pour Dieu s'est traduit en particulier par son zele pour P'(Euvre de la
Sainte-Enfance.
L'CEuvre de la Sainte-Enfance fut celle A laquelle
M. Barros-Gomes se consacra tout sp6cialement. 11 en
parlait, on pourrait dire, A tout propos : cette ceuvre
faisait sa consolation et 6tait un des principaux objets
de ses preoccupations.
11 a ecrit dans I'edition portugaise des Annales
de la Sainte-Enfance des pages remarquables pour faire
ressortir, A l'aide de l'histoire, de la geographie, de la
statistique, I'heureuse influence des missions, et, par ce
moyen, gagner des adh6rents et des propagateurs a
l'CEuvre de la Sainte-Enfance.
C'est lui, surtout, qui a fait connaitre et gofiter cette
oeuvre en Portugal, dans les colonies portugaises et
au Brbsil. On pourrait dire qu'il a remu6 ciel el terre
pour amener ces pays a organiser l'oeuvre chez eux.
La derniere page des Annales portugaises contient
une statistique curieuse qu'on pourrait intituler : a La
maniere de multiplier l'obole des bonnes ceuvres et, en
particulier, de la Sainte-Enfance.
Persuad6 que le petit sou de 1'oeuvre ne viendra pas
moins du pauvre que du riche, le z616 directeur s'effor<ait d'int6resser les pauvres, eux aussi, A la belle ceuvre:
Que de petits Chinois ont ete sauv6s, grace au zile
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industrieux et infatigable du pr&tre venerable dont nous
dIplorons aujourd'hui !a perte ! 4 Vous aurez procure
le bapt6me a un si grand numbre d'enfants, lui
6crivait un jour un Missionnaire, que, pour votre entrie
au ciel, vous aurez une escorte bien digne d'envie. n
Aujourd'hui, cela est sans doute accompli, et les petits
Mlus dont nous venons de parler sont, nous n'en doutons pas, venus accueillir a son entr6e au ciel celui qui
contribua avec tant de zle A leur procurer le salut.
Nous avons indiqu6, en tommenqant, comment mourut cet homme de Dieu.
Des que les troupes regulieres eurent fait defection,
pendant la r6volution qui 6clata le 4 octobre g91o a Lisbonne, les r6volutionnaires se jeterent sur les maisons
religieuses.
Celle qu'habitait M. Barros-Gomes fut assaillie l'une
des premi&res. C'6tait au soir du 5 octobre : on entend
le bruit des carreaux cass6s, des vitres bris6es et ensuite
le sifflement des balles.
Les gens de la maison, maitres et 616ves, se recueillent
un moment, pour faire, s'il le faut, le sacrifice de leur
vie; ils se courbent sous la main du Superieur et
regoivent une derniere absolution. Alors, chacun fuit et
s'abrite du c6te oa il croit pouvoir ichapper au danger.
Le Superieur et son v6n6rable confrere, M. BarrosGomes, n'ont point disparu, et ils tombent presque en
meme temps sous les balles.
M. Barros-Gomes avait soixante et onze ans, dont
vingt-cinq passes en religion.
UN

TM•OIN DE SA VIE ET DE SA MORT.

TURQUIE D'EUROPE

MACEDOINE
Lettre de M. Gustave MICHEL

4 M. A. FIAT, Supirieur gineral.
Yenidji-Vardar,

25

d6cembre i91o.

Je suis heureux de pouvoir vous donner quelques nouvelles d'Yenidji-Vardar. Cette ann&e, il y a eu, pendant les derniers mois, un grand mouvement de la population vers le catholicisme: plus de 14o maisons sont
venues se faire inscrire. Ce mouvement ne s'est pas
manifest6 uniquenent parmi les gens d'Yenidje, il a
gagn6 aussi les villages des alentours, et j'ai grand
espoir qu'il aura de plus grands risultats. Jusqu'. maintenant, cinq villages des environs ont averti officiellement le gouvernement qu'ils 6taient d6sormais catholiques. Ces villages, il est vrai, ne sont pas considirables; mais leur exemple en entrainera d'autres beaucoup plus importants, surtout quand les gens verront
le soin que nous, catholiques, nous prenons d'instruire
le peuple des v6rit6s de la religion, le soin que nous
prenons des 6glises. Ils voudront alors se faire n6tres.
Depuis que les Bulgares exarchistes sont entr6s dans
ces villages, leur ceuvre a et6 n6faste au point de vue de
la religion.
Les maitres d'ecoles que l'exarchat envoie sont bien
souvent de purs athees, ne croyani plus a rien, ou des
jeunes gens imbus des plus mauvaises idles contre le
christianisme et contre Notre-Seigneur J6sus-Christ.
Que faire pour arrkter, ou du moins pour combattre
cette propagande redoutable, parmi ces pauvres jeunes
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gens qui ne savent que repondre ?Le rcmede est connu :
il faut de bonnes &coles et de bons pr&tres.
Malgr6 mille difficultes, sans cesse renaissantes, nous
travaillons a ces deux oeuvres, dans la maison de Macbdoine, avec le plus grand disinteressement et le plus
grand courage. Dieu se plait de temps h autre a benir
nos travaux, en faisant prosperer quelques-unes de nos
6coles. Cest le cas pour celle d'Yenidje-Vardar. Depuis
deux ans, cette 6cole a vu quadrupler le nombre de ses
6lves. De 40 qu'ils 6taient, il y a deux ans, ils sont
aujourd'hui a plus de I60. Malheureusement, la pauvre
maison qui leur sert de bitiment est dans le plus triste
etat et me donne les plus grandes inqui6tudes pour
l'avenir. Elle menace ruine de tous c6t6s, depuis la base
jusqu'au faite. Vieille bitisse lorsque la Mission bulgare en fit I'acquisition, malgre les r6parations qu'on
y fit pour la mettre un peu en etat, elle ne peut plus,
aujourd'hui, rendre le service qu'on attend d'elle.
Veuillez agr6er, etc.,
Gustave MICHEL.

ASIE
CHINE
Uni terrible fl6au, 'a peste, a d6vaste et devaste encore
les r6gions qui sont au nord de la Chine, notamment la
Mandchourie.
Grace a Dieu, jusqu'a pr6sent, aucun membre de nos
deux Communaut6s, Laaaristes et Filles de la Charite, n'a 6t6 atteint par le filau.
L'intensit6 de la maladie parait s'&tre amoindrie. II
faut demander a Dieu que cesse cette terrible 6preuve.

L'ESPRIT PUBLIC EN CHINE

De grandes transformations s'accomplissent graduellement en Chine. Nous empruntons a un journal religieux (l'Univeys, 16 d6cembre g91o), quelques consid6rations g&ndrales, qu'il a publices sous le titre que nous
venons de reproduire.
Un pays sur lequel on a peu de renseignements, h cause de
Fextreme difficult6 de sa langue et surtout de son 6criture, la
Chine, poursuit avec rapiditi sa tres curieuse evolution politique.
A ce sujet, les hommes d'Etat, les diplomates, sont tris
divises d'opinion. Pour les uns. le mouvement est tres serieux,
et un peril jaune quelconque nous menace dans un avenir
rapprochd; pour les autres, ce que fait la Chine ne peut etre
qu'une vaine agitation, et les institutions nouvelles qu'elle
s'efforce de crier, une simple facade. ,
Si Confucius, qui 6tait un homme de juste milieu, sortait
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de son tombrau pour nous renscigner, il nous dirait, sans nul
doute, que la v3rit6 se trouve a dgale distance de ces deux
opinions exiremes et, vraisemblablement, il ne se tromperait
pas.
Dans tons lIs cas, la Chine est en marche, cela est incontestable, vers un regime politique nouveau : elle passe insensiblement du pouvoir absolu au systeme constitutionnel.
Depuis plus d'une annte, elle po.ssde diverses assemblies.
Dans chaque province, il y a maintenant un Conseil, analogue a nos conseils gdneraux, et a Pekin siige maintenant
un Senat oi fonctionnent les rouages habituels du parlementarisme.
D'autre part, un ricent Edit vient d'abrdger le de8ai de preparation du regime constitutionnel h fin duquel la Chine possEdera son Parlement compose de deux Chambres et s- a
gouvernd par un cabinet de ministres responsables devant les
Olus du peuple.
Tout cela pourrait n'avoir que pen d'importance. Mais il
n'en est pas ainsi : cette evolution politique correspond bien
reellement A une transformation de I'esprit public.
*
**

L'histoire de ce dernier est bien simple. 11 y a encore peu
d'ann6es, il noexistait pas en Chine. Aujourd'hui, au contraire,
il y a une opinion qui s'exprime par des clubs, par des journaux chaque jour plus nombreux.
Certes, la masse, l'immense masse de quatre cents millions
de paysans parcourant leurs rizibres, cultivant leur thd sur le
flanc des collines, labourant leur lopin de terre, n'entend rien
5 toutes ces choses nouvelles, dont le nom, cependant, est
venu jusqu'a ses oreilles. Le paysan chinois ne differe pas du
paysan composant la foule du peuple en tous pays. Les lettr6s et les commercants, la bourgeoisie en un mot, voila
ceux qui comptent aujourd'hui. Or, ce sont les idees des gens
de cette classe moyenne qui menent tout et qui constituent
l'opinion publique.
Les partisans de la convocation rapide d'uu parlement ne
rencontrent plus guere d'obstacles.
Ons'imagine
ici qu

les Cinois ne savent rin

de

qui

On s imagine ici que les Chinois ne savent rien de ce qui
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se passe ailleurs. Quelle errcur ! Alors que nous ne sommes
guere au courant de ce qu'ils font ou disent, eIurs journaux
les renseignent sur tout.
Ce sera done en 1911, au mois d'aoft, que I'on proclamera
le rdgime constitutionnel octroy6 A son peuple par I'empereur.
Les elections auront lieu en juin 1912; la reunion des
membres du nouveau parlement 4 Pikin est fixce pour le mois
d'octobre de la meme annie, et enfin le printemps de 1913
verrait la premiere session des deux Chambres.
En attendant, le duc Tsaitchai, ministre des finances, et
le prince Poulounn, president de l'actuel Senat, ont it& charges d'6laborer le projet de la nouvelle constitution avec une
commission composde de princes et de fonctionnaires.
Qui aurait dit, il y a quelques annces seulement, qu'une
telle 6ventualiti fit possible, eft &t~ traitc de visionnaire;
pourtant, il semble bien qu'aujourd'hui la Chine s'avance vers cette situation.
Louis LAFARGE.

PROCURE GENERALE DE

SHANG-HAI'

Sur la Procure g6nerale des Missions des Lazaristes
en Chine, laquelle a une importance commune a nos
deux provinces et aux neuf Vicariats que nous desservons, il nous a paru int6ressant de- donner quelques renseignements historiques. Voici les notes qu'on a bien
voulu nous communiquer.
PROCURE GtENRALE

Les notes suivantes ont pour objet : °0les diff6rents
transferts de la Procure g6nerale (Canton, Macao,
Ning-Po, Shang-hai); 20 les confreres qui ont rempli
l'office de Procureur; 3° le but et les attributions spciales de la Procure g6nerale.
I. -

Historique des difftrents transferts.

A Plpoque o~ la Chine &tait encore officiellement
ferm6e a la propagation de la foi, Macao, colonie por-

-

192 -

tugaise et ind6pendante, 6tait ordinairement le port oii
abordaicnt les Missionnaires qui venaient en Chine, pour
y pr&her notre sainte religion. Macao 6tait comme un
camp retranche oi lks Missionnaires, avant de pin&trer
dans l'interieur, s'initiaient a la langue et aux usages
du pays, oh ils se retrempaient dans ia priere et la charite et s'apprktaient ainsi i affronter 1'empire le plus
obstin6 dans l'idolatrie et la corruption.
Au commencement du dix-neuviemre siecle, la mission francaise de P6kin, qui 6tait alors le centre de nos
Missions de Chine, a cause des susceptibilites toujours
vivaces du gouvernement du Portugal, n'avait pas a
Macao de Procure pour recevoir les Missionnaires frangais qui arrivaient en Chine. C'est ainsi qu'en 18o1,
MM. Richenet et Dumazel regurent l'hospitalit6 chez
nos confreres portugais, qui avaient, dans cette ville, la
direction du s6minaire Saint-Joseph. C'6tait le s6minaire 6piscopal, et le Superieur remplissait ordinairement I'office de Procureur pour la Mission portugaise
de Pekin..
Depuis longtemps, M. Raux d6sirait avoir i Canton
un Procreur francais, A demeure fixe, qui filt charg6
de traiter les affaires des Missions, et de recevoir les
nouveaux confreres venant d'Europe.
Procure de .Canton (1802-1808). - Ce ne fut qu'en
1802, apres la mort de M. Raux, qu'un 6dit imp6rial,
obtenu par M. Ghislain, donna la patente de Procureur a
M. Minguet, qui se fixa A Canton. La Procure y resta
jusqu'en I8o8.
Procure de Macao (1808-1852). - En 1807, M. Richenet, nomm6 Procureur, par un edit imperial du 20 aoit,
ne s6journa a Canton que quelques mois, puis, 'au commencement de 1808, il put aller r6sider au s6minaire
Saint-Joseph, A Macao, oih il installa la Procure. L'ancien s6minaire Saint-Joseph est actuellement (191o)
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occup6 par le college des Percs J6suites, et les bItiments oiu r6siderent, plus tard, MM. Torrette et Guillet sont maintenant le couvent des Sceurs Canossiennes.
De 18o0 A 1829, aucun confrere ne vint en Chine;
c'6tait I'6poque de la pers6cution. En 1829, M. Torrette arriva pour recevoir le dernier soupir du v6n6rable
M. Lamiot, seul survivant de 1'ancienne Mission francaise de P&kin. A partir de ce moment, les envois d'ouvriers devinrent plus friquents. Bient6t vinrent MM. Laribe, Rameaux, Mouly, Danicourt et Baldus qui, devenus Viciares apostoliques, plusieurs ann6es apres,
peuvent &tre consid6ris comme les fondateurs de nos
Missions actuelles. Ce fut le 29 aofit 1835 qu'arriva a
Macao notre glorieux martyr, le bienheureux JeanGabriel Perboyre; il y sejourna pendant quatre mois.
Depuis 1830, jusqu'a son transfert a Ning-Po en 1852,
la Procure de Macao eut la joie de recevoir 35 nouveaux
Missionnaires (non Portugais).
Procure de Ning-Po (1852-1857). - En 1850, a cause
des nombreuses difficultis occasionn6es pat la rupture
de Mgr J. da Matta, e6vque de Macao, avec Rome,
les Missionnaires, ainsi que les Filles de la Charit6 elles 6taient arriv6es a Macao en 1848 - song&rent A
quitter une ville sur le point de tomber dans le schisme.
A cet effet, M. Joseph Ly (un des quatre confreres chinois envoybs a Paris en 1828 par M. Lamiot) crut bon
d'6crire a M. le Sup&rieur g6neral pour le prier de faire
transporter a Ning-Po, qui venait d'&tre ouvert comme
port libre aux Europ6ens, et la Procure et I'6tablissement des Filles de la Charit6. M. Etienne, frapp6 des
motifs expos6s par M. Ly, et dcsirant pourvoir efficacement aux bcsoins des Missions de Chine, jugea a
propos d'envoyer dans ces contries M. Poussou, premier Assistant de la Congr6gation. En meme temps, il
avait ordonne que tous les Missionnaires charg6s de
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Vicariats apostoliques se r6unissent t Ning-Po, pour se
concerter avec M. Poussou sur les besoins des Missions.
M. Poussou se rendit d'abord a Macao, pour examiner

la situation des confr&res et des Sceurs; puis, accompagn6 de M. Guillet, Procureur, arriva i Ning-Po a la
fin de juillet 185I. Diverses questions furent traitees
dans cette assemblie; une des premieres d6cisions prises
fut la translation de la Procure et de 1'etablissement
des Filles de la Charit6 de Macao a Ning-Po.
Mgr Danicourt, qui avait k6t sacr6 v&tque d'Antiphelles et Vicaire apostolique du Tch6kiang lors de la
r6union des Vicaires apostoliques, au mois de septembre de l'anne pr6c6dente, eut la consolation, le
21 juin 1852, de recevoir B Ning-Po cette nouvelle colo-

nie qui arrivait de Macao. La Procure, d'abord contigue
I'6tablissem•ent des Sceurs, occupait I'emplacement de la residence actuelle de la ville de Ning-Po :
ce ne fut que plus tard que l'on batit, pour les Soeurs,
une maison de lPadtre c6t6 de la rue. La Procure resta
a Ning-Po jusqu'en 1857. Dix confreres arriverent en
Chine pendant ce laps de temps.
Procure de Skang-hai (1857). Rue du Consulat. - La
Procure fut alors transport6e . Shang-hai qui, port d'attache de toutes les grandes compagnies maritimes,
point de depart de tous les bateaux pour le Fleuve Bleu,
centre de toutes les affaires commerciales, offrait beaucoup plus de facilitEs que Ning-Po, et pour recevoir les
nouveaux confreres venant d'Europe, et pour les diff6rentes transactions avec les Missions de l'intbrieur.
En 1856, M. Guierry, qui avait 6t6 Procureur interimaire, apres le retour de M. Guillet en France, avait
deja achet6 un terrain, rue du Consulat, a peu pros a.

l'angle de la rue Discry, et c'est li que M. Aymeri,
nomm6 r6cemment Procureur, vint s'installer, le
17 avril 1857.

-

195 -

Transfert rue Laguerre (1858). - Mais cet emplacement parut trop restreint, et ii fut d6cide que l'on bitirait la Procure sur un terrain situ6 rue Laguerre, et qui
avait et6 achet6 par M. Aymeri au commencement de
1858. Cette Procure se composait d'un corps de bitiment comprenant un sous-sol, un rez-de-chauss6e avec
vranda et un 6tage. Il y avait sept fen&tres de facade,
et la maison etait double. Cela semblait alors largement
suffisant, car les confreres qui venaient en Chine et les
Missionnaires a qui nous donnions l'hospitalit6 6taient
relativement pen nombreux- En 1891, M. Meugniot
jugea i propos de faire quelques agrandissements, en
ajoutant deux petites ailes a l'ouest et a l'est du bitiment central. Plus tard, le nombre des Missionnaires
passant par la Procure s'6tant accru consid6rablement,
on 6tait vraiment trop a l'6troit.
Aussi la question de la reconstruction de la Procure
avait &t6 plusieurs fois agit6e pendant que M. Boscat
6tait Procureur, mais aucune solution n'avait &t6 donnee. M. Guilloux la reprit, et lorsqu'en 1906 M. Planson
vint faire la visite de la Procure, comme commissaire
extraordinaire de M. le Superieur general, on lui soumit
le projet de la reconstitution de la Procure, ou sur l'ancien terrain, ou sur un autre emplacement. Cette reconstitution s'imposait, a cause du d6labrement de la maison, et surtout du nombre insuffisant de chambres dont
on pouvait disposer. M. Guilloux fit a M. le Superieur
general un rapport sur 1'6tat de la question, et il en
regut I'autorisation de construire une nouvelle Procure,
plus grande et mieux am6nag6e, sur un terrain situe a
I'extr6mite de 1'extension de la concession francaise,
et qui avait 6t achet6 dans ce but
Transfert rue Chapsal, go (9go8). - Le transfert eut
lieu le 27 avril 1908, et c'est a1que la Procure se trouve
actuellement. Le terrain, entour6 par quatre rues, a une
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superficie d'environ 75 ares. Un tramway ilectrique passant a cote de la maison conduit en 8 minutes sur le
Bund ou quai du Whampou, centre des affaires. Depuis
dix-huit mois la Maison centrale des Filles de la Charit6

LES ENVIRONS

DE

SHANG-HAI

a 6te aussi transport6e aux environs de la nouvelle Procure, dont elle n'est 6 loign6s que de 500 . 600 m&tres.
II. -

Notices biographiques sur les Procureurs
de la Mission, en Chine.

M. Minguet (1802-180 5 ). - M. Pierre-Vincent Minguet 6tait ne a Redon, au diocese de Vannes, le
5 mai 1769, et 6tait entridans la Congregation le 8 octobre 1785. II avait 6t6 envoy6 en Chine par la voie du
Portugal, et 6tait arriv6 i Macao en 1798. La faiblesse
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de sa sante ne lui permit pas de se rendre dans la Missign de M. Clet, pour laquelle il avait 6t6 d6signi. Le
27 juillet 1802, il fut patent6 pour tre Procureur de la
Mission de PNkin a Canton. Par cette charge, il avait

LE.GENDB DU

PLAN DE SHANG-HAI

I. Ancienne procure des Lazaristes, de 1858 a 1908. - 2. Procure
precidente jusqu'ah 858. - 3. Le cimetiere des Lazaristes jusqu'a
t1oo, aujourd'hpi ane des places de la ville.- 4 . Maisop centrale des
Filles de la Charite; dispensaire, h6pital chinois. - 5. Cimetiere
actuel des Lazaristes et des Filles de la Charite. - 6. H6pital SainteMarie, deseervi par des Filles de la Charite. - 7- Procure actuelle
des Lazaristes, depuis 90o8. - 8. H6pital general de Shang-hai,
desservi par des Filles de la Charite. - 9. Consulat frangais.

le droit d'envoyer a Pikin, par la poste mandarinale,
les lettres qui venaient pour nos confreres, sans qu'on
puisse les ouvrir, ainsi que les effets et presents qu'on
envoyait . la cour; de plus, il avait le pouvoir de presenter au vice-roi de Canton les confreres qui viendraient d'Europe. En 1805, M. Ghislain le fit d6charger
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de cette fonction, qai etait au-dessus de sa capacit6.
If. Minguct vint alors ta 'ile Bourbon rejoindre les
quelques confreres qui s'y trouvaient encore, et il y
mourut Ic 2 mars 1841, curt de Saint-Denis.
M. Richenet 18o7-iS15). - M. Richenet, n6 a Petituoix, dans le diocese de Besancon, le 4 septembre 1759,
6tait entr6 daus la Congregation, a Paris, le 22 mai 1782.
Lorsque la Revolution franjaise 6clata, il travaillait au
seminaire de Saint-Pol-de-LUon, et put se retirer en
Angleterre. II partit de France pour la Chine en 18oo,
et arriva a Macao avec M. Dumazel le 16 f&vrier 18oi.
Design6 pour Pekin il fit, pour s'y rendre, plusieurs tentatives qui demeurerent infructueuses. A deux ou trois
journees de Pekin, M. Richenet et son compagnon,
M. Dumazel, reurent ordre, de la part de l'empereur,
de revenir sur leurs pas. Contraint de retoumer a
Macao, il fut, en 1807, charge par M. Ghislain- de la
Procure des Missions, a la prosperiti desquelles il travailla avec ardeur et d6vouement jusqu'en 1815, epoque
a laquelle il vint en France pour ticher d'intresser le
gouvernement a nos Missions et recruter quelques confrercs.
Le gouvernement francais accueillit favorablement le
memoire qui lui fut adressh et, de son c6ot, M. Boujard,
qui venait de remplacer M.Verbertcomme Vicaire general de la Congregation, se disposait a envoyer des Missionnaires en Chine, lorsque la pers6cution de J820
amena un tel concours de circonstances que I'on crut
devoir diff&rer i'exp6dition de nouveaux ouvriers.
Quant a M. Richenet lui-meme, son Age et ses infirmites s'opposaient a ce qu'il allat reprendre son poste
de Vrocureur de la Mission de P6kin a Macao II1
demeura a Paris et fut nommi directeur des Filles de
ia Charit6, office dont il s'occupa jusqu'a sa mort,
arrive le 19 juiilet 1836.
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De 1815 a 12_o, I'emploi de Procureur de nos Missions fut rempli avec bienveillance par M. Marchini,
Procureur de la Propagande.
M. Lamiot (1820-1831). -

M. Lamiot, originaire du

diocese d'Arras, n6 le 21 septembre 1767, entra dans la
Congregation le 27 novembre 1784- II n'6tait que diacre
lorsqu'il arriva en Chine, a la fin de 1791, avec
MM. Clet et Pesn6; ce dernier n'etait aussi que diacre;
MM. Lamiot et Pesn6 reurent le sacerdoce a la Procure de la Propagande, a Macao. Destine i la Mission
de Pekin, ce ne fut qu'en 1794 que M. Lamiot put s'y
rendre. A la mort de M. Ghislain, en 1812, il lui succeda comme Sup&rieur de la Mission. En 1820, M. Laniot, compromis dans le proces de M. Clet, pour avoir
eu des relations avec lui, fut pris et envoye au Houp6,
pour etre confront6 avec lui et jug& D&clare innocent,
il fut cependant envoye a Macao, avec ordre de repartir
pour la France a la premiere occasion. Ayant toujours
!'espoir de pouvoir retourner a P6kin, M. Lamioi tint
bon, a Macao, contre les autoritbs chinoises et portugaises, et, tout en remplissant I'office de Procureur de
nos Missions, qui etait rest6 sans titulaire depuis le
depart de M. Richenet, il y jeta les premiers fondements d'un s6minaire interne pour les jeunes gens que
lui envoyait de P6kin M. Su6, qui, momentanement, lui
avait succd6 comme Sup6rieur de la Mission. M. Lamiot mourut le 5 juin 1831, apres avoir eu le temps de
mettre au courant de toutes les affaires son nouveau confrere, M. Torrette, arriv6 depuis peu de temps a Macao.
M. Torrette (1831-1840). - M. Torrette naquit A
Brioude, le 28 novembre 180o, mais il 6tait cens6 de
Saint-Flour parce que, depuis sa plus tendre enfance,
il avait toujours habit6 cette derniere ville. II entra dans
la Congr6gation le 16 octobre 1824. Parti pour la Chine
le 12 mai 1829, il arriva i Macao le i8 octobre suivant.
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En 1831, il succ6da a M. Lamiot comme Procureur et
Superieur de la Mission francaise dans l'empire chinois. La vertu de M. Torrette, le bon ordre avec lequel
il dirigea son seminaire, son devouement comme Prosureur, la prudence de ses conseils, la discretion avec
laquelle il exerqa l'autorite de Visiteur dont il fut
rev-tu quelques ann6es aprbs son arrivie, tout contribua
a le faire estimer de tous les Missionnaires, qui avaient
en lui une grande confiance et le consideraient comme
l'homme de la Providence pour le relbvement de nos
Missions. A 1'aide de Missionnaires qui lui 4rriverent
successivement de France, il eut bient6t reorganis6 les
diverses Missions confides a notre congregation en
Chine, et, en peu de temps, elles offrirent une moisson
plus riche et plus abondante qu'on ne l'avait encore vu.
Dans I'espace de onze ann6es qu'il a passees dans le
poste qui lui 6tait confiM, M. Torrette a fait un bien
immense a la religion et a notre Congregation. II mourut le 12 septembre 1840, aprbs avoir, selon P1autorisation qu'il en avait recue de M. Salhorgne, Sup&rieur
g6n6ral, d6signi M. Guillet pour son successeur.
M. Guillet (1840-1853 ou 1854). - M. Guillet, n6 a
Saiqt-Etienne le 21 avril 1811, 6tait entr6 dans la Congr6gation en juillet 1835. II fit les veUx Ie 19 juillet 1837 iMacao, ot il 6tait arriv6 e 14 ctobre 1836,
et, en 184q, succ6da a M. Torrette comme Prpcureur (1).
C'est sous V. Quillet, en 1848, qu'eut lieu l'installation
des Filles de la Chariti g Macao; Pann6e prc'idente,
(iJ Au mois d'avril 1841, M. Faivre, Mis.<ipnnaire du Kiangnan, fut
nomme Visiteur de nos Missions de Chine, en remplacement de
M. Torrette. Mais sa sant6, fortement .branlee, ne put supporter le

climat de Macao et, en x844, ii se retira a Siouantze, en Mongolie, oh
il fut Supirieur et Directeur du Seminaire Interne. En 1846, ii revint
en Europe et mourut & Paris le 2 mai 1864, age de 61 ans et ayant
29 ans de vocation. En 1845, nos Missions de Chine furent divis&s en
quatre provinces dont les Vicaires apostoliques furent en
Visiteurs. Ce genre d'organisation dura jusqu'en 1890.

meme temps
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il 6tait alli en France pour les chercher. En 1851,
M. Guillet accompagna M. Poussou . Ning-Po, et il fut
le secr6taire de 'assembl6e qui eut lieu dans cette ville.
L'ann6e suivante, i1 transporta A Ning-Po et la Procure
et 1'6tablissement des Filles de la Charit6, puis, quelque
temps apres, rentra on Europe et mourut en 1859.
M. Guierry, qui 6tait Directeur des Filles de la Charit6, fut Procureur interimaire jusqu'a I'arrivie de
M. Aymeri.
M. Aymeri (1856-188o). M. Aymeri, nk a Carmagnola (Pibmoit), le 6 d6cembre 1820, entra dans la
Congrtgation le 29 septembre 1845. Le 4 octobre 1847,
il fit les voeux a Marseille, a N.-D. de la Garde, en pr6sence de M. Etienne, Sup-rieur g6n6ral, puis, le 22 dU
meme mois, partit pour la Chine. Arriv6 i Macao le
22 juin 1848, il y resta jusqu'au commencement de janvier 1849, puis se rendit au Tch&-ly, chez Mgr Mouly.
Nommd Procureur en 1856, il partit pour Ning-Po, oil
il arriva le 7 juillet Au mois d'avril de l'ann6e suivante, il transfera la Province a Shang-hai.
Qui ne sait, parmi nos confreres, le bien que M. Aymeri a fait a nos Missions, pendant tout le temps de sa
gestion A la Procure; c'est a lui que nous devons, en
grande partie, les ressources que nous poss6dons. Habile
administrateur, il a fond6 des revenus, et il s'est acquis
l'estime de tout le monde. Quand il s'agissait de l'int6ret des Missions, il affrontait toutes les fatigues et ne
se menageait d'aucune facon. M. Aymeri remplit l'office
de Procureur pendant pros de vingt-quatre ans; il mourut A Shang-hai le 6 mars 188o.
Jusqu'a I'arriv&e de M. Meugniot, M. Bettembourg
qui, en 1878, etait venu seconder M. Aymeri, fit I'interim a la Procure.
M. Meugniot (188o-i899). M. Claude-Philippe
Meugniot, n6 ~ Viserny, diocese de Dijon, le
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15 mai 1844, entra dans la Congregation de la Mission
le 9 aoit 1863. II 6tait Superieur du petit seminaire de
Saint-Pons lorsque le Superieur g6enral l'appela en
Chine, pour succide'r a M. Aymeri; il arriva a Shanghai le 16 septembre 188o. M. Meugniot s'appliqua a continuer 'oeuvre de M. Aymeri aupres de nos confreres et
des Missionnaires des autres congr6gations qui s'adressaient a notre Procure. En 1889, il fut nomm6 Directeur
des Filles de la Charit6 de Chine et, en 1890, Visiteur
de la Province de Chine, les diverses Provinces de
Chine ayant &ti alors reunies en une seule.
Au mois de juin 1899, M. Meugniot fut rappel it
Paris pour remplacer, comme Assistant et Directeur des
Filles de la Charit6, M. Jules Chevalier, r6ccmment
dec&de.
M. Jarlin (1899-6 fivrier 19oo). - M. Jarlin, Missionnaire du Tch6-ly septentrional, fut alors disign6 comme
Procureur et Visiteur de la Province de Chine; mais
Mgr Favier, Vicaire apostolique de P6kin, s'dtant.rendu
alors en Europe, le fit nommer son coadjuteur,. avec
future succession, et M. Jarlin ne vint pas a Shanghai.
M. Boscal i900-19o4). -

M. Louis Boscat, n6 a Sainte-

Eulalie, diocese de Carcassonne, le 16 f6vrier 1848,
cntra dans la Congr6gation le to juin 1866. II fut, pendant plusicurs annees, professeur au grand s6minaire
de Kouba (Alg6rie), d'oii il fut envoye en Chine, en
1880. II arriva i Shang-hai le 16 septembre et partit
aussit6t pour la Mission du Kiang-si meridional. 11 en
6tait provicaire et se trouvait en France lorsque, le
6 f6vrier 1900, il fut nomm6 Procureur et Visiteur i la
place de M. Jarlin. Quelque temps apres, &clatfrent les
troubles des Boxeurs, et la Procure, alors, donna I'hospitalit6, pendant plusieurs mois, aux confreres du
Kiang-si, contraints de quitter leurs r6sidences et de
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fuir la pers&ution. En 1902, M. Boscat se rendit .
Paris pour l'assembl6e gn&arale, et c'est alors que fut
d6cid&e l'erection de la Maison provinciale de Kiashing, qui fut son ceuvre de pr6dilection, pendant les
quatre ann6es qu'il resta a la t&te de la Province.
M. Boscat sc 'dpensait avec zele, et ses forces 6taient
v&ritablement 6puis6es lorsqu'il rendit sa belle Ame a
Dieu, le 27 d6cembre 1904, a l'age de 56 ans, aprbs
avoir travaill pendant 24 ans en Chine.
M. Guilloux (9o05). -- M. Claude-Marie Guilloux,
n6 le o1janvier 1856, a Trivy, diocese d'Autun, entra
dans la Congregation a Paris, le 9 octobre 1878. Apres
avoir 6et trois ans professeur au grand s6minaire de
Saint-Flour, il fut envoy6 en Chine et arriva a Shanghai le 21 septembre 1886. M. Guilloux 6tait -cur6 de
Saint-Louis et Procureur de Tsien-sin au moment des
troubles des Boxeurs; a la fin de 1900, il fut appel6 i
P6kin pour y remplir l'office de directeur des s6minaires.
Le 3 mai 1905, il succeda a M. Boscat comme Procureur
et Visiteur de la Province de Chine.
III. - But el attribuiions spiciales
de la Procure de Shang-hai.
].a Procure de Shang-hai, placee a la tte de ligne
des paquebots et autres navires qui viennent d'Europe
et des diverses parties du monde, est destin6e a servir
d'intermediaire entre nos Missions de Chine et les autres
pays. Elle sert de pied-a-terre pour les Missionnaires
qui passent, et est destin6e a leur donner i'hospitalit6.
Llle regoit, pour les envoyer aux int6resses, toutes les
allocations, fonds et objets qui leur sont destin6s, et se
charge de toutes les commissions pour les confr&res de
l'int6rieur de la Chine.
Elle rend les m6mes services aux Missionnaires de
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plusieurs autres congr6gations, y 6tant autorisde par nos
Supirieurs, mais sans obligation.
Ces congregations sont, actuellemerit :

1" Les Franciscains, ayant neuf vicariats : Houpe
Oriental, Houp6 Nord-Ouest, Houp6 Sud-Ouest, Chansi
Septentrional, Chansi M6ridional, Hounan M&ridional,
Chantong Septentrional, Chantong Oriental, Chennsi
Septentrional
2° Les Missions 6trangeres de Milan, chargies de
deux Vicariats : Honan Septentrional et Honan Meridional.
3° Les Missionnaires de Saint-Pierre et Paul de
Rome, charges du Chennsi M&ridional.
4" Les Missions 6trangeres de Parme, charg6es du
Honan Occidental.
5" Les Missionnaires du Verbe-Divin de Steyl, charg6s du Chan'tong M&ridional.
De sorte qu'en ce moment, en comprenant les n6tres,
vingt-trois Vicariats apostoliques sont du ressort de la
Procure.
De plus, le Procureur, agissant au nom du Supeyi!..
gen6ral dont il est le mandataire, a la gestion des biens
et immeubles que nous poss6dons a Shang-hai.
6
En outre, plusieurs Vicariats ayant des propri dts
particulieres a Sang-hai, la Procure a aussi la gestion
de ces biens, dont les revenus sont portis directement
sur les comptes des Missions au nom desquelles ces propridt6s sont inscrites.
La comptabilit6 de la Procure est, par le fait, fort
complexe, ayant a tenir les comptes : 1° de nos propres
Vicariats; 20 des diverses Missions qui ne sont pas de
la Congregation, mais pour lesquelles nous servons
d'agents et d'interm6diaires; 30 dcs dix-neuf maisons
de Filles de la Charit6; 4° des divers d6p6ts, et 5" les
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divers comptes gen6raux pour les biens de la Congr6gation.
Enfin, la Procure a la garde et le soin des archives
et documents historiques de la Province. tous ces dossiers sont classes par Missions et par Vicariats, et constituent une v6ritable mine de renseignements pour la
future histoire de nos Missions de Chine.
Maurice BOUVIER.
Shang-hai, 24 aofit 191o.

LA STATISTIQUE DES (EUVRES
DANS LES

VICARIATS ADMINISTRES PAR LES LAZARISTES
EN

CHINE

C'est avec un tres grand int&ret qu'on parcourt chaque
annie le Tableau gn;iral de l'gtal des Missions, publi6
a P6kin, pour les Vicariats confibs a la Congr6gation
des Lazaristes.
Du tableau de l'exercice 1909-1910, tres complet et
tris d6tail1, nous avons extrait les donn6es principales
que nous mettons sous les yeux de nos letteurs. On y
trouvera, avec le chiffre toujours croissant des conversions, l'6tat du clergi.
De meme que, quand s'accroit le nombre des recrues
pour une arm6e, il faut se pr6occuper de trouver, au
sein de cette arm&e, des chefs, organiser et 6tendre les
cadres, pour que les troupes soient mises en valeur,
ainsi, pour Ie nombre croissant des fideles, il a fallu
songer a procurer un nombre croissant de pr&tres. Le
lecteur constatera avec joie que, disormais, dans tous
nos Vicariats, les siminaires sont organises mnme dans
les vicariats qui viennent de commencer.
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TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de M. Henri CENY, pltre de la Mission,
i M. MILON, secretaire gineral.
Cho-chow (Tchouo-tchcou),

16 novembre 19io.

La petite portion de la vigne confi6e a mes soins
depuis dix-huit mois environ, comme la plupart des
Missions du Vicariat de P6kin ou de celui de PaotingFou nouvellement rig6, est encore jeune. Au lendemain
des 6vinements des Boxeurs, vers 190o, Mgr Fabregues,
depuis Vicaire g6n6ral i Pao-ting-fou, devint directeur
du King-si-nan (sud-ouest Pekin), avec risidence i Chochow. Tout en distribuant les indemnit6s, il eut a former
son district, qui comptait alors trois r6sidences : Chala-eul, pros P6kin, Kao-kia-tchoang ct Sang-yu. A l'arriv6e du directeur h Cho-chow, il n'y avait pas de chr6tiens dans la ville. Au dehors, a peine quelques families
de chr6tiens (de 50 a 60 ans) 6chapp6es aux Boxeurs.
C'cst cette jeune paroisse dont je d6sire vous montrer
la rapide croissance. Par le catalogue des Missionnaires,
vous pouvez voir que le poste de Directeur a 6t6 de nouveau transf6r6 au Nan-Tang, paroisse de P6kin, pros la
porte Sud-Ouest. Au d6part de Mgr Fabregucs qui fut,
en 1904, nomm6 Directeur du Pao-ting-fou, la paroisse
comptait I 500 chr6tiens dispers6s dans les quatre prefectures de Kou-ngan, Fang-chan, Lang-shiang et Chochow. Du nord au sud, la distance est d'environ I 0o lys,
de 1'est a l'ouest Ioo lys (le ly vaut 625 metres environ).
I1 y a done de quoi se remuer. Aussi, MM. Lebbe et
Rembry, successeurs immediats, s'en donnerenf-ils a
cocur joie. Au d6part de ce dernier, nomm6 Dirccteur
du Shuen-hoa-fou, le poste fut confi6 au bon M. Lignier,
qui l'occupa huit mois environ (septembre 1908 a
mai 1909). La paroisse, a la fin de I'ann6e 19oI, avait
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2 a 300 chretiens environ; or, cn 19o8, elle en comptait
3 0oo et plus I En sept ans, elle avait done d&cupl.
Mgr Jarliri, vers 1901 ou 1902, fit une tourn&e de confirmation. C'est a peine s'il put donner quelques dizaines
de confirmations.
Ces jours-ci, il vient de quitter Cho-chow, et a pu
constater les progres r6alises.
A son arrivie a la gare de Cho-chow, une foule
immense 6tait I~ : chretiens et paiens surtout, dont
plusieurs notables, fraternisaient. Aussit6t, un long corttge de porteurs d'insignes, de cavaliers chr6tiens, se
forme devant deux belles chaises, au bruit des d6tonations de minuscules canons. Monseigneur fait une entree
solennelle a la r6sidence, accompagn6 de M. Vanhersecke, notre Directeur. A peine arriv6, il recoit la visite
du mandarin de la ville et d'autres notabilites, qui
viennent saluer et offrir des cadeaux. Sa Grandeur s'est
rendue dans quatre localites prises comme centres, afin
de diminuer la route de ces nouveaux chr6tiens, venus
souvent de fort loih. I1 y eut 567 confirm6s de l'in ou
1'autre sexe, et, par suite du mauvais temps ou de ia
distance, bon nombre ne purent arriver A temps.
A l'heure actuelle, la paroisse compte 4 200 et plus
de chrtiens. M. Fleury, en arrivant de Paris, fut plac6
a Cho-chow, et nous fut d'un prcieux secours, surtout
pour aller dire la messe, le dimanche, i Tchang-sintien. La se trouvent quarante Francais ou Belges, et
plus de 200 vieux chretiens employes au chemin de fer
de Pkkin-Han-keou. Les chretiens euk-memes ont cr 6
cette petite chapelle.
Pat suite de besoins plus imm" diats, M. Fleury a e6t
chang6, et est & Tien-tsin, avec M. Lebbe. Ces jours-ci,
en riant, je tenais a Mgr Jarlin ce petit raisonnement :
c L'annie derniere (1909-1910), ayant 3 ooo chr6tiens,
nous 6tions trois prtres (car j'ai avec moi un pr&tre
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indigene). Cette annee-ci (1910) nous d6passons 4000ooo,
et nous restons deux pretres pour le travail. Si done,
l'ann6e prochaine, j'ajoute deux mille chritiens, alors,
du coup, vous allez me laisser seul ? * Monseigneur rit
de la boutade : , Mais que faire, dit-il, je n'ai personne. Voyez vous-mmne. , Et c'est vrai.
Aussit6t Monseigneur parti d'ici, le pretre chinois a
commence les missions. Pour moi, je reste a peu pres
immobilise, a cause des catkchumenats d6ji ktablis ou
a 6tablir. Au 15 novembre, j'ai plus de go catichum6nats d'hommes ou femmes, renfermant plus de mille
6tudiants ou 6tudiantes; et, a regarder le mouvement,
je puis compter sur 120 &oles. II faut s'occuper de tout,
et prevoir le plus possible. Cllaque jour amene son bon
lot de tracas de toutes sortes.
Dites done, tres v6n&r6 confrere, aux jeunes gens qui
ont le d6sir de d6penser leurs forces d'une facon utile,
imm6diate, visible, de venir dans nos parages. Mgr Jarlin leur donnera du travail autant qu'ils en voudront.
je m'en voudrais de faire ici de la reclame au detriment
d'autrui, car chacun a des besoins que d'autres ignorent.
Constatez vous-m~me, pourtant, que ce n'est pas sans
graves raisons que je fais cet appel.
En effet, en 190o, il y avait 300 chritieps, tout au
plus, dans la paroisse. En 9gI,si Dieu veut bien continuer de nous aider, nops aurons oo00 chretiens. Je
vous prie de remarquer qu'il en est de m&me dans p14sieurs autres parpisses, oi il y a un Missionnaire pour
Sooo chretiens et plus.
Veuillez prier pour nps ceuvres et agr&er, etc.
Henri CtNY.
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IL Y A QUARANTE ANS, A TIEN-TSIN
Nous trouvons dans l'excellent journal le Pahlioe, de Pau (n' du
6 janvier 1911), la reproduction des pages touchantes qu'on va lire.
Elles sont de M. Henry Bordeaux dont un grand nombre de nos
lecteurs connaissent et ont goftt les beaux livres.

Une chapelle sur des lombes.
Comment une eglise refleurit sur ses ruines, je vous
le raconterai. J'ai sous les yeux Ia photographie, venue
d'au deli des mers, d'une petite chapelle bien modeste.
Ni son portique roman, ni son clocheton, ni la ch&tive
r6gularit6 de son architecture ne sont susceptibles de
retenir l'attention. Pourtant, ces pierres chantent. Elles
disent un poeme de sang et d'amour. Elles sont le temoigriage de l'eternelle conqute religieuse par le sacrifice.
On acheve de la construire, en ce moment, a TienTsin, au cceur de la cite chinoise, sur l'emplacement
mime -de celle oi furent massacres, le 21 juin 1870, les
dix Filles de la Charit6 qui 6taient venues li soigner
les malades, enseigner les enfants, r6pandre Dieu. Pour
la bitir, on n'a pas derangA les steles qui d6signent :e
lieu de chaque mort. Quel monument funebre pourrait
6galer ces simples colonnettes ?
Un jour ou 1'autre, sans doute un jour prochain, on
instruira A Rome la cause des dix martyres. Comment,
tandis qu'on inaugure lT-bas la petite chapelle neuve,
ne pas rappeler leur m6moire, conune on jette des
palmes au seuil des *glises le dimanche des Rameaux,
comme on effeuille des roses A la Fkte-Dieu ?
Elles n'6taient pas rassembl6es au hasard. Le hasard
ne joue, dans la vie, qu'un r6le apparent. Une harmonie
secrete, issue de la longue serie de nos volont6s quotidiennes, rigle les circonstances qui servent de contours
a notre personnalit6. Aucune d'elles ne pensait revoir
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son pays, et plusicurs savaient d'avance comment cela
finirait. II y avait six Francaises, deux Belges, une Italienne et une Irlandaise. Les six Frangaises 6taient :
Sceur Legras, la plus agee, qui apportait en Chine un
peu de la belle humeur et de l'esprit d6brouillard de
Paris; Soeur Clavelin, pr6pos6e h la pharmacie; Sceur
Pavilion; Sceur Tillet, la plus jeune, a qui de m6ritoires
t

EGLISE NOTRE-DAME-DES-VICTOIRES,

A TIEN-TSIN

efforts avaient &6t n6cessaires pour vaincre la r6pugnance instinctive que lui inspiraient les Chinois et pour
abandonnner son d6sir de revenir en France et qui,
depuis peu, 6tait parvenue a I'apaisement; Sceur Lenu,
qui avait df friompher de la meme r6pulsion, et enfin
Soeur Marie-Pauline Viollet qui, simplement, avait
quitt6 pour le service des pauvres le bien-6tre de sa
famille. (( Elle nous est arrivee, a dit la religieuse qui,
a Tours, la regut, avec des mains et I'exterieur d'une
jeune personne distingude; elle est partie avec les mains
durcies au travail du jardin et de la cuisine, et avec
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I'humilit6 des Filles de la Charit6. Pauvres mains de
jeune fille delicate, devenues crevass&es et gerc&es, et
que des barbares devaient couper I
La Sup&rieure, Sweur Marquet, 6tait Beige; modeste,
et meme timor&e, elle aurait pr6efer s'effacer, ne jamais
ktre la premiere, mais quand le danger fut li, elle prit
sa place et fut frappie en avant. Des son d6part pour
la Chine, elle s'attendait h la mort. Sceur Adam, ange
de pi&te et de r6gularit6, appartenait a la m&me nationalit6. L'Irlandaise, Sceur O'Sullivan, ne faisait que
passer a la maison de Tien-Tsin pour retourner en
Europe, quand ses compagnes lui avaient demand4 de
rester; on avait bien besoin, pour l'h6pital, pour le dispensaire, de quelqu'un parlant couramment anglais.
Soeur O'Sullivan, toute a la joie du retour, accueillit
fort mal cette priere; elle etait pareille a une , petite
furie ,, elle se r6voltait a cette seule id6e. On lui fit
visiter la nouvelle 6glise, qu'on appelait Notre-Dame
des Victoires; elle y pria, et, quand elle sortit, elle
d6clara qu'elle ne partirait plus. N'avait-elle pas
entendu la Vierge lui d6clarer : a Restez pour toute
votre vie parmi .ces pauvres peuples?... ,
J'ai gard6 pour la fin de cette nomenclature la Sceur
Andreoni, n6e dans un petit village pres de Florence,
qui fut, par son ardeur, par son exaltation contagieuse,
le centre mystique de cette sainte colonie. A treize ans,
mortellement malade, elle avait console sa mere en lui
disant qu'elle ne mourrait pas avant d'avgir tressA deux
couronnes. Une vision I'en avait avertie. C'Ataient les
deux couronnes de la virginit6 et du martyre. Plus
tard, comme elle etait une jeune fille tout a fait charmante, les pretendants ne manqu&rent point. Mais elle
les refusait impitoyablement. - Pourquoi ? r6clamaiton. Trop vilain, pas assez beau. En effet, son ccour avait
d'autres exigences. Un hiver, elle s'imposa de se rendre
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picds ius, chaque matin, a une mission qu'on pr&hait
dans le voisinage : ainsi marchait-elle dans la neige.
Dis qu'elle fut entr6e en religion, elle reclama d'aller
en Chine. Elle aspirait au martyre, son d6sir 6tait si
violent qu'il la faisait tomber parfois en d6faillance,
et ce desir forca l'avenir. Elle cut d'avance la certitude
du massacre. Elle annonca, parole trop vridique, et qui
devait se justifier a la lettre, qu'elle ( mourrait hach6e ,.

Steur Marquct, supcricure (Belge).

Sucur Andreoni (Italienne).

Et mime, elle connut la liste de ses compagnes condamnees ou Clues. La Superieure d'alors, Soeur Dutrouilh, A qui elle confia cette vision, se r6jouissait d'tre
du nombre.
- Non, ma Sceur, r6pondit la Sceur Andreoni, nous
ktions dix, et vous n'y 6tiez pas.
- Mais si, mais si, insista la religieuse, devant
toutes les autres, qui riaient.
- Je ne vous ai pas vue...
Or, la Sceur Dutrouilh fut d6placee en r869; apres la
catastrophe, c'est elle qui fut charg6e de r6installer la
Mission.
La pens6e du martyre ne quittait guere la communaute. On en parlait a la r6cr6ation. C'6tait le sujet d6li-
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cieux et inconnu. Au rcpassage, quand une cornette
montrait une blancheur 6blouissantc, une des religieuses
proposait : ( Si on la mettait de c6t6 pour le grand
jour ? » Et I'on r6servait les plus belles.

M
W

%t~S(eur Legras (Francaisc).

Sutur O'Sullivan (Irlandaise).

Sour Viollet (Franzaise).

Sour Clavelin (Francaise).

J'ai not6 sur un cahier cette anecdote, ceuillie je-ne
6
sais plus oii : , Le matin d'Inkermann, raconte le g&h ral Schmitz, je me trouve au petit jour de Lourmel en
bottes vernies, en culotte blanche, en gants frais, tout
cela battant neuf, et alors que je lui disais : a Comme
; tu es joli aujourd'hui, pourquoi ca ? - Tu veux, mon
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1 cher, qu'on mette en terre de Lourmel a la fagon d'un
a pauvre diable ? )
Je retrouve dans le d6tail des cornettes amidonn6es
cette qualit6 d'h6roisme a la frangaise, qui ajoute un

Sacur Pouvillon (FranCaise).

SteurlLenu (Frangaise).

Sueur Tillet (Francaise).

Sceur Adam (Beige).

rien de grace et de fantaisie a l'offre totale de soimeme. Cette assembl6e de petites soeurs qui repassent,
se pr6pare a faire de son mieux, quand le moment viendra. Et le moment ne saurait tarder, puisque Soeur
Andreoni 1'a annonce.
Vers Ic mois de mai 1870, de mauvaises rumeurs
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a se r6pandre contre les swcurs. On les appe-

lait les (4 diablesses blanches ,. On les rendait respon-

sables de disparitions d'enfants. On les accusait aussi
d'en acheter b prix d'or, et de leur arracher le coeur et
les yeux pour preparer des remedes et des charmes.
C'est toujours la vieille imputation de sorcellerie.
(( Cette immense population de Tien-Tsin, dit le baron
de Hiibner dans sa relation, fr6missait comme le feuillage d'une for6t tremble sous les premieres rafales qui
pr6cedent la temppte. , L'une ou l'autre religieuse est
insult6e dans la rue.
Le 19 juin, on prend et on torture un chr6tien, et

I'on menace les Sceurs d'une perquisition. Le consul,
M. Fontanier, s'y oppose, mais demeure inactif. Le soir,
la foule se rassemble devant le consulat et la Mission
des Lazaristes; on crie, on vocifere, on lance des cailloux. Les deux Lazaristes, le Pere Chevrier et le Pere
Vincent-Ou, prktre indigene, et les dix religieuses,
micux au courant des moeurs chinoises, savent que ce
sont lI des cris de mort. M. Fontanier est sans inquietude. Le 20, les Soeurs furent informees qu'elles reccvraicnt, le lendemain, la visite des mandarins. Sceur
Andreoni reunit les employ6es pour mettre la maison en
ordre. Comme on avait peur, elle ticha a rassurer tout
son monde. Mais elle-meme 6tait tres pale et tremblait
un pcu. C'6tait le dernier frisson de la chair a qui l'esprit impose l'acceptation du sacrifice.
Le 21, vers neuf heures du matin, le gong r6sonna, et
le peuple sc massa autour du consulat et de la Mission.
Le consul, furieux, et comprenant enfin le peril, rev&t
son uniforme et, escort6 de son secretaire, se rend officiellement au tribunal ot siege le gouverncur. Celui-ci
cherche a retenir le consul :
- Ici, vous ne courcz pas de risque, tandis
que, si
vous sortez...
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C' consul imprudent n'a pas su prcvoir, mais il va
finir en heros :
- Ma place n'est pas ici, d6ciarc-t-il, elle est au
consulat.
Et, avec son chancelier, il tente de se frayer un passage dans la foule. Ils sont blesses, ils se relevent et
vont mourir a leur poste, oi ils parviennent tout perces
de coups. Peu apres, les dcux Lazaristes sont 6gorg6s;
on met le feu i leur 6glise, a leur maison, au consulat.
Et puis, on court chez les Sceurs.
Celles-ci ont vu Notre-Dame-des-Victoires enbras&e.
Elles ne peuvent plus compter sur aucun secours. Avant
que la foule soit la, leur agonie a commenc6. I1 faut
rassurer les enfants, les employes, et ne faut-il pas aussi
se pr6parer a mourir ? La Sup&rieure rassemble tout son
monde dans la chapelle, y compris les plus petits. Deji
les cris des massacreurs parviennent distinctement h
leurs oreilles. La Sceur Marquet ouvre le tabernacle et
prend le ciboire, mais, jusque dans ce moment de hate,
lle ne peut abdiquer son infinie humilit6, et elle passe
le vase sacrb6 a Soeur Andreoni, qu'elle juge plus digne
de distribuer les saintes especes. La communion est
donnie; maintenant, elles sont pr&tes, maintenant, Dieu
est en elles, ce ne sont plus de faibles femmes devant le
supplice.
La porte du dehors est enfoncee, ct l'on penetre dans
la cour int6rieure. Il faut tAcher de sauver les enfants.
Peut-etre la horde des assaillants se contentera-t-elle
de dix victimes. Et le troupeau des sceurs sort de la
chapelle par une porte lat6rale. Cette fois, Soeur Marquet est devant. Elle s'offre, elle offre ses compagnes
& la boucherie et demande d'6pargner les petits. Elle
est frappee la premiere. Toutes sont egorgbes tour A
tour, a l'ext6rieur de la chapelle, sauf deux. d'entre
elles rest6es, par ordre, avec les enfants, et qui mou-
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rurent asphyxi 6 cs avec une vingtaine de ceux-ci. ILa
Sceur Lenu expira la derniere. D6graf6e, elle reclamait
un voile. Et, aux dix, il convient d'ajouter une vierge
chinoise, charg6e de sauver les saints vases et qui, refusant de les livrer, fut sabr&e. Et, encore, M. et M'" de
Chalmaison, qui voulurent porter secours aux sceurs, et
qui furent pareillement ex&cut6s. Je passe sur les scenes
d'horreur qui suivirent.
Avant trois heures, le massacre 6tait termine.
La petite chapelle a refleuri sur les ruines. Aujourd'hui, d'autres religieuses continuent I'oeuvre a peine
interrompue. Au dispensaire, a l'h6pital rebiti, parmi
les Chinois qui viennent offrir leurs plaies, on retrouverait sans doute des descendants des meurtriers, peutktre des meurtriers eux-memes, perclus de vieillesse et
d'infirmites. Et ces cornettes, qui vont et viennent au
milieu de ces horribles faces jaunes, j'ai des raisons
particulibres pour ne pas souhaiter qu'elles soient repassees trop bien, selon la mode de Soeur Andreoni...
Henry BORDEAUX.

P.-S .- Comme je corrigeais les 6preuves de cet
article, je rccois pr&eisement de Tien-Tsin une lettre
dont je d&tache ce passage :
Nous avons eu ce matin une bien touchante c6remonie

c'itait 'inauguration de la petite chapelle du Yen-Tse-Tang.
dans la ville chinoise. Nous sommes partis de 1'h6pital Saint-

Joseph par la nuit rendue claire a cause de la neige tomb6e
la veille en grande quantit&. C'etait l'heure de la mIditation

et elle 6tait facile en parcourant la ville europdenne encore
endormie, et puis la ville chinoise encore plus endormie dans
les tinebres du paganisme. Mais qu'il faisait froid en c6toyant
le Pei-Ho qui, non encore gelM, charriait cependant de gros
blocs de glace! Puis, nous avons eu la sainte messe b six
heures dans cette chapelle bien petite et bien pauvre, mais

touchante par ses souvenirs. Nous avons fait la sainte com-
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munion la oil nos dix steurs se sont communifes elles-mi~mes
il y a quarante ans, un instant avant le mas.acre...

TCHE-KIANG
Dans la division qui vient d'etre faite du Vicariat
apostolique du Tch6-Kiang en deux Vicariats, qui out
reti la denomination de Tch6-Kiang Oriental et de
Tch6-Kiang Occidental, les r6sidences des 6veques ont
&t6 fix6es respectivement a Ning-Po et i Hang-tcheou.
La ville de Ning-Po 6tait d6ji la r6sidence de Mgr Reynaud, elle le demeure : c'est le chef-lieu du Vicariat du
Tche-Kiang Oriental. La ville de Hang-tchoou devient
la residence de Mgr Faveau, elle est le chef-lieu du
Vicariat apostolique du Tche-Kiang- Occidental. Voici
quelques renseignements sur chacune de ces deux
grandes villes.
NING-PO

Ning-po-fou, ville maritime de la province du TcheKiang (Chine Orientale), est un chef-lieu de d6partement, A 160 kilometres est-sud-est de Hang-tchbou-fou,
au confluent du Yu-yao ou Tse-ki et du.Teng-hoa ou
Tahia, dont la r6union forme le Yung-kiang, ou riviere
de Ning-Po, qui se jette dans la mer de Chine, a
20 kilometres en aval.
habitants. La presLa population est de 260o00
qu'ile sur laquelle se trouve Ning-Po, la cit6 des
( vagues pacifiques , au confluent de deux cours d'eau
navigables et a la jonction de canaux qui se relient a
toutes les villes du Tch6-Kiang et du Kiang-si, en a
fait la gardienne des riches campagnes qui s'6tendent
a l'ouest jusqu'au Grand Fleuve. Des avantages considerables s'y trouvent r6unis : bon ancrage, abondance
d'approvisionnements, facilit6s de d6fense; nulle posi-
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tion n'est plus importante au point de vue strat6gique.
Ning-Po est un des ports ouverts au commerce europben. Les Europ6ens y sont peu nombreux : que!qucs
n6gociants, des Missionnaires et le personnel des consulats.
Is ne vivent pas dans la ville mbme, mais de l'autre
c6t4 du fleuve, vis-4-vis de la ville chinoise, dans une
sorte de colonie bien situ6e et bien cultivie, qui ressemble beaucoup aux ( concessions ) de Chang-hai. Un
pont de bateaux relie ce quartier europ6en a la ville
indigene.
L'industrie locale est trbs active, et les meubles
incrust6s ou laques, les tapis, les nattes d'ortie qu'on
fabrique a Ning-Po sont export6s jusqu'au Japon.
Mais le commerce direct avec l'etranger a beaucoup
diminu6 : le mouvement s'est port6 vers Chang-hai.VIVIEN DE SAINT-MARTIN; -

L. RICHARD.

HANG-TCHEOU

Hang-tcheou-fou, ville maritime de la Chine Orientale, est la capitale de la province de Tch6-Kiang.
A la
t&te d'une baie large et profonde, qui prend le nom
de
cette ville, Hang-tch6ou est bAtie sur la rive gauche
du
Thsian-thang-kiang, la plus grande riviere de la
province, un peu au-dessus de son embouchure, dans
le
fond de la baie. La population est de 300000
habitants.
Hang-tch6ou-fou fut la capitale de I'empire pendant
la derniere moitie de la dynastie Song, c'est-A-dire de
1127 a 1280. C'est une des villes les plus
grandes et les
plus riches de la Chine; son mur d'enceinte a dix-huit
kilometres de circuit, et plusieurs faubourgs l'environnent. La citadelle est situde dans la partie occidentale. La ville a des rues 6 troites et pav6es; les maisons,
en g6neral basses, ont au plus deux etages.
On

CARTE DU TCHI-KIANG
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remarque, dans les principales rues, de tres belles boutiques, fournies de toutes sortes de marchandises; les
plus l16gantes sont celles des parfumeurs et des pharmaciens. II y a de tres beaux quais, plusieurs belles
pagodes et arcs de triomphe orn6s de belles sculptures,
et quatre tours de neuf 6tages chacune. La fabrication
des 6toffes de sole y occupe une quantitA considerable
d'ouvriers. Au moyen de la rivibre, il s'y" fait un commerce tres grand avec les provinces meridionales de la
Chine en marchandises de toute espece. - Le pays environnant, dit le naturaliste anglais Robert Fortune,
peut, a bon droit, 6tre appele le jardin de la Chine. Le
Grand Canal et ses nombreuses d6rivations non seulement y r6pandent 1'irrigation, mais y facilitent aussi
les communications et le transport des produits. Les
hauteurs qui ferment l'horizon, la magnifique baie qui
s'enfonce jusque vers la ville et le beau fleuve qui y
verse ses eaux, tout contribue a donner au site une
beaute imposante. , Hang-tcheou fut, au temps des
Mongols (les Youhn), le port militaire de la Chine.
Marco Polo la mentionne sous le nom de Quinsay,
transcription de l'appellation Kirig-sse,
la capitale »,
rang qu'elle avait eu sous les Soung de la deuxieme
dynastie, avant la conqukte mongole. SAINT-MARTIN; - L. RICHARD.

VIVIEN DE

Une ligne de chemin de fer qui passe par Kia-shing
relie Hang-tchbou a Shang-hai.
QUELQUES

RENSEIGNEMENTS
SUR

LE NOUVEAU

VICARIAT DU TCHE-KIANG

OCCIDENTAL

D'une note de Mgr Faveau, Vicaire apostolique, nous extrayous ces
que1ques ditails.

Population. -

Le nouveau Vicariat du Tche-kiang
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Occidental, erig6 cette ann6e (190o), comprend six pr6fectures, a savoir : Hang-tchou, Kia-shing, Hou-tchou,
King-hoa, Kiu-tchou, Nien-tchou; et, sur dix millions
environ d'habitants, il ne renferme qu'une population
de 10318 catholiqucs.
Missionnaires. - Le personnel du Vicariat du Tch6kiang Occidental compte actuellement (191o) quinze
Missionnaires de la Congr6gation de la Mission, dont
sept indigenes; et cinq pr&tres seculiers, dont un Italien
du s6minaire de G6nes, M. Basso, et un vieux Pere chinois de 72 ans, a la retraite. Vers la fin de cette annee,
les neuf diacres du s6minaire de Ning-Po seront ordonnes pr6tres, et quatre d'entre eux viendront nous
rejoindre.
Nous avons, dans ce Vicariat apostolique, six districts correspondant aux six pr6fectures.
Au Kia-shing, on batit,
Constructions actuelles. en ce moment, une r6sidence dans la ville. Elle a deux
6tages, et le premier servira provisoirement de chapelle
paroissiale. Cette grande et belle maison est presque

achev6e.
On construit aussi une petite r6sidence avec chapelle
dans la ville de Nien-tchou. Elle est, elle aussi, presque
achev6e.
Constructions projeties. - A 20 lys de Kiu-tchou, il
y a une tres ancienne chr6tientA, dans le village de
Ma-pong, qui compte environ 800 chr6tiens. Depuis
longtemps, leur 6glise est trop petite, et ils demandent
a la rebitir sur de plus vastes proportions. Ils ont, dans
ce but, fait des collectes entre eux, et Mgr Reynaud,
6
pour stimuler leur zlie et leur g6n6rosit6, s'est engag
devant eux, lors de sa derniire tourn6e de 1905, a souscrire une somme 6quivalente a celle qu'ils pourraient
6
r6unir. Or, ils ont souscrit et pay 3 ooo piastres. Confants dans la promesse de Monseigneur, ils ont d6ja

-

224 -

achet6 les mat6riaux et vont se mettre dcfinitivement at
l'oeuvre aprcs la moisson. 11 faudra bien que le nouveau
Vicaire apostolique soit fiddle a la parole donnie, (-t
qu'il souscrive aux engagements de Mgr Reynaud.
II y a une autre construction qui nous semble tres
urgente, c'est celle d'un s6minaire. Nous avons, a
Tchou-san, 28 siminaristes qui appartiennent au nouveau Vicariat, et que nous sommes impatients de ramener chez nous et chez eux. Nous d6sirons d'autant plus
leur arriv&e que nous avons grand besoin de M. Bouillet, leur Directeur, dont le passage au Tch&-kiang Occidental ne se fera pas avant le leur. Du reste, le seminaire de Tchou-san devient trop petit; il n'y a que quarante lits et il y aura, cette ann6e, quarante-sept el&ves
a y installer, les n6tres compris.

IIANG-TCHEOU-FOU

Lettre de

la Sawur SAINTE-CLAIRE DEVILLE,

Fille de la Chariti, i M. N...., 4 Paris.
IIangchow (Ilang-tchoii), ce 24 janvier 191r.

Monsieur,
Je vous adresse sous ce pli le proces-verbal de l'&rection de l'Association des enfants de Marie.
Le jour meme de l'Immacul&e-Conception, Sa Grandeur Mgr Faveau vint officier ici toute la journ6e, la fete avait eu lieu,

a l'6glise, le 5, -

et le Directeur

de 1'Association, M. Antoine Cottin, requt les premieres enfants de Marie. Elles appartiennent en partie
a la Sainte-Enfance, en partie a l'cole, dite externe,
mais dont les leves, filles de chretiens ou de cat&chumenes, couchent toutes dans la maison. Ces dernikres
ont leurs families, ou bien dans des quartiers eloign6s
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de l'immense cit 6 de Hang-chow, ou bien dans des chr&tient6s voisines.
Je vous assure, Monsieur, que nos filles sont ferventes. On a tenu la r6union pour l'6lection des dignitaires. Tout se fait dans les rggles. M. Cottin, qui parle

aussi bien le chinois que le francais, leur fait d'excellcntes instructions. Elles vont faire la retraite le premier dimanche de chaque mois.
Demain, 25 janvier, M. Chiapetto arrive ici avec
quatre s6minaristes venus de Ning-Po, pour 6tre ordonn6s pr6tres par Sa Grandeur le 5 f6vrier.
Dans notre 6loignement, nous relisons avec joie, dans
les Annales, les pan6gyriques indiqu6s pour les " Lectures des fites u. Vous ne sauriez croire, Monsieur, a
quel point cela nous int6resse, en nous rappelant les
graces accord6es aux deux families de saint Vincent de
Paul.
Permettez-moi de vous souhaiter une bonne ann6e a
la chinoise (nous sommes a la fin de la douzieme lune),
et, me recommandant a vos prires, ainsi que mes chers
Chinois, laissez-moi me dire, en l'amour de J6sus et de
Marie-Immacul6e, etc.
Soeur SAINTE-CLAIRE DEVILLE.

SYRIE
ANTOURA.

Le 14 f6vrier 1911, est d6c6d6 a Antoura, pres
Beyrouth, M. Alphonse Saliege, pretre de la Mission,
sup6rieur du college. II 6tait entour6 d'une grande
estime et laisse de vifs regrets, comme on en pourra
juger par les quelques lettres que nous publions.
M. Saliege, n6 en France, a Mauriac, en 1843, 6tait
cntr6 dans la Congr6gation des Lazaristes en 1865. 11

*- 226 -

6tait depuis le mois d'avril 1879, c'est-A-dire depuis
32 ans, superieur du college d'Antoura.
Lettre de Mgr HOYEK, patriarche des Maroniles
a M. FIAT, Supirieur gienrat
Bekorki, Ite o fvrier 19g1.

Mon trcs honor6 Pre,
Je viens aujourd'hui vous offrir l'exprcssion de mcs
\ifs regrets et de mes sinceres condoliances pour la
perte cruelle que nous venons d'6prouver en la personne
du v6n6r6 et tres regrett6 Monsieur Saliege, sup6rieur
du college d'Antoura.
Une amiti qui ne s'est jamais d6mentie m'a pendant
trente-deux ans li a ce cher enfant de Saint Vincent
de Paul et je puis lui rendre devant son sup-rieur
v6n6r6 ce t6moignage, que, malgr6 la situation humainement tres avantageuse et la position tres honorable
qu'il occupait, itne s'est jamais d6parti d'etre le tres
fidele disciple de'saint Vincent de Paul par son humilit et par son amour de la pauvreti.
Quant a son zele intelligent et 6claire, le beau et
florissant college d'Antoura est la pour lui rendre
temoignage. Quoique ce college date de plusieurs annees
avant lui, la transformation qu'il lui a fait subir lui
m6rite le titre meme de fondateur.; en un mot, il laisse
dans nos contries le souvenir d'un v6ritable ap6tre,
d'un vrai fils de saint Vincent
Je perds en lui un ami et un voisin et vous perdez
un fils ; et, 4 ces titres, notre douleur est immense. Mais
Qe qui nous console, c'est que nous sommes les enfants
de Celui qui a dit : «Je suis la vie , et que nous croyons
que la vie vritable des enfants de Dieu commence precisement h la mort. Je prie Notre-Seigneur de vous
consoler, mun trcs huonor Pire, et de vous inspirer de
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donner a notre regrette.dWfunt un successeur qui perp6tuera son souvenir parmi nous et qui continuera au cher
college d'Antoura les soins assidus et intelligents auxquels il a &t habitu.
C'est dans ces sentiments que je vous prie, moii tres
honore Pere, d'agr6er l'expression de ma tres haute
considdration.
Elias-Pierre HOYEK,
'Patriarche
miar,:ited'Antioche ct de tout I'Oricat.

Lettre de M. ROMON, pritre de la Mission, Visiteur
provincial, & M. A. FIAT, Supirieur gindral.
Beyrouth, le 17 fevrier 191r.

Les obseques de M. Saliege ont eu lieu hier, jeudi,
au milieu d'une affluence trfs consid&rable. Mgr le
d616gu6 a officie pontificalement, entour6 de six 6veques et d'un trbs nombreux.clerg6 ; le consul de Frince
6tait venu avec trois autres membres du consulat, le
gouverneur s'est fait representer et les anciens lves
rcmplissaient absolument la vaste chapelle. Tout s'est
passe avec tout le calme et l'ordre que l'on pouvait
souhaiter. 11 y a eu, en sortant de la chapelle, discours
de M. le consul, de Mgr le delegue et d'un ancien eleve.
L'id6e a 6t6 6mise et aussit6t accept6e par les anciens
6leves d'une souscription pour un monument " elever.
I1 s'agirait, d'aprbs ce que j'ai entendu, d'un buste A
placer, non au college, mais pres de la gare d'Antoura.
Des hier la souscription s'61evait I 700 francs
Lettre de M. SARLOUTTE, pritre de la Mission, ai
M. A. FIAT, Supirieur gineral.
Antoura, te 16 fevrier 191r.

11 a plu h Dieu de nous enlever notre sup6rieur, le
v6n6re M. Saliege. II est mort mardi soir tres doucement,
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apres une semaine de maladie. Ce matin ont eu lieu les
obseques. Quclque chose de triomphal. La vraie r6compense de sa vie de travail et de vertu, Dieu la lui a
donn6e la-haut, mais il a permis que sur la terre le bien
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ANTOURA,

PR*S BEYROUTH (SYRIE)

Le collge des Lazaristes.

qu'il a fait ait eu aussi son triomphe. Un patriarche
copte, cinq 6veques maronistes, des 6veques grecs, des
superieurs g6neraux, les deux consuls de France et leur
personnel, les Filles de la Charit6 et leurs enfants 6taient
pr6sents ; mais nos anciens 6klves surtout ont euxm6mes transform6 cet enterrement en une grande manifestation d'amour et de reconnaissance ; il y avait aussi
les pauvres, tres nombreux, de tous 1s villages a 1o kilonietres a la ronde, et enfin nos lkves qui, depuis cinq
jours, priaicnt, communaicnt ct, par Icur attitude 6mue
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et triste, nous allegeaient un peu la charge de la maison.
Tout est fini ; nous l'avons provisoirement depos6 dans
le caveau de la vieille 6glise ; pendant les vacances, on
lui creusera son caveau special dans la jolie 4glise qu'il
a d6di6e a la sainte Vierge ; il reposera Ih comme le
Pere Etienne a. Saint-Lazare, sous les yeux de la Vierge
qu'il aimait tant.
C'est maintenant le soir, la foule est partie, les 6lkves
ont repris le train de la vie ordinaire ; maintenant que
la fivre et la surexcitation de ces derniers jours sont
tomb6es,j'4prouve comme une sensation d'abandon dans
un desert. Cet homme a fait Antoura, il en 6tait I'Ame
jusque dans les d6tails ; je me surprends a &tre sur Ie
point de quitter brusquement mon bureau pour aller i.
sa chambre, oh depuis deux ans surtout, j'6tais si souvent appel6. Maintenant qu'il n'est plus aI, tout ce qui
semblait autrefois marcher comme par vitesse acquise,
me parait pros de s'arrkter.
II a eu le grand m6rite de savoir, parfois rudement,
maintenir I'observance des rggles ; il aimait la Compagnie avec passion, d'une faqon presque tetue, et rien
ne I'affligeait comme d'entendre parfois un mot de
critique, meme ligere, contre quiconque etait des n6tres.
Ce fut un homme de pi&6t naive comme celle d'un
enfant, de regularit6 et surtout de travail acharne pour
son oeuvre.
Devant la vertu de sa vie entiere, et les oeuvres que
son zele a su cr6er, les petites aspnrites de son caractere
disparaissaient comme des atomes, il ne reste plus que
cette grande beaut6 de sa vie. Un de mes eleves me
disait hier : k Interrogez-nous chacun en particulier,
nous avons tous une bonne parole qu'il nous a dite a
chacun durant notre sejour au college. ' Et les vrais
sanglots de tous nos anciens l6ves (et il y avait parmi
eux des hommes de 50 ans, pres de famille) sont ce qui
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a le plus fraplp le consul g6nral qui, en un discours
tris d6licat, a remercid le cher d6funt, au nom de la
France, de sa vie de d6vouement. Mgr le dClegue
apostolique a parle, lui aussi, de toute son ame, au
nom de Dieu ; et le docteur Alfred Khoury au nom des
anciens 6klves. Nous pleurions tous, mais que c'etait
beau et consolant !
Mon Pere, je ne vous demande pas de prier, je sais
comme vous aimiez et estimiez le bon Pere Saliege. Mais
je sens le vide qu'il laisse. C'est vers vous que nous
nous tournons, demandant du secours.
Veuillez agrier, etc.
Ernest SARLOUTTE.

AFRIQUE
MADACASCAR-SUD

RAPPORT

SUR LA MISSION

DE VOHIPENO,

par M. BERTRAND, prt/re de la Mission.
(Extrait de I'Echo d'Afripue, janvier et f6vrier 19l.)
Roma, via dell' Olmata, n* 16.

Notre grande lie de Madagascar ne renferme qu'une
population trop peu nombreuse - a peine quatre millions d'habitants, pour 6oo ooo kilometres carr6s. Mais,
a c6te de plaines desertes et de montagnes arides, il y
a des oasis tres populeuses et tres fertiles.
Vohipeno (ou Ambohipbno) est le centre de l'une
d'elles, sur la c6te orientale. Le fleuve c Matitana n
arrose cette magnifique vall6e, et, sur ses bords, on voit,
a perte de vue, de trbs belles rizieres et des plantations
de patates, de manioc, de mais et d'arachides. Au fond
de la vall~e s'6levent les montagnes abruptes et les
for&ts vierges de 1'Ikongo, et a leurs pieds s'&talent des
prairies verdoyantes oh paissent de nombreux troupeaux
de lxeufs.
La population, d'origine musulmane, est compos6e
de diff6rentes castes d& la tribu des Antaimoros. La
16gende du pays rapporte qu'un bateau venant de La
Mecque vint 6chouer a 1'embouchure de la Matitana.
Les quelques Arabes qui purent se sauver sur les embarcations, craignaient d'&tre divor6s par les naturels ou
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par les animaux sauvages de ce pays qu'ils ne connaissaient pas. Ils remontUrent done le fleuve sans oser
d6barquer, lorsque survint un 6norme caiman. Grande
panique ! Vivement, les uns cinglkrent a droite, les
autres a gauche, et d6barquerent Mais, pendant bien
longiemps, ces pauvres Arabes n'oserent pas remettre
le pied dans une pirogue. Ceux qui resterent sur la
rive droite s'appelrent Ambapanaka; ceux de la rive
gauche Antaiony. Le temps ne fit qu'envenimer cette
scission, et toujours ces deux fractions d'un mnme
peuple ont vecu en inimitie, m&me en guerre. Mais
quelles guerres ! C'est de celles dont on peut dire que,
tants morts que blesses, tous se portaient bien. Pour ces
pusillanimes Antaimoros la rencontre avait lieu sur les
bords de la Matitana, et tout le choc ne consistait qu'a
s'observer de part et d'autre; puis, quand on s'6tait
bien regard6, on se dispersait La bataille ktait finie...
A noter qu'ils 6taient arm6e de sagaies et, plus tard, de
vieux fusils.
Ceci prouve d6ja la douceur, et meme l'apathie, du
caractere des Antaimoros. Il semble que ces descendants
de Mahomet n'aient gard6 de leurs ancktres que l'esprit
servile et l'inclination L suivre toutes leurs mauvaises
passions. Avant l'occupation frannaise, pendant que la
plupart des tribus se livraient entre elles a des luttes
sanglantes, soit pour garder leur indipendance, soit
pour' faire de fructueuses razzias, les Antaimoros
avaient r6clam6 la protection des Hovas, pour les
d6fendre contre les incursions et les rapines de leurs
voisins, les Tanalas. Ils pr6f6raient payer de lourds
itnp6ts aux maitres qu'ils s'6taient donn6s plut6t que de
se battre. ( A quoi bon faire la guerre, disaient-ils;
nous avons chez nous du riz et des patates tant que nous
en voulons; notre ventre est rassasi6, c'est tout ce qu'il
nous faut. »
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Apres la prise de Tananarive, ils se rendirent a merci
A I'autorit6 francaise, sans m&me essayer de se
d6fendre. ( II faut que nous servions, me disait un jour
un de leurs principaux chefs. Que nous soyons soumis
aux Hovas, aux Frangais ou aux Anglais, peu nous
importe. Nous sommes nes pour 1'esclavage, et nous resterons toujours esclaves; nous ne demandons qu'une
chose, c'est de garder nos rizieres, pour que nous et nos
enfants puissions toujours avoir le ventre rassasie. »
Ainsi, chez eux, pas de fanatisme pour leur ind6pendance, pas de fanatisme non plus pour leurs coutumes
musulmanes. Is en observent cependant quelques-unes,
entre autres celle du Rhamadan. Chaque annie, le premier jour de la lune de mars, au premier chant du coq,
tous les habitants de Vohipwno (les. paiens, bien
entendu) se rassemblent au son des accord6ons, des vioIons et des tambours. Hommes, femmes, enfants, vieillards, se rendent sur les bords de la Matitana. L'ombiasse (le sorcier) - grand lettr6 - prononce quelques
versets du Coran, puis, prenant de l'eau dans le creux
de sa main, asperge tout le peuple. Et aussitot, tous se
plongent dans les eaux du fleuve ou, au moins, font
leurs ablutions. Quelle signification attribuent-ils a ce
bain ? On a beau les interroger, la r6ponse est toujours
la m*me
t( Fomba ,, (c'est la coutume). Coutume
venue de leurs ancitres musulmans et respect'e jusqu'a
ce jour.
II y a dix ans, lorsque j'arrivai chez les Antaimoros,
on 6tait encore tres fiddle a s'abstenir de boire du
A toky , (rhum), pendant tout le mois qui pr6c6dait
cette fete. Mais maintenant, peut-etre que le toky ou
l'absinthe et autres boissons importies par la civilisation out plus d'attraits pour eux. On pourrait compter
aujourd'hui le tres petit nombre de ceux qui restent
lidelcs aux priceptcs de Mahomet.
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Ajoutez a cette coutume du Rhamadan l'usage de la
circoncision et l'abstinence- de la viande de porc, et vous
aurez a peu pros toutes les coutumes musulmanes de
nos Antaimoros. Cependant, il ne faut pas que j'oublie de signaler la chose essentielle qu'ils ont gard6e de
leurs anctres, 1'6criture arabe. Presque tous lisent le
Coran sans en comprendre un seul mot : ils le recopient
sur des planchettes qui leur servent d'ardoises, ou sur
du papier fabriqu6 par eux-memes. Dans les principaux
villages, on trouve encore de vieux livres, &crits en
caracteres arabes, mais en langue malgache. C'est dans
ces livres que sont relatees leurs l6gendes, ainsi que
leurs sortileges et remedes A employer contre toutes les
maladies et 6venemcnts facheux.
La polygamie, en usage chez toutes les peuplades de
l'Afrique, est aussi pratiquee chez les Antaimoros,
comme chez tous les Malgaches. C'est, et ce sera toujours, le plus grand obstacle a l'introduction de la religion chr6tienne. Jusqu'a l'Age nubile, c'cst-a-dire douze
ou treize ans, la jeune fille Antaimoro a la t&te tonsur6e : sa mere lui rase le sommet de la t&te, ne laissant
qu'une petite couronne de cheveux. Ce n'est pas elle
qui fournira une dot pour se mettre en menage. C'est le
mari qui doit fournir A son 6pouse, non seulement
quelques brasses d'6toffes, mais aussi les marmites pour
faire cuire le riz et la soupe. II doit aussi fournir au
moins un lceuf et quelques piastres. C'est la coutume
aussi que la jeune fille recoive un fianc6 de la main de
ses parents; elle n'a pas le libre choix d'aller avec
celui qui lui plait, elle se soumet a celui qui a su flatter
les parents et la payer assez cher, quitte A se s6parer de
lui quelques mois apres, pour aller en rejoindre un
autre, qui lui aura fait de plus belles promesses et de
plus jolis cadeaux, fAt-il meme d'un Age plus avanc6 .
II n'est pas rare de voir un homme de 40 a 50 ans
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prcndre pour troisicme ou quatrieme femme une jeune
fille de 15 ans.
C'est toujours le pere qui reste maitre de ses enfants
La mere n'a que le droit et le devoir de les nourrir et
de les "lever. Mais, a I'dge de huit ou dix ans, ils
doivent retourner a la maison de leur pere qui, seul, a
autorit6 sur eux. Pour 1'Antaimoro, le plus beau titre
de gloire c'est d'avoir une nombreuse famille; mais,
hilas ! que d'enfants ils laissent mourir par le manque
de propret6 et de soins intelligents ! Croirait-on qu'un
b6be de quatre mois fiAt oblig de manger autant de riz
que son pere et sa mere ? Ceux qui r6sistent a ce r6gime
si favorable aux ent6rites sont tres forts; mais plus
nombreux sont ceux qui succombent. Un vieillard me
disait un jour, en me montrant ses trois fils : -<Voilh
tout ce qui me reste de dix-huit enfants que j'ai eus.
Chez nous, il y a bien huit enfants sur dix qui meurent
avant 1'Age de trois ans. ) Il ne faudrait pas croire,
pourtant, que les Antaimoros n'aiment pas leurs
enfants. Certes, ils aiment leurs chers petits, mais, pour
les 6lever, ils suivent, comme en toute chose, les vieilles
coutumes irrationnelles de leurs anctres. ( Mon pere et
ma mere m'ont bourr6 de riz quand j'etais jeune, mon
fils doit faire comme eux pour devenir fort. ) Voilt tout
leur raisonnement. Peu a peu, nous arrivons a r6former
ces id6es; mais, en cela comme pour le reste, comptons
sur le temps et armons-nous de patience pour avoir
d'autres r6sultats que d'envoyer des petits anges au
ciel. Ici, vous ne trouverez pas d'orphelins ni d'enfants
abandonn6s. L'enfant regarde ses oncles et tantes
comme son pere et sa mere, et toujours il sera recueilli
et adopt6 par les frbres de son pere, dans le cas oil la
mort lui enleverait ceux qui lui ont donn6 la vie. II n'y
a d'cxception h cette regle que pour les enfants n6s
d'un Europ6en et d'une femme Antaimoro.
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Les coutumes ancestrales defendent formellement
l'alliance des femmes Antaimoros avec un homme qui
n'est pas de leur trfbu, a plus forte raison avec un Europ6en. A cette faute, ils appliquent la plus grande punition de leur code, l'exclusion de la tribu et la d6fense
d'etre enterr6 dans le tombeau des ancetres. Etre exclu
de la tribu, etre priv6 de la s6pulture dans le tombeau
familial, voil, pour 1'Antaimoro, comme pour tout
Malgache, le plus dur chAtiment. Pour lui, le tombeau
des ancktres c'est la patrie, c'est la famille, c'est mime
son 6glise. Aussi, quel respect, quelle v6n6ration pour
les parents d6funts ! Si quelqu'un d'entre eux meurt
dans un lointain voyage, fit-ce a l'extr6mit6 de la
grande ile, la famille n'aura de repos qu'elle ne soit
allee querir la d6pouille mortelle pour la rapporter au
tombeau familial.
Les jours d'enterrement sont des jours de rejouissances et m&ine d'orgies ; on tue d'autant plus de lbeufs
que la famille est plus riche, jamais moins de deux ou
trois. Pour les chefs, on fait des h6catombes de quarante
a cinquante bceufs, et tout le village participe au festin.
11 serait trop long de vous raconter les rites d'un enterrement paien : j'ai voulu seulement attirer votre attention sur le respect que nos Antaimoros ont pour leurs
morts. L'expression dont ils se servent pour annoncer
la mort des leurs est aussi a retenir, car elle prouve leur
croyance a l'immortalit6 de l'ame : , Lasa amin' Andriamamtra , (II est parti avec Dieu). Croyance vague,
pourtant, sans idees pr6cises sur un ciel ou un enfer
quelconque.
Que peut faire le Missionnaire daus cette population,
si 6trangere a notre religion, a notre caractere et a nos
usages ? Lorsque j'y arrival, en 1899, je n'y ai trouv6
aucun chritien. J'6tais le premier Missionnaire qui
venait Icur p.arlcr de nutre Dicu. Grand futl I'6tune-
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ment de tons les habitants lorsqu'ils apprirent que je
venais me fixer au milieu d'emu. C'itait presque au lendemain de la conqukte, et ils me demanderent si je ne
venais pas lever les imp6ts. Je les rassurai vite, en leur
montrant que je ne portals pas de galon et en affirmant
que je ne venais chez eux que pour leur faire du bien.
Et quand ils me virent caresser les enfants et donner
des remedes aux malades, la sympathie et la cordialit6
s'etablirent vite entre nous. Aussitbt, je me mis A r6unir
les enfants pour leur faire l'cole : 8o garcons et 20 fillettes la fr6quentaient rigulitrement apres un mois. Et,
tout er lkur apprenant 6, a, ba, je leur enseignais aussi
les prieres et les premiers dlnments du cat6chisme. Oh !
quel doux souvenir j'ai garde de ces premiers mois
d'apostolat ! Que j'aimais a entendre ces jeunes voix
chanter dans les rues du village, a la sortie de 1'&cole,
le
Rainay any andanitra i et le ( Izaho miarahaba
anao Nary , le a Notre Pire x et le a Je vous salue,
Marie ! , Les parents eux-m6mes rip6taient ces prieres,
et quelques-uns voulaient me demander des explications.
Je profitais de tous les moyens pour entrer en contact
avec cette population. J'avais soin surtout des malades,
car, a l'exemple du divin Maitre, le Missionnaire doit
soigner le corps pour arriver a l'Ame. Quelques jours
apres mon arriv&e, la Providence m'envoie un pauvre
homme qui avait requ une balle en pleine poitrine. La
balle 6tait sortie sous l'omoplate sans atteindre le poumon. Avec le peu de remedes que je poss6dais, Dieu
aidant, la blessure fut gurie assez vite. A partir de ce
moment, chaque jour, j'eus i soigner de nombreux
malades. Car, sous i'influence du climat et a cause de
la malpropreth, les moindres plaies d6g6nerent facilement en ulcires, et le Missionnaire doit faire son possible pour suulagcr la plupart de ces miscres.
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Instituteur et m6decin, est-ce la tout notre r6le ? Non,
il faut faire un peu tous les m6tiers : charpentier, menuisier, mason, jardinier, et m&me cuisinier a 1'occasion. A
mon arriv6e, il m'a fallu construire non seulement une
maison d'habitation, mais une chapelle, deux salles
d'6cole. Les Antaimoros ne construisent que de petites
( paillottes n oii l'on ne peut meme rester debout; il
me fallut leur apprendre a manier la scie, le rabot, le
ciseau, et a dresser une charpente convenable. Avec leur
aide, j'6tais heureux d'etre arriv6 a avoir des habitations salubres, assez confortables, bien que toutes
fussent construites avec les bois du pays et couvertes de
feuilles.
Ces oeuvres mat6rielles ne m'ont jamais absorb6 au
point de n6gliger le principal et, chaque jour, je faisais
la classe et le catechisme. A chaque fete de l'ann&e,
j'6tais heureux d'offrir une nouvelle gerbe d'Ames reg 6n&res par le saint bapt6me et sanctifi6es par la premiere Communion. Les villages environnants demandaient des 6coles et une chapelle pour prier le bon Dieu.
Je ne pus rtpondre a la demande de tous, faute de ressources. Mais a Ivato, distant de cinq kilometres de
Vohip6no, j'ai fond6 une chr6tient6 qui donne de tres
bons r6sultats. Actuellement, il y a 140 chr6tiens bien
pratiquants; et, lorsque le Missionnaire ne peut aller,
le dimanche, dire la messe, ils viennent I'entendre a
Vohipeno. La mort a pris, en quelques mois, les deux
jeunes Missionnaires, MM. Marty et Coindard, qui s'occupaient .plus particulibrement de cette Mission; mais
nos chers enfants d'lvato n'oublient pas ceux i qui ils
doivent de connaitre la vraie religion, et ils continuent
a rester de fideles chr6tiens.
La Mission de Vohibolo n'est fondbe que depuis deux
ans. C'est un bon menage chr6tien qui est charge d'apprendre le cat6chisme aux enfants et aux quelques
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adultes de bonne volonte Les habitants de ce village
ont voulu construire eux-m6mes, a leurs frais, une
grande case, en attendant que je puisse Clever une chapelle. Que cette bonne volont6 est consolante ! Et que
je voudrais avoir la c voix retentissante ) des ap6tres,
pour faire entendre aux Ames g6n6reuses, 6prises
d'apostolat, la d6tresse financiere qui lie bras et mains
au pauvre Missionnaire que je suis !
Moujatsy, Savana, Sarineso, Taniady sont des
centres tres importants. Nous avons en ces villages
quelques bons chr&tiens, qui nous aident et nous priparent la voie. II faudrait que nous puissions batir une
petite chapelle dans ces villages populeux, oii nous
pourrions r6unir toutes les Ames de bonne volont6, qui
ne demandent qu'a se donner au bon Dieu.
Lorsque, en juin dernier, sur l'ordre formel des
medecins, je dus quitter ma chbre Mission de Vohipeno
pour venir me soigner en France, tous mes chr6tiens
vinrent m'adresser leurs souhaits de bon voyage, de
gu6rison et de prompt retour. Chacun d'eux m'apportait - suivant la coutume du pays, un bol de riz et un
ceuf, comme provisions de voyage. Ils pleuraient !
, Reviens-nous bien gueri, me disaient-ils, et amene
avec toi beaucoup de Missionnaires et beaucoup d'argent, pour 6tablir de nouvelles Missions dans notre
pays. ) Je ne pus retenir mes larmes en voyant 1'attachement de ces braves gens qui, sous des apparences
frustes et sauvages, gardent d'excellents sentiments.
Je leur ai promis de parler d'eux aux Ames gen6reuses
qui s'int&ressent A la diffusion de 1'Evangile du Christ.
En dix ans, je n'ai pu baptiser que 500 de ces
pauvres Ames. C'est peu, et c'est beaucoup. C'est peu,
quand on voit, chaque jour, sous les yeux, des milliers
d'imes encore ignorantes de la religion. C'est beaucoup,
quand on considere les difficultes et le defaut de res-
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sources du pays et des Missionnaires. II nous faut d6fricher le terrain oiu, jusqu'i present, n'ont pouss6 que les
6pines et les ronces du paganisme, aux racines si vivaces.
Mais la divine semence leve tout doucement, sous la
bienfaisante influence des rayons de la grice, et je
peux espler que mes chers Antaimoros de Vohipino et
des villages voisins donneront une belle moisson d'dlus
pour le ciel. N'est-il pas vraiment beau le spectacle
qu'offre, chaque, dimanche, notre petite chapelle ou se
pressent plus de 300 chretiens, dont beaucoup ont fait
quatre a cinq kilometres pour assister a la messe ? Et
n'est-ce pas un sujet de consolation et d'encouragement
pour nous de voir nos jeunes gens renoncer spontandment 4 leurs coutumes paiennes, pratiqu6es encore par
leurs parents, r6citer publiquement les prikres et se
marier i l'eglise ?
Je sais trie bicn que ces resultats ne sont pas dus seulement au devouement du Missionnaire. 11 ne fait guere
que r6colter le fruit des prieres, des sacrifices et de la
g6ndrosit6 des Ames d6vou6es a la propagation de la
foi. Aussi est-ce avec une entikre confiance que j'ose
vous demander de recommander ma chere Mission a
vos lecteurs.

MEXIQUE

Dans sa circulaire du I" janvier 1911, M. le Superieur general dit du Mexique : , Les deux oeuvres, les
siminaires et les Missions, y sont prosperes. Nous
venons d'y ouvrir une nouvelle maison pour les Missions, ii Chilapa. »
D'autre part, les Missionnaires se sont retires de l'6tablisseiclnt de Culiacan.
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CITILAPA

Chilapa est une ville du Mexique, de la province de
Guerrero, chef-lieu de district, A environ 225 kilometres
sud de Mexico, et i 85 kilometres nord-est de Acapulco. Le climat est g6ndralement froid. Population :
8 ooo habitants.
Eveche faisant partie de la province eccl6siastique de
Mexico.
Lettre de M. ALVAREZ (Bruno),
4 M. HORCAJADA, ei Madrid.
Chilapa, novembre 19to.

II y a trois jours que je me trouve en cette ville de
Chilapa, qti appartient a l'Etat de Guerrero et est le
centre d'un des dioceses de cette r4publique du Mexique.
M. Manuel Soriano et moi, nous sommes venus
prendre possession de Ia maison et de l'4glise de NotreDame de la Guadeloupe, que Mgr Francisco Campos,
6veque du diocese, a bien voulu eonfier aux Missionnaires de Saint-Vincent de Paul. Ce digne pr6lat, d&ifitdu resultat de nos Missions i Tamaulipas, oh il fut
Administrateur apostolique duraht quifize ans, a voulu,
dbs le d6but de son 6piscopat, fonder ici une Mission
de notre Compagnie.
M. Soriano a 6t6 choisi comme Sup&rieur et, en compagnie de quatre pr&tres et deux frtres, il va organiser
cette Mission.
En cet Etat et en ce diocese se trouve Ie ce6•bre port
de Acapulco, oi venaient jadis les nao-philippins apportant leurs richesses, pour 6tre transport&es & dos de
mulet au port de Vera Cruz et, ile 1a, embarqu6es pour
la vieille Espagne. C'est en cet Etat que se maintinrent
les insurg6s, durant le temps de la guerre de l'Independance contre l'Espagne; c'est l1 qu'Iturbide et
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Vicente Guerrero termincrent cette guerre et firent du
Mexique une republique ind6pendante.
C'est un pays de montagnes et, pour y arri,,cr, il faut
encore utiliser les anciennes facons de voyager, a dos
de mulets, durant de longues et de fatigantes heures.
Et je crois qu'il en sera de m&me durant des siecles,
puisque, vu l'escarpement de ces montagnes, on convient que les obstacles pour creer de meilleures voies de
communications sont A peu pros invincibles. De plus,
cct Etat est fort menace par les tremblements de terre;
en juillet 1809, les eglises et les meilleurs 6difices de
presque toutes les localit6s de quelque importance ont
6te renvers6s, surtout a Chilpancingo, capitale de cet
Etat, et sur la c6te de Chilapa.
En fait de religion, on rencontre ici un peu de tout.
Cette ville est comme d'autres qui ont un cachet religieux. Malgrd la ruine trois fois ripft6e de ses dix
eglises, on lutte pour les relever; les pretres marchent
ici en toute libert6 en habits ecclesiastiques; les eglises
sont fr6quent6es. D'autre part, la ville ressembie aussi
a des cites tres indiff6rentes, quand, surtout, 1'616ment
officiel y abonde.
11 me parait convenable de vous indiquer que de ce
diocese sont sortis de bons Missionnaires : de cette cit6
de Chilapa 6tait M. Salmeron, second Visiteur de notre
Congregation aux Philippines, qui fut en Espagne avec
le v6n6rable Pere Sanz. De Tlixta est sorti M. Francois
Munoz, qui prit une part active i la fondation des
Dames de la Charit6 et de la Congregation des enfants
de Marie Immaculke. I1 reste ici bien des personnes de
la famille de ces Missionnaires, et elles se glorifient de
leur appartenir. Entre autres, il y a quatre prAtres de la
famille de M. Salmeron et quelques-uns de la famille
de M. Munoz. Il y a lieu d'esp6rer qu'il sortira d'ici
quelques futurs fils de saint Vincent de Paul, d'autant
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plus qu'il y a ici bon nombre de vocations ecclesiastiques; le s6minaire dioc6sain est asscz nombreux. Le
nombre de prktres est relativcmcnt bicn suffisant, car cc
diocese est immense, mais il n'est pas tres pcupl6.
Voila, en quelques lignes, 1'indication de ce qu'est
cette nouvelle fondation, pour laquelle je vous
demande, ainsi qu'a votre maison, le secours de vos
pricrs.
Bruno ALVAREZ.

AMERIQUE
JýTATS-UNIS
LA MAISON DE MISSION D'OPELIKA

Opelika est une ville de l'Etat d'Alabama (r6gion
m6ridionale des Etats-Unis), chef-lieu du comt6 de
Lee, h 92 kilometres est-nord-est de Montgomery, sur
le faite qui s6pare le Chattahoochee, a l'est de la Tallapoosa, tributaire de l'Alabama. La population est de
trois i quatre mille habitants, de six mille cinq cents
avec le township.
La ville d'Opelika d6end du diocese de Mobile. II
y a sept maisons de Filles de la Charit6 dans ce dio-

es.
Deux Missionnaires ont 6t6 envoyes h Opelika pour
s'employer a l'oeuvre des Missions; ils y sont arrives
dans le courant de l'annee 1910. Ils ont commenc6 1'6tablissement qui sera complet& plus tard.
( Le 18 d6cembre 191o, 6crit le Visiteur, M. Mac
Hale, Mgr Allen, &v4que de Mobile, a b6ni notre petite
maison d'Opelika. Beaucoup de protestants de la ville
assistaient k la c6remonie. C'6tait la premiere fois que
plusieurs. d'entre eux voyaient une mitre et la crosse
d'un 6veque. Les protestants ont accueilli nos confreres
avec bienveillance. Mais les catholiques sont tres peu
nombreux. II faudra done travailler beaucoup pour les
conversions, ainsi que pour ramener a la pratique de
leur foi les catholiques dispers6s dans les campagnes et
les petites villes du diocese. Cette Mission reoevra d'une
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association catholique de Washington une allocation
pour donner des missions aux non catholiques.

COLOMBIE
TUNJA
Leltre de M. Henri COSYN, pritre de la Mission,
4 M. A. FIAT, Supirieur gindral.
Tunja, 26 dicembre 191o.

Nous venons de c6ldbrer les fetes solennelles organis6es en I'honneur du jubile sacerdotal de Mgr l'&vque
de Tunja, et auxquelles le s6minaire a pris une part tres
active, au point que, d'apres le temoignage d'un journal local, c'est lui qui a remport6 la palme.
Le premier jour, Monseigneur vint b6nir la belle statue en fonte de saint Joseph, r&cemment arriv6e de
France, et install6e elegamment au centre de la cour du
grand s6minaire. Une assistance nombreuse et choisie,
form6e des notabilitis les plus marquantes de la ville,
nous honora de sa presence, et une trentaine d'invit6s
prirent part a la c&6rmonie en qualit6 de parrains, office
qui consiste a tenir, durant la ben6diction, un ruban de
soie qui rejoint le pied de la statue. Rien ne manqua,
du reste, pour donner a cet acte tout '&clat possible :
d&coration sobre et gracieuse A la fois, chants bien enlev6s en 1'honneur de saint Joseph et de Monseigneur,
discours brillant et d6licat prononc6 par un de nos
grands s6minaristes.
L-e len-demain, nous recevions la meme soci6te dans
notre salle des fetes, oi elle venait assister a une s6ance
litt6raire et scientifique en I'honneur du centenaire de
Balmýs, l'illustre philosophe que Vich et l'Espagne ont
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c6lkbr6 le 28 aolt dernier. Cette s6ance, disire pai
Mgr l'v&ique, fut r6unie aux autres solennites en l'honneur du pr6lat, pour nous faciliter la besogne et lui
donner plus d'intert. Malgre l'aridit6 de la mati3re,
elle r6ussit A contenter l'auditoire, grace surtout a plusieurs intermedes de chant et de musique bien distribuds. Le fond du programme comportait d'abord une
notice biographique sur le philosophe espagnol, avec
1'inumeration de ses principales ceuvres. Venait ensuite
une discussion philosophique en trois actes, par un partisan de Balmes, un kantiste, un protestant et un sceptique : le tout agremente de quelques piices de vers et
present6 de faqon a faire voir comment la doctrine de
Balmes a servi et sert encore a combattre les erreurs
modernes.
Ie 19 d6cembre, jour anniversaire de l'ordination
sacerdotale de Mgr Maldonado, la matin6e fut occup&e
par une messe solennelle d'actions de graces, o-i le s6minaire chanta une belle messe a deux voix, de Pozzetti.
A six heures du soir, seance dramatique offerte a
Mgr l'6v&que par le petit s6minaire. Le drame choisi :
, Amour filial s, rendait bien lessentimentsde ces jeunes
gens envers leur devou6 pasteur. Ils l'interpr6terent bien
et r6ussirent a gagner les sympathies de 1'auditoire.
En somme, ces fetes ont servi surtout a affirmer le
respect et 1'amour a notre z616 prelat.
Veuillez agr6er, etc.
H. CosYN.

BRESIL
La lettre suivante parle des bless6s d'une insurrection de la marine.
Cette insurrection kclata au mois de d6cembre 1g9o. Sur plusieurs des
navires de guerre du Brdsil, dans la baie de Rio, les mainas s'insurgerent contre leurs chefs, ils en tuirent quelques-uns et resterent
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maitres des bateaux, entre lesquels plusieurs cuirasses et, imtamment,
le Sao Paulo, qui venait de ramener d'Europe le mardchal Fonseca,
nouvellement elu president de la Republique.
D'apres les journaux, les insurges reclamaient des reformes au
regime qui les concernait, notamment la suppression de certaines
peines corporelles.
Les navires insurges firent feu de leur artillerie sur la ville de Rio.
On parlementa. Is finirent par se rendre.

Lettre de la S~ur Anna DESTEILLOU, Fille de la

Charit, ia M. Antoine FIAT, Superieur geinral.
Iio de Janeiro, h6pital militaire, 3 janvier 191z.

Deux r6volutions successives sont venues nous donner
un surcroit de travail presque au-dessus de nos forces.
Deux fois, la marine s'est r6voltie, deux fois aussi, elle
nous a envoy6 ses malades, avec tout le personnel de
son h6pital. Notre maison itait envahie; notre grand
ktablissement paraissait une vraie place de guerre oin se
croisaient soldats, marins, la police. Nos malades 6taient
deji nombreux (320), avec 300 marins et employ6s,
midecins, nous 6tions plus de 8oo personnes. Pour suffire aux exigences d'une pareille situation, nous 6tions
bien peu nombreuses.
Trois d'entre nous se pr6paraient A prendre part L
la retraite quand, le

o1 d&cembre, c'est-A-dire l'avant-

veille, sans que personne s'y attendit, a cinq heures du
matin, commenqa un bombardement plus terrible que les
pr&icdents. La journe fut terrible : ces pauvres insurges ne savaient pas toujours braquer leurs pieces de
canon, ils tiraient a tort et a travers; ils envoyaient des
balles en tous les sens, faisant des victimes parmi les
soldats, comme parmi les gens du peuple IIs taient
maitres d'une ile, pres de la ville; on voulut la leur
reprendre d'assaut, et on y r6assit, mais a quel prix !
En quelques heures, nous reMmes 43 bless6s; il y eut

des morts. Pendant les jours suivants, on recevaii des
blesses trouvis hors les murs.
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Une seconde fois, nous d6mes recevoir les malades
de la marine (leur h6pital 6tait dans 'ile); ils nous
vinrent en chemises, dans un 6tat pitoyable; pr6sentement, le nombre a diminu6, il ne nous en reste que 31.
Grace a Dieu, malgr6 le grand nombre de malades,
et quoique les deux cat6gories, marins et soldats, n'aient
pas en tout les memes dispositions, nous n'avons eu rien
a leur dire, tant les uns et les autres ont 6te respectueux
et soumis; un ordre parfait et la tranquillit6 ont r6gn6
a l'h6pital. Notre Directeur, ainsi que M. le Mar6chal,
notre nouveau president de la r6publique, sont en excellents rapports; ils sont tris bienveillants pour les
Sceurs.
Pour toute cette besogne, nous ne sommes que treize
Sceurs; la plupart sont Br6siliennes. Malgr6 la faiblesse
de leur sant6, toutes ont su 6tre a la hauteur de leur
tache.
Veuillez agr6er, etc.
Sceur Anna-Phil. DESTEILLOU.

SOUVENIRS DE VOYAGES
Compte rendu de la Seur PINAT, Visitatrice,
e la itrs honorde Mire KIEFFER, i Paris.
BRESIL
(Suite el fin; voyez ci-dessus, t. LXXV, p. 603.)

C'est le Brisil, batcau national, qui, le 8 janvier 1908,
nous emmena de Bahia a Pernambuco; nous quittions le
port a dix heures, avec un vent contraire, un ciel brouillI
et un nouveau m6canicien. Ces trois inconv6nients ne
nous causcrent d'autre accident qu'une lenteur extraordinaire, a laquclle on remedia cependant, vers la fin
du voyage. Bient6t, nous arrivames a Matteo, petit port
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charmant que nous avons cu bien le temps d'admirer,
car on a d6charg, pendant une journ6e entiire.
Le ii janvier, i cinq heures du matin, Pernambuco
se dessina dans un demi-jour favorable, et il nous apparut tout avenant, tout aimable. Heureusement, cependant, que nous abordons dans le port; les bateaux
6trangers ne peuvent y entrer, et la descente en pleine
ner est tres perilleuse. Vers sept heures, aussit6t apres
]a visite de la a sant6e , les blanches cornettes paraissent
h l'horizon, et nous sommes heureuses deja d'&changer
de loin, nos saluts avec nos cheres Sceurs qui viennent
nous chercher.
La voiture de l'h6pital nous conduit au collbge SaintVincent, oh nos Soeurs des differentes maisons sont r6unies; c'est une nouvelle famille, ce sont de nouvelles
sceurs encore et, pour elles comme pour les autres, notre
cceur est ouvert.
PerIl y a cinq maisons de Filles de la Charit6e
nambuco. Celle de Saint-Vincent, oi nous 6tions descendues, subit actuellement une transformation complete. II y a quelques mois, c'itait un pensionnat de
cent cinquante jeunes filles; mais, comme il y a maintenant a Pernambuco plusieurs communaut6s enseignantes, les Sup&rieurs de la province d6cidkrent de
renoncer a ce collbge; il sera dor6navant exclusivement
pour les orphelines. On voudrait en recevoir trois cents
avec le petit troupeau que l'on possede d6ji. 11 ne faut
pas douter, en face d'un tel d6sinteressement, que Dieu
ne benisse cette ceuvre. La classe externe d'enfants
pauvres subsistera et, aussi, les associations d'enf2nts
de Marie externes, qui comptent cent soixante-quinze
membres, parmi lesquelles beaucoup d6j& se sont consacr6es & Dieu. L'ceuvre des Tabernacles qui, chaque
mois, a sa conference, et I'association des Dames de
charit6 resteront egalement.
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L'h6pital de Pernambuco date de 1857 et commenqa
avcc cinq soeurs; aujourd'hui, elles sont trente-deux.
C'est ainsi que Dicu se plait ii tendre les ceuvres dont
les debuts ont 6te difficiles et auxnuelles les 6preuves
n'ont pas manque. Les bitiments actuels, qui constituent un tres grand 6tablissement, furent terminus en
1861, et le jour de la prise de possession fut un v6ritable jour de triomphe pour les Soeurs et pour les
malades. Malheureusement, les ressources faisaient
defaut, on ne put achever l'h6pital comme il a\ait 6te
congu; il faudrait cependant encore bien des salles pour
recevoir tous ceux qui veulent ktre recus aLI'h6pital. I1
y a cinq cents lits et presque toujours huit cents
malades; aussi, voit-on journellement dans les salles
de pauvres malheureux qui attendent que leurs compagnons meurent pour prendre leurs lits. Quelquefois, ils
ne laissent pas mime le temps de changer de draps, et
quand la sceur leur en fait l'observation, ils disent
cela ne fait rien, c'est pour mourir aussi.
On se rend facilement compte du bien qui se fait
dans cet h6pital, il marche de pair avec la besogne. Les
Missionnaires Lazaristes, qui ne sont pas bien loin de
l'h6pital, y peuvent venir s'y d6penser, et ce leur est
une consolation d'ajouter ce travail a tant d'autre, que
leur zele leur fait embrasser.
La pharmacie de I'hopital est trbs importante. En
plus des remides que l'h6pital demande, on donne
chaque jour des consultations gratuites et des medicaments a plus de trois cents malades.
On se propose de passer l'orphelinat de l'h6pital au
college Saint-Vincent, grand troupeau de cent quinze
orphelines, tres aim6es de la respectable Sceur Bret, de
laquelle on peut dire en toute v6rit6, depuis qu'elle connait cette d6termination : a On a entendu une voix
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dans... Pernambuco; c'est Rachel qui pleure ses
enfants ! )
L'orphelinat de Sainte-Thir&se, a Pernambuco, est
un ancien couvent de Carmes qui remonte a trois cents
ans; ces religieux en furent chass6s, il y a cent ans.
Apres qu'il eut vu plusieurs variations d'ceuvres, les
sceurs furent demandies, en 1857, pour succeder aux
laiques, et maintenant l'oeuvre principale de la maison est un orphelinat qui comprend- deux cent vingt-cinq
orphelines, auxquelles on salt apprendre i s'utiliser un
peu partout. Cette maison, bien r6par6e dejA, s'arrange
et s'embellit encore; et, si le bon Dieu permet que tout
ce que 1'on congoit s'ex6cute, ce sera bient6t une maison
modele. La chapelle est tres belle; tout le choeur est
fait de sculptures anciennes et dor6es; on y remarque
des peintures anciennes et tout autour des sujets en porcelaine qui ne manquent pas d'originalit6.
Varzea, petite maison situde dans la campagne, ne
manque pas d'inter&t par sa petite famille de garqons
et de filles, qui sont les oiseaux du bocage, et, si malheureusement Notre-Seigneur a une trop petite place
dans les murs, - nous voulons parler de la chapelle,
- on sent que, dans les coeurs, I'espace ne lui manque
pas.
La maison des Enfants trouv6s, a Pernambuco, est
separQe de la ville; on s'y rend en chemin de fer. C'est
une grande propriete avec de spacieux jardins : les
enfants ont, en plein air, un lieu de r&creation splendide, comme nous n'en avons vu nulle part; ii est tres
6tendu, plant6 d'immenses ( jacquiers n qu' donnent
en tous temps un frais et agreabie ombrage. Nous avons
admire les ouvrages des enfants, qui ont un talent particulier pour les broderies sur 6toffes et font des choses
merveilleuses.
L'Olinda, bateau brdsilien, que nous devions prendre
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pour aller au Ceara, 6tait annonc6 pour Ie 1^ f6vrier.
11 ne fallait pas trop regarder en arricre pour aller de
l'avant, car nous eussions kt6 tent&es, peut-etre, de prolonger notre sejour dans ce pays qui nous avait si cordialement revues. L'espoir de le revoir, peut-etre, attenua les regrets que nous devions sentir, mais 1'itineraire
6tait trace, il fallait partir. Ce jour-li m6me, ma Sceur
Bret et ma Sceur Fr6mont vinrent nous embarquer, i
quatre heures du soir, et, apres un bon voyage, trouble
la nuit seulement par plusieurs apparitions de rats qui,
tres familierement, se promenaient sur nos lits, nous
arrivions A Fortaleza h trois heures de 1'apres-diner,
le 4.
Nos cheres Sceurs arrivent bient6t, et le mouvement
que fait leur barque ne nous semble pas tres rassurant;
tant bien que mal, on y descend cependant. Mais de
l'autre c6te, il faut remonter un pont, genre primitif,
par un escalier sans rampe et une mer qui nous jetait
de-ci, de-la. Heureusement, de bons bras se mettaient
a notre disposition et, d'un bond rapide, nous touchons
la terre ferme.
L, nous attend la respectable Sceur Gagn6, qui
n'avait pu venir a bord, et, apres 1'avoir salu&e de
tout notre coeur, on fait avancer ce qu'on appelle, au
C6ara, a le tr6ne N; en France, on dirait le wagon des
Obagages. On y pose des chaises pour chaque soeur; les
personnes qui les ont accompagn&es y montent aussi.
Dans les vides, on place les bagages; et, 1'l6an donn6,
le v6hicule ainsi respectablement orn6 glisse commod6ment jusqu'a la douane, nous 6vitant ainsi un long
trajet au soleil et dans le sable.
Descendues de notre ( tr6ne ;, notre premiere visite
A Fortalezza fut pour le seminaire; et, peu apres, nous
etions au collkge de l'Immacul6e-Conception, chez la
bonne Soeur Gagn6, qui avait d6ploye tout son grand

-

254 -

coeur pour nous donner l'hospitalite la meilleure; nous
en avons bien joui, contempiant en meme temps cette
maison d'oeuvres si pleine de vie et d'entrain.
Le Ceara est un bon pays, et tout s'en ressent. On
peut dire que nos oeuvres ont 6t6 et sont encore cultiv6es par de bonnes ouvrieres soutenues de Dieu.
Aujourd'hui, les oeuvres du Cdara ou de Fortalezza
sont, a la maison de 1'Immaculde-Conception : un
orphelinat, un pensionnat, des classes externes, un autre
externat d'enfants pauvres qui compte, A lui seul, six
cents enfants. 1I y a, le dimanche, une 6cole dominicale
de trois cents jeunes filles; en face de la maison sont
des classes de garcons entierement gratuites, d'environ
trois cents enfants.
Un autre batiment, sous le nom de Saint-Raphael,
comprend une classe de soixante-quinze petits gargons,
plus aisks, et une fabrique de bas, oi6 les jeunes filles
du dehors gagnent honorablement leur vie; vraie ruche,
qui compte plus de I 400 ~ I 500 abeilles.
La chapelle est nouvellement construite; elle est tres
belle, spacieuse; c'est n6cessaire pour r6unir tout ce
personnel des classes et des associations, qui y ont r6gulierement leurs reunions.
Le jour anniversaire de Notre-Dame de Lourdes, on
fit une petite procession le soir, a la statue de la Vierge,
qui se trouve a l'ext6rieur et domine 1'6tablissementy
les habitants du voisinage s'unirent bient6t a nous, et
les passants se d6couvraient au passage et mlaient
leurs voix aux n6tres, pour chanter les louanges de
Marie.
La seconde maison du C6ara est l'h6pital SaintJoseph, qui peut contenir deux cents malades; mais ce
nombre est toujours d6pass6. Le plus souvent, c'est la
misere qui ies amene ici, ces pauvres gens, et, pendant
les quelques jours qu'ils passent, pour essayer de rele-
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ver Icurs forces physiques, l'fme reprend aussi une
vigucur nouvelle.
Le rayon de soleil pour la Supirieure, la bonne Sceur
Gaboriau, est un orphelinat d'une quarantaine d'enfants, qui enleve un peu la monotonie de l'h6pital.
Comme on le voit, cette maison est encore un centre
pour le bien, et, pour s'en convaincre, il suffit d'assister
a la messe, le dimanche, oiu, la chapelle ne suffisant
pas, les corridors et les pikces avoisinantes se remplissent de monde.
Le manque d'eau est un grand souci au C6ara; nous
sommes en hiver, et l'on attend les pluies avec impatience; tout s'abime et se dess&che.
La troisibme et derniere maison de Fortalezza est
I'asile des fous, 6tablissement en pleine campagne, tres
bien distribu6 et entour6 d'immenses terrains. II comprend 170 fous et 7o folles, que l'on occupe utilement,
les uns dans une briqueterie ou h des constructions, les
autres A la lingerie ou dans un atelier de dentelles.
Depuis peu, on a construit une chapelle qui s'acheve,
et deux petites maisons, l'une pour une 6cole dominicale, 1'autre pour des petits garqons.
De retour chez la bonne Soeur Gagn6, nous jouissons
un jour encore de la large hospitalite et de l'accueil
cordial de sa chore famille. Tout passe, en ce monde,
mais le souvenir reste, et celui du C6ara sera bien gard6
dans notre cceur.
La bonne Sceur Gaboriau s'6tait occup6e du d6part,
et le bateau 6tant annonc6 pour le 13, on d6cide de
s'embarquer par un autre c6t6, que l'on esp6rait plus
praticable. Cette fois, ce sont deux negres qui nous
portent, assises dans leurs mains, et que nos bras
entourent bien solidement. Charg6s de leur fardeau, ils
traversent le sable, s'avancent dans la mer et nous
deposent doucement dans la barque, qui prend aussi-
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tot son 6lan. Mais il a fallu sagement la conduire, car
celle qui nous suivait, ayant pris tn mauvais courant,
fut submergZe par une vague, et vingt passagers ont et6
obliges de se sauver i la nage.
Nous arrivons alors au CLara, grand et bon vapeur
brbsilien, qui nous ramena A Rio; nous ne pouvions
6tre mieux installies, et ce voyage de dix jours passa
vite, grace aux petites stations que nous avons pu faire
i Pernambuco, a Bahia, oi nous avons revu avec plaisir ce que nous y avions aime.
Le 20 fevrier 1908, nous 6tions t Rio, entre deux et
trois heures, et, comme toujours, la Soeur 6conome, la
Soeur Directrice et d'autres Soeurs sont venues a notre
rencontre en remorqueur.
La Maison centrale est, pour nous, le lieu de repos;
nous y retrouvons la tete et le coeur de la province que
nous avons pu grandement appricier dans ses oeuvres.
Le sejour ne fut pas long, car, le 22, d&s l'aube du
jour, nous nous rendions au college de l'ImmaculdeConception, a Rio.
La respectable Soeur Herr, toutes ses compagnes,
v6nerables et jeunes, nous attendent, et leur nombreux
troupeau d'enfants nous font un gracieux accueil. Les
oeuvres de cette maison sont bien la preuve que Dieu la
b6nit. Ces oeuvres sont : un orphelinat d'une centaine
d'enfants, un autre de negresses (environ 60), un pensionnat de 16o a 200 jeunes filles, des classes externes
gratuites, une soixantaine de dames pensionnaires. L'on
se plait a visiter ces diff6rents offices, bien install6s et
bien organis6s. Les associations sont pleines de vie :
il y a celle des enfants de Marie, au nombre de 300;
celle des Dames de charit6, divis6e par sections, y a
son centre et ses r6unions.
Nous avons pu constater par nous-m&mes, dans la
reunion g6nerale, presid6e par M. le Visiteur provincial
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des Lazaristes, 1'elan de bonne volont6 et le succes de
ces Dames, toutes d6vou6es A la cause des pauvres.
II y a, toutes les semaines, une distribution de pain
aux pauvres et, dans l'ann6e, une distribution trbs consid6rable de vetements et de denr6es. L'euvre des jeunes
&conomes, celle des Tabernacles sont 6galement en
vigueur, et chacune dans leurs attributions rendent service a i'Eglise et aux Smes.
Une splendide 6glise s'dleve entre les deux ailes de
la maison et en forme, pour ainsi dire, le corps, ou,
pour mieux dire, le coeur qui les fait mouvoir. N'est-ce
pas IB, en effet, qu'est ce foyer de ferveur qui
rayonne de tous c6t6s, et aussi la source des ben6dictions que Notre-Seigneur veut bien distribuer !
Si le Bresil est enchanteur, son climat est aussi, diton, conservateur; et, pour s'en persuader, il suffit de
venir au college de l'Immacul6e-Conception, oit quinze
Sceurs ont fait leur cinquantibme anniversaire d'entr6e
dans la Compagnie et ont chacune leur office encore.
La respectable Sceur Herr les appelle ( ses paratonnerres n. II faut bien qu'elle se mette du nombre, car
elle aussi a fait sa cinquantaine.
C'est sur le San-Salvador, bateau bresilien, que nous
nous embarquons le 29 fevrier pour Victoria. Ma Sceur
Econome et une autre Sceur qui devait aller plus loin
nous accompagnaient Ce petit voyage a quatre nous
plaisait. Nous avions aussi, a notre bord, Mgr Brintto,
1'6 v&que de Pernambuco.
Un jour et une nuit de voyage, ce n'6tait pas bien
long; ce fut assez cependant pour sentir un peu la mer,
qui 6tait dure a cet endroit. Cela ne nous priva pourtant
pas du bonheur d'entendre la sainte messe ct de recevoir la sainte Communion, que voulut bien nous donner
Monseigneur. Sa Grandeur 6tait bien solide, malgr6 les
fr6quents balancements; nous aussi; mais son servant,
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prtre aussi, ne l'6tait pas autant, et ses r6pons 6taient
parfois troubles : ce qui, d'ailleurs, n'a pas emplch6 le
recueillement religieux de part et d'autre.
Le soir a six heures, dimanche, nous arrivions i Victoria. Nos Soeurs 6taient venues nous chercher. Avant
de descendre dans la petite barque, nous nous sommes
toutes mises a genoux sur le pont, pour demander la
ben6diction de Monseigneur, il nous la donna avec sa
bont6 toute paternelle.
L'entr6e de Victoria est tres belle, grandiose meme.
On y arrive par le fleuve, que 1'on suit longtemps et,
de chaque c6t6, ce sont des rochers, des montagnes sur
lesquelles sont juch6es de petites maisons solitaires.
Victoria cst un tres joli petit pays, tres pittoresque.
I1 est pauvre, dit-on; mais il commence a voir croitre
ses ressources.
Le collkge Notre-Dame-Auxiliatrice ou nous descendons date de 19oo, c'est Mgr Fernand Monteiro, Lazariste, edvque de cette ville, qui demanda des Sceurs
pour un h6pital et un college.
Les b4timents de ce college ont quatre sikcles d'existence. C'est un ancien couvent de Carmes qui n'a pu
qu'en partie encore tre accommode a sa nouvelle destination. II y a quelques orphelines, des classes externes,
quelques pensionnaires et une classe de petits garcons.
On fait le cat6chisme le dimanche aux enfants pauvres.
C'est le petit grain de seneve qu'on a plant6, qu'il faut
arroser de sacrifices, de prires, et dont on savourera
les fruits avec d'autant plus de bonheur qu'on aura eu
de peine pour les cultiver.
L'h6pital de Victoria est un petit Bethlbem; il a cinq
siecles d'existence et c'est le second etabli dans le Br6sil. Tout seul sur une hauteur, il est entoure de paysages
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gracieux dont quelques-uns sont fort connus des Soeurs,
qui vont y soulager la misere morale et physique.
Depuis cinq ans, on a fond6 un orphelinat de garcons et de filles, et c'est la surtout qu'il faut compter
sur une Providence de chaque jour; n6anmoins, la confiance ne manque pas, et l'on espere, pour ces deux
oeuvres, des constructions nouvelles; mais on ne les
attend pas pour se d6vouer et faire tout le bien qu'inspire le zele des ames.
De retour le-9 a Rio, le I,nous nous rendons a l'h6pital militaire, qui est tout un monde, par ses nombreux
pavilions, tres 6loign6s les uns des autres. C'est en
1902 qu'on 6leva ce qui existe actuellement, petite partie
du plan conqu, qui est immense. 300 militaires y sont
bien soign6s : I'air et I'espace ne manquent pas dans
leurs salles trbs propres et tres bien distributes; et les
Sceurs, qu'ils respectent, aiment a s'y d6penser. L'ordre
et la discipline y sont maintenus par des reglements
siveres et aussi par le respect et par 1'estime pour les
Swurs : l'une d'elles a plus de cinquante ans de service
aupris des malades et des pauvres, et elle porte vaillamment ses 82 ans d'Age.
Le 15 mars, anniversaire de la mort de MI" Legras,
nous 6tions a la Maison centrale. Cette journ6e, pieusement remplie, 6tait aussi le prelude d'une fete tout
intime que la soixantaine de la respectable Soeur Chantrel, Visitatrice de la province, devait donner a tous les
cceurs. Les Sceurs Superieures se r6unirent a Ta Maison
centrale le 19 mars, et la Sceur Ouin, la plus ancienne,
sut, en termes affectueux et sirncres, se faire l'interprate des sentiments de v6neration et de reconnaissance
de toutes pour la respectable Sceur Chantrel. M. le Visiteur rappela les souvenirs et les travaux des respectables
Sceurs Dubos, Lavaissiere et Frigal, premieres Soeurs et
fondarrices des oeuvres des Filles de la Charite au Bre-
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sil, et il montra ma Sceur Chantrel venant a la suite de
ces ames gen6reuses et marchant sur leurs traces, pendant les 48 annies qu'elle a passies au BrisTl.
Le soir de ce jour, nous nous rendimes a Icarahy, oiu
nous arrivimes apres trois quarts d'heure de promenade tres agr6able, en petit vapeur. Cette grande maison d'enfants que l'on appelle Asile Sainte-Liopoldine,
situ6e dans un nid de verdure, est gaie et riante, et les
oiseaux de cet aimable nid ne semblent pas non plus
engendrer la m6lancolie.
Le 25 mars n'6tant pas tres loin, il fallait s'y pr6parer; et c'est ala Maison centrale que nous.renouvelons
nos saints engagements.
Le 26, de grand matin, ma Seur Econome nous
accompagnait jusqu'i Mattoso. Ce collIge, dit de SaintVincent-de-Paul, est une propri6t6 immense et magnifique, bitie sur le haut d'une montagne; on y arrive de
Rio par de larges chemins bordes d'arbres, de palmiers,
de plantes de tous genres. Ce sont, de tous c6tes, des
points de vue admirables; c'est Rio tout entier que l'on
d6couvre, avec ses montagnes, la mer et, plus bas, ses
myriades de maisons, de clochers qui se croisent, s'6chelonnent et forment un paysage grandiose. Les enfants
et les jeunes filles ont chacune leur d6partement distinct. Cinquante orphelines font encore partie de cette
grande famille. Les cours, les beaux jardins, viennent
encore 6gayer aussi cette troupe joyeuse qui salt cependant, en temps et lieux, profiter de la bonne education
et de I'instruction soign&e du college. La belle association d'enfants de Marie, de plus de 350 membres,
prouve que ces enfants ont su apprecier les principes de
foi et de vraie pi6t6 qu'on leur a inculqu6s; et c'est toujours avec bonheur qu'elles viennent respirer les parfums de leur belle montagne.
II nous restait encore a voir la maison de P6tropolis.
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Notre mission touchait a sa fin : c'6tait la quarantieme
maison de la province du Bresil et la cent cinquantedeuxieme maison visit6e au cours de notre expedition.
Ce nombre aurait &6t plus consid6rable si nous n'avions
eu le regret de ne pouvoir aller dans toutes les maisons
a cause de la difficult6 des chemins, principalement en
Colombie. Nous terminons cette s6rie de voyages par
l'un des plus agr6ables, et qui nous rappela toutes les
beautis que nous avions admirdes dans 1'Am6rique Centrale.
P6tropolis est, dit-on, (( le paradis du Brisil ~, la
cite des fleurs; tout ceia est vrai, et il est difficile, il me
semble, de voir une ville plus riante. On y trouve un
merveilleux melange de beautbs naturelles et de jolies
habitations. Les Filles de la Charit6 y ont un magnifique collbge oit se groupent les enfants de toutes les
classes.riches et pauvres, orphelines, externes et pensionnaires. Non seulement les dortoirs et les r6fectoires
sont tout a fait confortables, mais il y a encore des
r6cr6ations admirablement dispos6es sur la montagne,
oi les enfants jouissent d'un air tres pur.
Nous revenons a la Maison centrale, a Rio, pour la
dernire fois, et Ie cteur sent d6ji les tristesses du
d6part. Nous ne pourrons oublier tons les temoignages
de sincere affection que nous avons recus ni les delicates pr6venances dont nous avons 6te l'objet...
A la veille de rentrer au bercail, ma Mere, a la veille
de revoir la France et nos deuk cheres Maisons-mbres,
l'Aime est tout 6mue et de beaux souvenirs, et de douces
esparances; c'est dans le sein de Dien que nous aimons
a placer et les uns et les autres...
Vous r6it6rant I'expression de mon affection filiale et
de mon devouement sincere, j'ai l'honneur d'etre, ma
Soeur PINAT.
tres honor6e Mbre, etc.
Fin.
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DOCUMENTS ET RENSEIGNEMENTS
91. -

DICRET PERMETTANT

DE

REMPLACER LES

SCAPULAIRES D'ETOFFE PAR UNE MEDAILLE. -

Saint-

Office, 16 decembre 1910.
Nous empruntons i la Semaine religieuse de Paris la traduction de
ce dtccret (n' du 14 janvier x91g).

On le salt, les saints scapulaires contribuent grandement a entretenir la d6votion des fideles et a exciter en
eux le desir d'une vie plus parfaite. Aussi, pour que la
pieuse coutume de s'y inscrire s'accroisse de jour en
jour, notre tres saint Pere, Pie X, pape par la divine
Providence, tout en souhaitant beaucoup que les fideles
continuent . les porter comme par le pass6, a cru cependant devoir se rendre aux voeux que plusieurs personnes
lui ont exprimes; et, apres avoir prealablement pris les
suffrages des Eminentissimes Peres et Cardinaux Inquisiteurs generaux, dans I'audience accord6e le 16 decembre de l'annee courante g Mgr l'Assesseur de cette
supreme et sacree Congr6gation du Saint-Office, a daign6, dans sa bienveillance, accorder ce qui suit :
agr6ger a l'avenir,
A tous les fid&les agr6gs onu
par une imposition reguliere, a un ou plusieurs scapulaires authentiquement approuv6s par le Saint-Siege
(excepte ceux qui sont propres aux Tiers Ordres), il est
d6sormais permis de remplacer ce ou ces scapulaires
d'6toffe par une m6daille en metal, port6e au cou oa
autrement, pourvu que ce soit sur leur personne et
d6cemment, ae sorte qu'en observant les regles propres
a chacun d'eux, ils puissent sirement gagner toutes les
faveurs spirituelles (y compris le privilege dit sabbatin
du scapulaire de Notre-Dame du Mont-Carmel), et participer A toutes les indulgences annex6es a chacun
d'eux.
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Cette medaille devra porter a 1'avers 1'effigie de NotreSeigneur Jesus-Christ montrant son Cceur sacre et au
revers celle de la Bienheureuse Vierge Marie. Elle devra
etre btnite d'autant de be6ndictions distinctes qu'elle
remplacera de scapulaires r6gulierement imposes, et
pourra tenir lieu de ceux-ci, au grE de ceux qui les
demanderont.
Enfin, chacune de ces be6ndictions pourra &tredonnie
par un seul signe de croix, soit dans 1'acte meme de
l'inscription aussit6t apres l'imposition r6guliere, soit
meme plus tard, selon 1'opportunite des demandants.
Peu importe qu'on observe ou non l'ordre des diff6rentes inscriptions et le temps qui s'est ecoule depuis.
La b6n6diction peut se faire par n'importe quel pretre,
m6me distinct de celui qui inscrit, pourvu qu'il jouisse
de la faculte respective, ordinaire ou d61lguee, de benir
les scapulaires. Demeurent feimes, par ailleurs, les limitations, clauses et conditions du pouvoir primitivement
accord6.
Nonobstant toutes choses contraires, meme dignes
d'une mention trbs sp&ciale.
Donn6 h Rome, au palais du Saint-Office, le 16 decembre 19io.
Aloys GIAMBENE,

Substitut pour les Indulgences.
Voici le texte du Dcret :
DECRKTrM. - Cum sacra, que vocant, scapularia ad fidelium devotionem fovendam sanctiorisque vitae proposita in eis excitanda maxime
conferre compertum sit, ut pius eis nomen dandi mos in dies magis
invalescat, Ss. mus D. N. U. Pius divina providentia PP. X, etsi
vehementer exoptet ut eadem, qui hucusque modo consueverunt, fideles
deferre prosequantur, plurium tamen ad se delatis votis ex animo
obsecundans, prmhabito E. morum Patrum Cardinalium Inquisitorum
Generalium suffragio, in Audientia R. P. D. Adsessori hujus Suprerme
Sacrae Congregationis Sancti Offici, die x6 decembris anni currentis,
impertita, benigne decernere dignatus est :
Omnibus fidelibus, tam uni quam pluribus veri nominis atque a
Sancta Sede probatis scapularibus ex panno, up;cum numisma ex
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metallo seu ad collum seu aliter, decenter tamen super propriam per.
sonam, deferre, quo, servatis propriis cujusque eorum legihus, favores
omnes spirituales (sabbatino, quod dicunt, scapularis B. M. V. de
Monte Carmelo privilegio non excepto) omnesque indulgentias singulis
adnexas participare ac lucrari possint ac valeant:
Hujus numismatis partem rectam, Ss. mi D. N. J. C. suum sacratis.
simum Cor ostendentis, aversam, Bma Virginis Mariae effigiem referre
debere;
Idem benedictum esse oportere tot distinctis benedictionibus quot
sunt scapularia regulariter imposita, queis, pro lubitu petentium, suffici
velit;
Singulas has, demum, benedictiones impertiri posse unico crucis
signo, vel in ipso adscriptionis actu, statim post absolutam regularem
scapularis impositionem, vel etiam serius, pro petentium opportunitate,
non interest an ser-ato vel non diversarum adscriptionem ordine, nec
quanto post temporis ab ipsis, a quovis Sacerdote, etiam ab adscribente distincto, qui respectiva scapularia benedicendi sive ordinaria
sive delegata facultate polleat, firmis ceteroquin primitivw facultatis
limitibus, clausulis et conditionibus.
Contrariis quibuscumque, etiam specialissima mentione dignis, non
obstantibus.
Datum Rome, ex .Edibus S. Oflicii, die 16 decembris g19o.
L. t S.
Aloisius GIAMBENE,
Substit~uts pre Indulgentiis.
92. -

DtCIET RELATIF AUI

MEMBIES

GIEUSES ASTREINTS AU SERVICE MILITAIRE. vier 19z1.

DES COMMUNAUTtS

kRL1-

S. C. Religiosor., x" jan.

Inter reliquas difficultates, quibus premitur Ecclesia Christi nostris
temporibus, ea quoque recensenda lex est, qua ad tilitiam adiguntur
etiam juvenes, qui in religiosis Familiis Deo ofamulantur.
Nemo sane non viaet, quantum detrimenti ex hac infausta lege provenire possit, quum juvenibus, tum ipsis Sodalitatibus. Dum enim
militie vacant religiosi tyrones, facile vitiis maculari possunt, quibus
infecti, vel, neglectis, qua emiserant, votis, ad siecularia remigrabunt,
vel quod longe pejus est, religiosams repetent domum, cum periculo
alios contaminandi.
Ad haec igitur pnecavenda mala, Sacra Congregatio,i Negotiis Religiosorum Sodalium preposita, in Plenario Catta Emorum Patrum Cardinalium, die 26 mensis Augusti
o191
ad Vaticanum coadunato,
sequentia decrevit :
I. - In Ordinibus Regularibus, in quibus vota solemnia emittuntur,
juvenes, quos exemptos esse certo non constet a servitio militari activo,
scilicet ab eo servitio, quod ipsi primitus ad militiam vocati ad unum
vel plures annos pr'stare debent, admitti nequeunt ad Sacros Ordines
vel ad solemnemr professionem, quousque non peregerint servitium
militare et, hoc expleto, saltem per annum, juxta infra dicenda, in
votis simplicibus permanserint, servato quoad Laicos decreto Sacrasancta Dei Ecclesia, bac eadem die edito.
II. - In Institutis votorum simplicium juvenes, de quibus in articulo
prsecedenti, ad vota dumtaxal temporaria admitti poterunt usque ad
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tenmpus militaris servitii : nee illis, dum militie operam dant, professionem renovare liceat. -- A militari servitio dimissi cum fuerint,
professionem iterum, saltem ad annum, emittent, antequam profes.
sionis perpetue vinculo se obstringant.
III. - Caveaut autem juvenes militiae servientes, ne sanctae vocationis donum amittant ac ea semper modestia et cautela conversentur,
que decet Religiosos viros. Quamobrem a locis et conventiculis suspectis abhorreant, a theatris, choreis aliisque spectaculis publicis abstineanti malorum commercium, lubricas conversationes, res a religione
absonas, viros doctrinas suspectas profitentes, lectiones moribus aut
fidei a S. Sedis dictatis contrarias ceteraque peccandi pericula evitent;
ecclesias, sacramenta, quantum eis liceat, frequentare non omittant;
circulos seu coetus catholicos ad animi recreationem et instructionem
adeant.
IV. - Ubicumque corum statio pouatur, si ibi domus sum Religionis
aui Insituti habeatur, eam frequentent et sub Superioris immediata
vigilantia sint. - Si vero domus plredicta non adsit, vel earn commode
frequentare nequeant, sacerdotem ab Episcopo designatum adeant,
ejus consiliis et consuetudiue utantur, ut quando eamdem stationem
deserere oporteat, testimonium in scriptis de observantia eorum omnium,
que in articulo pracedenti prascripta sunt, ab eodem accipere valeant.
- Quodsi sacerdos ab Episcopo designatus non habeatur, ipsi sibi
eligant prudentem sacCrdotem, statim indicandum Superioribus suis,
qui ab Ordinario de moribus, doctrina et prudentia ejusdem sibi notitias comparabunt. Praeterea, epistolarum commercium instituant ac,
quantum heri potest, sedulo persequantur cum suo respective Superiore
aliove religioso seu sodali sui Instituti ad id designato, quem certiorem
faciant de sue vitae ratione et conditione, de singulis mutationibus
suat stationis et praesertim illi notificent nomen et domicilium illius
sacerdotis, cujus consuetudine et directione utuntur, ut supra pre.criptum est.
V. - Superiores Generales aut Provinciales etiam locales, juxta
uniuscujusque, Instituti morem, per se vel delegatum sodalem (qui
s;cerdotali ordine sit insignitus in clericalibus Institutis) de vita,
moribus et conversatione alumuiorum, perdurante militari servitio,
inquirere omnino teneantur, opera praecipue sacerdotis vel sacerdotum,
de quibus supra, per secretas epistolas, si opus sit, ut certiores fiant,
an ii rectam fidei et morum viam servaverint, cautelas supra prescriptas
observaverint et divinae vocationi se fideles praebuerint, graviter onerata
eorum conscientia.
VI. - Cum a militari servitio activo definitive dimissi fuerint, recto
tramite ad suas quisque religiosas domus remeare teneatur, ibique, si
certo constet de eorum bona conversatione, ut in articulo pre-cedenti
dictum est, premissis aliquot diebus sanct; recollectionis, qui Institutis votorum simplicium addicti sunt, ad renovandam professionem
temporariam admittantur; in Ordinibus vero Regularibus, inter juniores
clericos seu professos, aut saltem in domo, ubi perfecta vigeat regularis observantia, sub speciali vigilantia et directione religiosi, pietate
et prudentia commendabilis, qui in Institutis clericalibus sacerdos esse
debet, collocentur. In eo statu integrum tempus (quod minus anno
esse non poterit juxta dicta in articulis I et II) ad tramitem Apostolicarum 'Prescriptionum et propriae Religiosse Familia Constitutionum
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pIramittendium votis solemnibus vel perpetuis, complere debent, ita
tamen, ut computetur quidem tempus in votis simplicibus vel temporaneis transactum a prima votorum emissione usque ad discessum a
domo religiosa, servitii militaris causa; non vero quod militia datum
fuit.
VII. - Eo tempore, studiis et regulari observantia dent operam;
Superiores autem immediati ac sodales juniorum directioni prepositi
eos diligentissime considerent, eorum mores, vitae fervorem, placita,
doctrinas, perseverandi studium perscrutentur, ut de eis ante ultimam
professionem majoribus Superioribus rationem sub fide juramenti red.
dere valeant.
VIII. - Si qui, perdurante militari servitio vel eo finito, antequam
ad prufessionem solemnenm aut perpetuam admittantur, dubia perseverantim signa dederint, vel praescriptis cautelis militia tempore non
obtemperaverint, aut a morum vel fidei puritate deflexerint, a Superiore Generali de consensu suorum Consiliariorum seu Definitorum
dimittantur, eorumque vota ipso dimissionis actu soluta habeantur. Quodsi ipsi juvenes a votorum vinculo se relaxari desiderent aut
spoute petant, facultas fit superioribus praedictis, tanquam Apostolica Sedis delegatis, vota solvendi, si agatur de Institutis clericalibus;
si vero res sit de Institutis laicorum, vota soluta censeantur per litteras Superiorum, quibus licentia eis fit ad seculum redeundi.
IX. Hisce prascriptis teneantur etiam ecclesiasticae Societates,
quei,
licet non utantur votis, neque solemnibus neque simplicibus,
habent tramen simplices promissiones, quibus earum alumni ipsis Socie.
tatibus adstringuntur.
X. - Si quid novi in hoc Decreto non pravisum, vel si quid dubii
in ipsius intelligentia occurrerit, ad hanc S. Congregationem in singulis casibus recurratur.

Qua uninia Sanctissimus Dominus Noster Pius Papa X, referente

Subsecretario, rata habere et confirmare dignatus est, die 27 ejusdem

mensis Augusti 1910. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Romae, ex Secretaria Sacrm Congregationis de Religiosis, die
I Januarii 1911.

Fr. J. C. CARD. VIVks, Prefectus.
- DONATUS Archiep. Ephesinus,
Secretarius.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
1910.
63. Frere Carr (Hugues), coadjuteur, d6c6d6 le 29 novembre 1910, a Whittier (Etats-Unis); 58 ans d'"gc,
34 de vocation.
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64. M. Ardemani (Ernest), pretre, d&cede le 4 d6cembre 19to, a Ferrare (Italie); 47 ans d'Age, 24 de
vocation.
65. Mgr Thomas (Jacques), 6vlque, d6cid6 le 14 d6cembre 19o1, a Dax (France); 77 ans d'Age, 52 de
vocation.
1911.
I. M. Ouang (Paul-Louis), pretre, d6c6d6 en d6cembre 19to, en Chine; 46 ans d'age, 22 de vocation.
2. M. Birot (Auguste-Joseph), pretre, d6c6d6 en 1910,
i Guatemala; 81 ans d'age, 51 de vocation.
3. M. Jaume (Jean), pretre, d&c6d6 le 8 janvier 191 , a
Barcelone (Espagne); 62 ans d'age, 46 de vocation.
4. M. Morals (Philippe), pretre, d6c6d6 le 2 janvier 1911 ~ Puebla (Mexique); 30 ans d'age, 9 de
vocation.
5. M. M6dus (Paul-Joseph), pretre, d6c6d6 le 22 janvier 1911, a la maison-mire de Paris (France); 68 ans
d'age, 46 de vocation.
6. Frire Souyris (Toussaint), coadjuteur, d&cd6& le
24 janvier 1911, a Dax (France); 62 ans d'age, 37 de
vocation.
7. Frere Abel (Jean-Louis), coadjuteur, deced6 le
26 janvier 1911I Dax (France); 79 ans d'age, 55 de
vocation.
8. Frire Serra (Barthelemy), coadjuteur, d&6c6d le
24 janvier 1911, . Casale (Italie); 41 ans d'ige, 18 de
vocation.
9. M. Weissenbacher (Francois), pretre, d6c6d6 le
29 janvier 1911, A Salzbourg (Autriche); 72 ans
d'ige, 32 de vocation.

to. M. Lawless (Thomas), pr6tre, d6cdd

en 1911, a
Ashfield (Australie); 47 ans d'age, 23 de vocation.
x1. Frere Verney (Francois-Xavier), coadjuteur, d6c6dd
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le 8 f6vrier 1911, a Smyrne (Turquie d'Asie);
70 ans d'Age, 44 de vocation.
12. M. Merlu (Henri-Alphonse), pretre, d&c6d6 le 19 f6vrier 1911, a Isleworth (Angleterre); 54 ans d'age,
33 de vocation.
13. Frere Prattner. (Gabriel), coadjuteur, d6c6de le
18 fevrier 1911.
14. Frere Fuentes (Faustino), coadjuteur, dic6d& le
16 f6vrier 1911, a Badajoz (Espagne); 58 ans d'Wge,
28 de vocation.
NOS CHERES S(EURS
N'ovembre

9Igo-Ferrier 19it.

Marie Murray, decedie a l'Orphelinat Sainte-Elisabcth dc la
Nouvelle-Orl6ans; 76 ans d'age, 51 de vocation.
Claudine Bazin, Paroisse Saint-Michel, a Dijon; 77, 53Clarisse Grondona, Maison Saint-Sdpulcze, a Plaisance, Italie;
29, 7.

Marie PNrier, Maison principale, a Paris; 68, 51.
Maria Cadovas, Hospice de Burgo, Espagne, 24, 2.
Alexandrine Stecka, Hopital de Praga, h Varsovie, 33, 7.
Joanna Farrell, Asile des Alienes de Baltimore; 74, 48.
Elisa Bouchet, Hdpital de la Grand'Combe, France; 70, 52.
Claudine Guimoyat, H6pital Gn&ral de Nivelles, Belgique;
62, 37.

Sophie Szikova, H6pital Saint-Jean de Budapest; 40, 14.
Elisa Trocaz, Orphelinat de Ferney, France; 74, 56.
Marie Renevier, H6pital d'Avallon, France; 69, 47.
Brigitte Heeren, Asile des Ali6nes de Saint-Louis, Etats-Unis;
67, 40.

Mathilde Janeczko, H6pital Saint-Lazare de Cracovie; 57, 36.
Marguerite Baroni, Maison Centrale de Turin; 28, 5.
Elisabeth Le Baudour, H6pital de Nardo, Italie; 76, 53.
Maria Buscalll, H6pital des Incurables, Madrid; 57, 36.
Sabine de Lizarralde, Bienfaisance de Bergara, Espagne;
26, 6.

Jacoba Carrillo, Asile des Convalescents, Madrid; 48, 29.
Laurence Puech, Maison de Charit6, Montolicu; 38, 17.
Rose Clouiut, H6pital de Cahors, France; 65, 43-
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Carolina Ruiloba, Hospice de Quito; 64, 35.
Marie Gruber, H6pitai de Schlarzach, Autriche; 38, ly.
Rose M.rillon, H6pital de Tarbes, France; 48, 19.
Maria Buonfiglio, Maison Centrale de Naples; 36, 9.
Jostphine Ferro, Maison Centrale de Turin; 75, 51.
Marie Amignes, Maison de Charite d'Arcueil, France; 81, 60.
Marie Hannigan, Maison Centrale d'Emmittsburg; 65, 4o.
Lducadie Munizaga, H6pital de San Fernando, Chili; 57, 23.
Euginie Migairon, Hospice de Saint-Pol-en-Artois, France;
69, 4.
Marie Hirtz, Maison

de Chariti de Belletanche, Lorraine;
33, 5Sabine Cloppet, Maison de Charite de Clichy, France; 73, 49.
Maria Dobbyn, Asile des Ali6nes de Baltimore, Etats-Unis;
90, 57Francoise Videmsek, Maison Centrale de Graz; 29 , 5 mois.
Marie Avizon, Maison Centrale de Turin; 31, II.
Climence Boucherie, Hospice de Crecy-en-Ponthieu, France;
86, 59.
Maria Jiger, Maison de Charite de Metz; 51, 29.
CUcile Roumngas, Paroisse Saint-Cosme de Chalon-sur-SaOne;
65, 44.
Marie Roche, Maison de Chartd de Clichy; 78, 54Cl6mence Martin, Maison Principale de Paris; 70, 44.
Marie Baissade, Maison de Charitd de Clichy; 90, 7o.
Constance Bretaudeau. Hopital de Cajamarca, Perou; 48: 25.
Jeanne Plestenjak, Maison Centrale de Graz; 29, 7 mois.
Mathilde Gasc, Maison de Charite de Montolieu; 23, 5.
ThCrese Somnard, Maison Principale de Paris; 91, 71.
Victoire Tribout, Maison de Charit6 de Drancy, France;
58, 35.
Marie Bonnecaze, Maison Centrale de Sienne; 81, 54.
Marie Fusers, Maison Centrale de Turin; 77, 55Annunziata Carlucci, Maison Centrale de Turin; 61, 40.
Catherine Berton, Maison Centrale de Turin; 52, 30.
Marie Bonnabaud, Maison Saint-Vincent de Lyon; 62, 38.
Celeste Borghetti, Maison Centrale de Turin; 77, 45.
Marie Durand, Hospice de Brienne, France; 69, 48.
Elisa Crozet, Asile de Mendicit6 de Bahia; 70, 38.
Marie Chauvet, Hopital du 2 de Mai, i Lima, Pdrou; 73, 49.
Francoise Gannon, Maison Centrale de Mill-Hill; 34, 13.
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Ellen Mc Kounc, Asile des Ali3nes de Baltimore, Etats-Unis;
59, 33-

Elvira Celada, Hospice Saint-Louis

de

Siville, Espagne;

25, 4Maria Moreno, College de Burgos, Espagne; 37, 14.

Ciriaca Lerga, H6pital Saint-Jean de Dieu de Burgos, Espagne; 48, 24.

Magdalena Sinolas, Asile Saint-Jean-Baptiste de Barcelone,
Espagne; 38, i6.
Antonia Sanchez, Hospice de Salamanque (Espagne); 43, i6.
Maison de Charit6 de Montolieu, France;
Jeanne Pomr,
70, 42.
Timotea Sandoval, H6pital de Gualeguaychu, Rdpublique Argentine; 67, 41.
F6licitd
Barroche, Hospice de Saint-Macaire, France; 84, 62.
Anne Ribiere, H6pital Gendral de Montpellier, France;
78, 56.
St6phanic I.ewandowska, Maibon Centrale de Cracovie; 29, 9.
Agathe Gilberton, Hospice de Marmande, France; 71, 52.
Jeanne Viti, Maison Centrale de Naples; 71, 40.
Justine Riban, Maison de Charit6 de Clichy, France; 67, 45Marie Janon, Maison de Charitd de Chiteau-1'Eveque, France;
58, 35.
Agnbs O'Reilly, Maison Centrale d'Emmittsburg. Etats-Unis;
63, 42.
Virginie Bonino, Maison Centrale de Turin; 73, 53ThCdrse Mascher, Maison Centrale de Salzburg; 30, 9.
Marie Fanfani, Maison Centrale de Sienne; 51, 19.
Thrt~se Janeczko, Maison Centrale de Cracovie; 66, 46.
Catherine Harbora, H6pital militaire de Florence; 77, (o.
Petra Basterrechea, Asile des Servantcs de Pamplune, Espagne; 62, 33.
Concepcion Barene, Maison Centrale de Madrid; 77, tu.
Nicanora Garcia, H.pital de Cordoue, Espagne; 53, 28.
Micaela Arguinare, Maison San Diego Valdemoro, Espagne;
57, 39Frangoise Lalanne, H6tel-Dieu d'Agde, France; 78, 52.
Reine Lcblanc, Asile Saint-Vincent de La Teppe, France;
76, 54.
Marianne Donor, Dublin; 55, 31.
Eug6nie Kulikowska, Maison Centrale de Varsovie, 20, i.
Rosalie Ulrich, HOpital de Lowell, Etats-Unis; 65, 45.
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Valerie Guski, Sanatorium de Berlin; 24, 2.
Mariana Garcia, H6pital de Cali, Colombie; 45, 18.
Amelie Gerlich, H6pital Wilhelmine de Vienne, Autriche;
22, 2.

Mathilde Fontaine, Maison de Charitd de Clichy; 71,
47.
Marie Curto, Maison Centrale de Turin; 71, 52.
Rose Pantassi, Asile des Aliends de Colorno, Italie; 39, 13Marthe Malacrida, Orphelinat de Vias, France; 55, 32.
Clara Miran, Ecole de K6thely, Hongrie; 63, 44.
Marthe Ravera, H6pital de Foligno, Italie; 87, 68.
Rosa Beilis, Maison Centrale de Turin; 35, ii.
Marie Dumas, Grande Misericorde de Marseille; 84, 66.
Marie Cabaniols, H6pital de Tarbes, France; 63, 32.
Anne Baudy, Maison de Charite de Chateau-l'Eveque, 83, 49.
Marie Gardette, Maison Principale de Paris; 31, 7.
Marie Balaguer, H6pital de la Grave, a Toulouse; 53, 31.
Suzanne Moulart, Misericorde de Bayonne, France; 49, 13.
Maris Ducos, Misdricorde de Nimes, France; 82, 58.
Jos6phine Cruywels, Ecole de Mont Saint-Jean, Belgique;
36, 14.
Marie Sahugudde, Maison Notre-Dame de la Santd, i Rio,
Bresil; 47, 20.
Lionie Trochu, H6pital Saint-Michel de Paris; 54, 28.
Adtoinette Burgholzer, Maison Centrale de Graz; 24, 6.

Elisabeth Mouraire, Institution des Sourds-Muets,

a Arras,

France; 76, 48.

Marie Faisandier, H6pital Saint-Eloi de Montpellier, France;
77, 57Julie Przybyszewska, Maison Centrale de Culm; 60, 37.
Valentine Ortega, H6pital de Carrion, Espagne; 69, 45.
Isabel Gelonch, Hospice de Orihuela, Espagne; 73, 32.
Catalina Huici, Asile des Alidnes de Santiago de Galice;
49, 23.
Maria Arreche, Maison Centrale de Madrid; 66, 46.
Carmen Alsina, Maison S. Diego de Valdemoro, Espagne;
47, 26.
Saturnina Lavayen, Asile de Villancva, Espagne; 76, 5 t .
Ramona Unzu, Maison de S. Diego, a Valdemoro, Espagne;
75, 52.
Marie Salzani,

H6pital

General

de

Montpellier,

77, 59.
Julie Bille, H6pital de Blaye, France; 70, 48.

France;
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Marie Roure, Maison de Saint-Vincent de Lyn,; 69, 49.
Marie Charles, H6pital de Gonesse, France; 82, 61.
Marie Gibelin, H6pital de Saint-Martin-de-Rd, France; 42, 20.
Angile Kropinska, Maison Centrale de Varsovie; 60, 49.
Anne Quinn, Hospice des Enfants Trouv6s de Philadelphie,
Etats-Unis; 52, 29.
Thbcle Wezyh, Ecole de Tenezynck, Pologne; 81, 58.
Louise Belli, Maison Saint-Joachim de Turin; 67, 45.
Madeleine Borello, H 6 pital de Port-Maurice, Italie; 45, 15.
Therese Turello, H6pital de Bosisio, Italic; 69, 48.
Emma Gourmand, Maison Centrale de Turin; 48, 24.
Th6rese Grill, Maison Centrale de Graz; 53, 23LUontine Tonrneux, Maison Principale, a Paris; 74, 53Cecile Bayard, H6tel-Dieu de Douai, France; 76, 54Marie Biennier, Orphelinat Saint-Michel, France; 71, 46.
Louise Debaecker, Maison Principale, a Paris; 88, 63.
Anna Herr, College de 1'Immaculde-Conception, a Rio-deJaneiro; 77, 55Rose Debaecker, Maison de Charitd de Villeneuve-SaintGeorges, France; 58, 36.
Marie Roesberg, Santa Casa de Rio-de-Janeiro; 86, 60.
Adele Ceresa, Maison Centrale de Turin: 25, I.
Georgine Bonchez, Maison Saint-Joseph de Gand, Belgique;
32,

11,

Ursule Bradac, Maison Centrale de Graz; 21, 2.
Catherine Viallatte, Maison de Charit6 de Clichy, France;
76. 52.
Adele Faure, Maison de Chatite de Tso-fou-pan, Chine;
76, 5t.
Maria Grau, Hospice des Enfants TrouvEs de Madrid;
48, 25.
Cirila Anza, H6pital del Carmen de Madrid; 52, 29.
Teresa Conde, H6pital de Majorque, iles Baldares; 44, 21.
Gervasia Chavarri, Institut des Aveugles de Carabanchel,
Espagne; 45, 25.
Marie Desvignes, Maison de Chariti de Clichy, France;
79, 57Jeanne Berle, Maison de Chariti de Roubaix, France; 62. 37.
Leodie Malard, Creche de Sainte-Marie de Marseille; 77, 57Marie Kryworukow, Bienfaisance de Varsovie; 71, 38.
Marie Gillet, Maison de Chariti de Clichy; 76, 53.
Sophie Margerit, H6pital de Cahors, France; 36, 14.
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Marie

Fournier, Orphelinat Saint-Charles de Beyrouth;
36, 17josiphine Kozarzewska, Maison Centrale de Varsovie; 69, 39.
Lucie Martin, Hospice de Vizille, France; 46, 23.
Jeanne Larrieu, Paroisse Saint-Eticnne-du-..Mont,
aParis;

78, 55.
Madeleine Fourbs, Hospice de Cusset, France; 74, 47.
Marie Noyrit, Maison de Charit6 Paroisse Saint-Jean, A
Troyes, France; 90, 66.
Pauline Meda, Saint-Joseph de Grugliasco, Italie; 75, 56.
Marie Farina, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
68, 36.
Maria Darric, Maison de Charite de La Capelle-Marival,'
France; 48, 2o.
Elina Ridel, Maison de Charite de Roubaix, France; 66, 47.
Jeanne Rath, Ecole de Hengsberg, Autriche; 60, 21.
Madeleine Martz, Maison de Charite de Clichy; 77, 54.
Estefania Aguirre, H6pital de Valmaseda, Espagne: 33, 5Concepcion Cams, Hospice des Enfants Trouv6s de LUrida,
Espagne; 77, 57.
Julia Jaime, Maison Centrale de Madrid; 20, 9 mois.
Zoila Ferriol, College de Mayaguez, Porto-Rico; 3 o , 13.
Gabriela Lac, Asile de Yecla, Espagne; 45, 26.
Eulalie Mousseron, Maison de Charit6 de Clichy; 85, 66.
Marie L'Hotelier, Maison de Charite de Clichy; 77, 56.
Bernardine Marucco, Maison Centrale de Turin; 45, 24Vincent Compieta, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;
70, 52.

Eglantine Carrikre, Maison de Charite de ChAteau-l'Eveque,
France; 72, 54.
Creszentia Pichler, H6pital de Schwarzach, Autriche; 74, 49.
Emilia Macias, Asile S. Manuel de Malaga, Espagne; 25, 3Octavie Meesmacker, HOtel-Dieu de Douai, France; 79, 53.
Ignez Rocha, Santa Casa de Victoria, Brisil; 37, 12.
Irene Beltramo, Maison Saint-Joseph de Grugliasco, Italie;

69, 5o.
Francoise Desbons, Maison de Charite de Montolieu; 69, 53.
Marie Monternot, Maison de Charite de Montoiieu; 55, 28.
Marie Delmas, Maison de Chariti de Montolieu; 71, 52.
Agathe Fideli, Maison de Bambino Jesu, a Rome; 33, 12.
Aimee Ruellan, Maison de Chariti de Clichy; 75, 53Maria Massuchetti, Maison de G~haýit de Clichy; 61, 37;
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Marie Code, Maison Saint-Joseph de Sheffield, Angleterre;
46, 23.
Anne Villotte, H6pital de Corbeil, France; 85, 6i.
C&ile Pauli, Hospice des Incurables de Laibach; 54, 36.
Anna Gandolfi, Maison Centrale de Turin; 32, If.
Pauline Chevalier, H6tel-Dieu de Rennes, France; 39, 15.
Catherine Sahvy, Ouvroir Saint-Vincent d'El Biar, Algerie;
50, 31.
Catherine Gallesio, Maison des Ali6n6s de Colorno, Italie;
68, 51.
Rose Sohm, H6pital d'Avallon, France; 83, 58.
Eliodora Rey, Hopital GL4oral de Valladolid, Espagne;
28, 3Narcisa Muntada, H6pital de Gerone, Espagne; 83, 59.
Felipa de Gracia, Maison S. Diego de Valdemoro, Espagne;
74, 38-

LA CONGREGATION DE LA MISSION
0
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 18oo

1827.

EXTRAIT
des Notes hisloriques de M. Gabriel PERBOYRE.

I. M. FRANCOIS BRUNET
Vicaire gcntral (18oo-18o6).
(Suite. Voy. ci-dessus, p. 1ig.)

§ 3. Observations sur le Decret du 7 prairialan XII
(27 mai 1804) rtiablissant en France
la Congrigationde la Mission (i).
Nous devons

a une note laiss&e par M. Viguier -

pretre de a Mission, alors h Paris, pr&6cdemment prifet apostolique a Constantinople - de connaitre la
() ILe texte de ce dcret se trouve dans I'edition de 1902, p. 75,
des Acles du gouvernement jranfais concernant la Congrigation de la
Mission. Un vol. in-4.
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pensee qui a preside au decret du 7 prairial an XIT, et
qui a servi de base a la restauration de la Congregation
de la Mission.
M. Pein - alors chef de division au ministere des
affa'.es eccl6siastiques - fut charg6 par I'empereur
Napoleon de lui faire un rapport sur le mode le plus
convenable a adopter pour la substitution d'une seule
communaut6 aux difitrentes communaut6s religieuses
et r6gulieres employees an service du culte dans les
colonies. Et tel fut I'esprit qui dicta le decret du 7 prairial.
M. Brunet, etant a Rome, avait bien pr6vu que si
jamais le gouvernement se d&cidait a r6tablir des Missionnaires autrefois existants sous la forme de corporation, il n'en voudrait qu'une seule. 11 avait, en consequence, &crit a M. Viguier, a son passage par Naples
pour se rendre . Paris, d'accepter toutes les Missions
6trangeres, dans le cas qu'elles nous fussent offertes,
apres avoir, toutefois, fait son possible pour engager le
gouvernement i r6tablir les anciens corps s6culiers.
Lorsque le d&cret cut 6t6 public, M. Pein offrit a
M. Bilhere, Superieur de l'ancien s6minaire des Missions etrangeres, rue du Bac, de profiter du b6nefice
de l'arret6. M. Bilhere refusa d'accepter toutes les Missions qui existent hors de France, fonde sur l'impossibilite oii il 6tait de fournir des ouvriers 6vangeliques en
nombre suffisant. Ce fut alors qu'on offrit, en mai 1804,
ces Missions a M. Viguier. II n'accepta, au nom et de la
part de M. Brunet, que parce qu'il xi'avait pas obtenu
de son Sup6rieur d'etre limit6 aux Missions que la Congr6gation desservait avant la R6volution, comme il en
avait t6moign6 le desir jusqu'alors, a cause des inconvenients nombreux qu'il prevoyait devoir r6sulter de
cette acceptation, et qu'il avait fait connaitre.
6
M. Viguier profita de toutes les occasions qui se pr -
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senterent depuis pour insinuer de vive voix, et par 6crit,
soit h Portalis, soit i M. Pein, les vrux que formait sa
communaute, afin que M. Bilhere fft conserv6 dans son
etablissement.
Des lors, M. Bilhere offrit au gouvernement son 4glise
et ses maisons qu'un bienfaiteur avait achet6es dans
l'intention de les vendre i la communaute des Missions
etrangeres, lorsque les circonstances le permettraient,
s'il consentait a retablir son s6minaire. La cour de
Rome, 1'archev&che, les MM. de Saint-Sulpice et
M. d'Astros, neveu de M. Portalis, ministre des cultes,
insist&rent si fortement que le gouvernement pensa
d'abord a se pr&ter a cette proposition, pourvu que le
Souverain Pontife mit leurs Missions sous la d6pendance immediate de 1'archev&que de Paris. Le pape s'y
6tant refuse, des le mois d'aoit 1804 jusqu'au commenment de mars 1805, tant pour ces messieurs que pour
les pretres de Saint-Lazare et ceux du s6minaire du
Saint-Esprit, toute n6gociation allait se rompre, quand
le Saint-Pare proposa le moyen terme de se relkcher sur
la d6pendance de l'archev&ch6 de Paris, quant au spirituel sur les Missionnaires existant dans ce diocese,
mais a la condition que le gouvernement franiais r&tablirait nomm6ment le seminaire des Missions etrangeres de la rue du Bac, ainsi que celui du Saint-Esprit,
et les pretres de la Mission de Saint-Lazare qui seraient
r6tablis dans leurs anciennes fonctions en France pour
les missions des campagnes et pour les stninaires. L'empereur, de son c6te, y consentit, a condition que la
direction g6n&rale des Missions 6trangeres serait confi6e, en France, au grand aum6nier, et, le 28 mars 1805
(7 germinal an XIII) parut le d6cret :
- ARTICLE PREMIER. Les ktablissements consacr6s aux Missions, sous quelque denomination que ce
soit, sont sous la direction du grand aum6nier de l'em-
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pereur, sans prejudice des droits des &vNques, dans tout
ce qui int6resse la police et la discipline de leurs dioceses, par rapport aux m&mes 6tablissements. ,
Au reste, la convention 6tait que notre retablissement
dans nos fonctions ant&rieures n'aurait lieu qu'avec le
temps et les prcautions convenables. Lorsque M. Viguier accepta le d6cret du 7 prairial an XII, lisonsnous dans une lettre de ce Missionnaire du 27 f6vrier
a M. I'abb6 Jauffret, 6crite par ordre de M. Brunet, il
fut convenu avec M. Pein que nous pourrions prendre le
titre de < Pr&tres de la Mission ,, que la nomination de
notre Directeur par l'empereur s'entendrait en ce sens,
que Sa Majesti agr6erait celui qui lui serait present6
par nos Missionnaires, apres le choix qu'ils en auraient
fait, que ce Directeur nommerait un cur6 en exercice,
pris parmi eux et revocable A sa volont6, que l'6tablissement et le s6miriaire seraient plat6s a Paris dans le
bitiment de Saint-Louis, rue Saint-Antoine, comme
cela avait 6t6 6tabli dans un rapport fait A 1'empereur
au mois d'aofit 18o4Les oppositions du lyc6e Charlemagne 6tabli dans la
maison de Saint-Louis, rue Saint-Antoine, celle de
M Fourcroy, en sa qualit6 de directeur de !'instruction
publique, celles du pr6fet du d6partement de la Seine,
qui aurait voulu nous placer a Saint-Denis, et sp6cialement celles de 1'archev&ch6 de Paris, qui ne voulait pas
se priver d'un moyen d'entretenir 1'6mulation de ses
pretres et de les recompenser, firent abandonner le projet d'une paroisse.
Par suite de ces oppositions, les Pretres de la Mission,
qui ne pouvaient non plus rentrer dans leur ancienne
maison de Saint-Lazare, convertie en prison depuis
1793, continuerent A rester sans asile, et ils se trouverent dans 1'impossibilit6 de recevoir les anciens Missionnaires qui se seraient r6unis de bonne volont6 pour
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vivre sous Icurs rigles, et d'admettre les postulants qui
s'offriraient a partager leurs travaux et i perpwtuer
I'euvre de saint Vincent de Paul. De plus, les inconvinients qu'avaient pressentis M. Viguier de 1'absence de
la d6nomination prcise de la Congregation de la Mission, dite de Saint-Lazare, dans le decret du 7 prairial
an XII, ne tarderent pas a se presenter. Plusieurs Missionnaires francais s'en servirent comme d'un pr6texte
pour ne pas venir se ranger sous Fautorit dfe leur Superieur; mais surtout elle fournit une arme puissante i
M. Sicardi dans ses d6mel6s au sujet du Vicariat de la
Compagnie, ne se doutant pas alors que plusieurs maisons d'Italie, et m6me celle de Monte-Citorio, a Rome,
ne seraient conservees qu'a la faveur de ce dicret.
-Plusieurs fois cependant M. Brunet et M. Viguier sollicitirent un d&cret en faveur de la Congregation de la
Mission, semblable i ceux qui avaient k6t rendus pour
le retablissement des Missions 6trangeres et pour le
Saint-Esprit, et toujours il leur fut r6pondu que la Congr6gation de la Mission 6tait r6tablie depuis le 7 prairial an XII, qu'un dcret 6tait, par consequent, inutile.
Ce fut par suite de cette explication avec M. Pein que
le d6cret sign6 le 8 vend6miaire an XIV (30 septembre 80o5) par l'empereur Napol6on pour la reconnaissance 16gale de M. Brunet comme Sup6rieur de la
Mission porta :
v ARTICLE PREMIER. - M. Brunet est confirm6
Sup6rieur de la Mission connue sous le nom de SaintLazare. v
C'est cette m&me formule qui a t6 employ6e plus
tard pour MM. Placiard, Hanon, etc.
(A suivre.)
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES

380. - Sancta Jesu Christi Evangelia et Actus Apostolorunt Graece et latine. In-i8 de vIII-3II (double) p.
Paris, Gabalda, 191o.
En tle dle ce volume une preface en langue latine, courte, mais de
belle tenue litteraire, rappelle les points suivants :
Les livres du Nouveau Testament out itC ecrits en grec, sauf l'Evangile de Saint Mathieu, qui a 6te 6crit en Lhbreu ou en langue
arameenne. Mais nous n'avons plus les originaux.
Nous n'avons que des copies ou plus souvent des traductions; la
tiche de l'ex6gete est de s'appliquer a discerner quel est, de ces textes,

- copies ou traductions, - celui qui paratt devoir le plus se rapprocher
du texte original.
L'auteur du present volume voulant donner le Nouveau Testament
en grec et en itin a di choisir entre les divers textes existants. Pour
le latin, la version Vulgate lui a paru le texte tout indique, le Concile.
de Trente ayant declare cette version authentique. (Les theologiens
catholiques expliquent dans quelle acception est pris ici le mot
a authentique * et quelle est son extension.)
Pour le grec, l'auteur a adopt6 le texte du manuscrit du Vatican,
Codex Vaticanus, qui date du Iv' siecle, et qu'on estime 1'emporter sur
plusieurs autres manuscrits, fort anciens aussi, comme le Sinaiticus,
I'Alexandrinus, etc. 11 n'abandonne le texte du Codex Vaticanus que
quand celui-ci ne s'accorde pas avec la version latine de la Vulgate.
Tels sont les faits rappel6s dans la preface; telles sont les donnees
d'apres lesquelles l'auteur a execute la rdcente edition du Nouveau

Testament
Sur 1'execution elle-mEme de ce dessein, la Revue biblique (annie
1911, n" 1, p. i47) a donn6 1'appreciation suivante oh se trouvent
quelques reserves, mais qui est, en somme, trbs favorable :
1 Un pretre de la Mission [M. Eugene Bodin] a eu l'heureuse idee
de doter les ktudiants d'un texte greco-latin du Nouveau Testament.
Dejh ont paru les Evangiles et les Actes des Ap6tres. Le texte latin
6tait tout indiqu6 : ce ne peut etre que celui de la Vulgate Clmentine. Encore est-il que l'auteur cite en notes quelques passages tres
peu nombreux, perpauca, comme n'ayant pas et6 6crits par
Saint J6r6me. Quant au texte grec, on s'est decid6 k suivre le Codex
'alicanus, naturellement nettoye de ses erreurs ivideates. C'est une
conception qui pent se soutenir :rien de plus utile que de connaltre
tel quel le texte d'un Codex de cette valeur. Mais dans l'ex6cution

it arrive ordinairement qu'on perd courage et qu'on n'ose pr6f6rer
toujours le meme manuscrit. Alors puisqu'on rentre dans l'eclectisme,
il ne faudrait sacrifier le Vaticanus en cas.de conflit qu'k des autorites superieures. L'auteur a tranche la question plus simplement. II
a une si haute idee de la Vulgate qu'il lui immole son Codex favori -.
quoliescumgue evenit ut codex B

IVaticanus]

cum Vulgata ,er

mIodum
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congruerit, alirm quidem codicer
omissionir sao
discrepadtite at
latina versioni magis similem aggregavimus (p. 7). C'est li un principe f&cheux auquel heureusement I'auteur n'est pas demeure toujours
fiddle.
S...I1 est d'ailleurs juste de dire que les lemons de B qui ne sont
pas conserv6es sont indiqu6es en note, et qu'on indique aussi (pu
toujours cependant) la provenance des pieces dont il est gratifie. A
tout prendre, ce que nous critiquons iNi, c'est mains la pratique de
I'auteur quo !a facon trop absolue dont il a enonce sa methode.
* La correction du texte est soign&e. Nous n'avions rien jusqu'i prisent, parmi les ouvrages catholiques, qui fit k la fois aussi bon et
aussi bon marchi.
c L'auteur et 1'6diteur out d6 faire des sacrifices pour rendre service aux seminaristes. Nous ne pouvons done que souhaiter le prompt
achvement de tout le Nouveau Testament. x

381. - La Bienheureuse Jeanne d'Arc, par Joseph
Allouan, pr&re de la Mission (Lazariste). Un vol. in-8
Beyrouth. 1910. -

En arabe.

II nous a it6 agriable de constater comment l'Orient chretien joint
PI'Occident sa voix pour louer Jeanne d'Arc, honor6e du titre de
Bienheureuse et modele des vertus chritiennes et du courage militaire.

382. -

Panigyrique de saint Vincent de Paul, par

Mgr de Moucheron, pr6lat domestique de Sa Saintet6
Pie X, pronono6 en 1'gglise Notre-Dame de Nogent-leRotrou, le 24 juillet 191o. Paris, Casterman, 19o1. Brochure in-8.
Le theme de ce discours est
Le Genie de Saint Vincent de Paul *.
Sur ce texte Prima autem rorum est caritas, I'dloquent orateur a
montrz Saint Vincent de Paul : 1' comme 1'eleve ct 2' comme 'instrument de la Providence.

383. -

Dans un tres remarquable ouvrage publi6 par

M. l'abb J.-B. Martin, Eglises et Chapelles de Lyon,
sont donn6s (p. 338 et suiv.), des renseignements sur les

deux maisons que les Lazaristes ont eues successivement a Lyon, 1'une a la montee Saint-Barthelemy, au

dix-septieme et an dix-huitieme siecle, l'autre a la mont6e du Chemin Neuf au dix-neuvieme sidcle, toutes deux
sur la colline de Fourvieres.
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L'itablissement des Lazaristes, a Lyon, au dix-septipmte siccle, se fit dans des conditions particuli&rement
intressantes. La Revue hebdomadaire du diockse de
Lyon en a donn6, en 1892 (15 et 29 juillet), un resume
que nous reproduisons :
A Lyon, le 30 aoit 1668, messire Pierre Chomel, prktre, et

auparavant conseiller au parlement de Paris, donna une
somme consid6rable (36ooo francs) pour commencer l'6tablissement des pretres de la Congrdgation de la Mission en
notre ville; il laissait au genral, dans son acte de donation,
le soin de determiner le nombre de pr6tres qui conviendrait.
L'archeveque de Lyon confirma cet 6tablissement le 14 novembre 1668; six jours plus tard, le 20 novembre, le priv6t
des marchands donnait son consentement, et le roi lui octroyait
des lettres patentes en fdvrier 1669.
Avant d'aller plus" loin, il nous faut noter un int&ressant
ditail, la fusion de la communaut6 de Saint-Michel avec les

Lazaristes. Qu'tait cette comunaut6? L'ignorance religieuse et
lerelichementdes mceurs 6taient tels a cettemalheureuseepoque
que Fevaugilisation des peuples s'imposait commne une nicessite de premier ordre. Mgr Camille de Neuville,archevcque de
Lyon, le comprit, et, avant l'apparition des Lazaristes, il favorisa de tout son pouvoir quelques pretres zeles qui s'itaient
groupis pour se livrer au ministare de la predication. Des
1630, messire Antoine Roussier, de Saint-Etienne-de-Furan,
pretre d'une vertu imineate, commenfa a precher et a catdchiser. Plus tard, 31. Antoine Journet d'Arlane et Jean Brias
de Saint-Etienne, s'associdrent aa premier. La communaute
fut modeste, mais on s'y intdressa bien vite. M. Floris Bruyas,
curi de Saint-H6and-en-Forez et archipretre de Jarez, apres
avoir longtemps vaque en personne auxdites missions, fit en
deux fois une donation de 8oo00 livres. M. Etienne Bouquin,
cure de Saint-Ennemond, a Saint-Chamond, donna 3 6oo livres.
Et ces dons furent suivis de bien d'autres. L'archeveque leur
donna la cure et l6glise paroissiale de Saint-Michel de Lyon,
et la chapelle on ermitage Dumont-Dizoure, en Forez. Cette
communauti6 tait frop semblable a celle des Lazaristes pour
ne pas lui nuire si elle en restait separde, pour ne pas augmenter la somme du bien, si elle lui 6tait unie. Ainsi le comprirent les membres de la communaute de Saint-Michel, et
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Facte d'union des communautes, et ensemble de ddsunion de
la cure de Saint-Michel, est date du 12 novembre 1669.
Les prEtres de la Mission ne resterent pas longtemps dans
leur premier local. En 1673, ils achetaient, au prix de quatre-

vingt-trois mille livres, la proprikti Montangle, qui appartenait a Paul Mascaranni.
Les Mascaranni 6taient une noble et puissante famille ori-

LYON.
s
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ginaire des Grisons. Paul Mascaranni est le premier qui soit
venu k Lyon, en 1580, attir4 par MM. de Gondy. I1 6pousa
Francoise de Poulaillon, dont il eut cinq enfants, Alexandre,
Paul, Barthhlemy, Francois et Dorothee. C'est un Mascaranni
qui, prev6t des marchands, fit, en 1643, le voeu de Lyon A
Notre-Dame de Fourvibre. C'est d'un Paul Mascaranni, qui
avait 6pous6 une dame Pelot, et qui fut prev6t des marchands
en 1670, que les Lazaristes achetcrent la proprikte Montangle
et les fonds qui en d6pendaient.
L'acte de vente pr6cise les limites de la propridtd Montangle, aescize en cette ville de Lyon, au territoire de Fourvieres, paroisse de Saint-Paul, consistant en plusieurs corps
d'h6tels, hauts, moyens et bas, ensemble les jardins, pros,
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vergers, escuyeries, feniers, remise de carrosse, cours, terrasses et g6enralement tous les fonds et dependances. Le tout
est un tenement jouxte les moisons et fonds de messire Michel
Gros, seigneur de Saint-Joire, des sieurs recteurs et adminis-

LYON.

-

LA MAISON

DES LAZARISTES

MONTEw S.-BARTEI•LUMY;

XIX* SIECLE

Etablissenent des Freres des Ecoles chretiennes.
trateurs de i'H6tel-Iieu du pont du Rh6ne et de l'Aumosne
gCndrale, et encore la maison ou monastere des dames religicuses de Sainte-Ursule, qui fut autrefois la maison du sieur
de.Rhodes, docteur-m6decin, le tout de matin. La rue de SaintBarthelemy, tendant ia l'glise des Peres Rcollets, aussi de
matin. L'*glise et couvent des dits Peres Recullets, une ruelle
commune entre eux, le jardin et vergers du dit couvent des
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Peres Recollets, de vent. Un chemin tendant a 1'6glise du dit
Fourviires, de soir et bise, et la rue tendant du couvent des
Peres Carmes ddchaussds a la maison du sieur Octavio-Mey,
icelle 6tant proche le couvent des Capucins et joignant le dit
tenement, le tout de bise. n
Une fois 6tablis dans la maison Montangle, les pretres de
la Mission avaient a payer au chapitre de Saint-Paul, et aussi
a MM. les comtes de Lyon, une rente noble de plus de trois

cents francs. Ils s'en affranchirent en 1673 et en 1674 au prix,
chaque fois, de 6700oo livres.
Le nombre des pr&tres de la Mission varie suivant les temps,
et nombreuses furent les missions quils precheient. Deux
details sont a noter dans les nombreux actes de fondation de
missions, la modicitd relative du capital d6pose, et l'obligation pour les Missionnaires de precher matin et soir et de
faire le catCchisme aprds-midi.
Soit par des fondations, soit par des concessions gracieuses,
soit par la bienfaisance des fideles, les Lazaristes de Lyon

eurent de nombreuses et importantes propri6±s, je citerai entre
autres Mornant, Saint-Laurent-de-Chassagny, Saint-Andool,
Saint-Maurice, Saint-Didier, Duerne, etc.
Signalons enfin un dernier accroissement. D'apres Iacte de

-vente de la proprieti Montangle citd plus haut, le troisieme
monastere des Ursulines formait une de ses limites. Ce monaste.e n'eut pas tne longue existence. Apres enquete et contreenqu&te, la suppression de ce monastere fut ddcid6de En tg97,
les religieuses 6taient conduites au premier monastrie, celui
de la rue Vieille-Monnaie. La maison fut longtemps vide; la
chapelle, par une gracieuse concession des Ursulines, servait
au clergd de Saint-Paul pour y faire le catechisme aux enfants;
plus tard, elles permirent aux jeunes filles de la Doctrine
chretienne d'y faire leurs exercices, mais il parait que le long
abandon o-i les bAtiments 6taient laiss6s avait amen6 des
degradations notables, puisque les Ursulines demandent aux
filles de la Doctrine de se charger de la rdparation du couvert
de la chapelle. Cet 6tat de choses dura jusqu'en 1756. A cette
date, les Lazaristes acheterent le monastere et ses dependances.
C'est en continuant leurs apostoliques travaux que les Lazaristes virent arriver les jours sombres de la Revolution.
A Lyon, ils eurent a passer par les memes 6preuves que les
autres ordres religieux; finalement, ils furent expulsss, et leurs
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biens vendus comme biens nationaux. Une maison et trois terrasses sont adjugees, le 4 vendemiaire an IV, aux sieurs Garnier et Deschaux. Le reste de ia proprikt6 es; vendu au sieur
Lassaveur, au prix de 123 354 livres.
Aprbs la Revolution, et quand un peu de tranquilliti fut
rendue a l'Eglise, les congregations dispersees chercherent a
se reconstituer; rares furent celles qui purent habiter leur
ancienne demeure. La maison des Lazaristes nous est un
exemple des vicissitudes humaines. Elle passa a diverses
mains. A un moment donne, nous voyons les Visitantines v
reprendre la vie claustrale, elles occupent les anciens batiments des Lazaristes jusqu'en 1838 on 1839. A cette date, elles
cident la place aux Frires des Ecoles chr6tiennes, qui y etablirent un de leurs pensionnats les plus renommes, connu ia
Lyon et dans la region sons le nom de
Iazaristes n. Les
Freres des Ecoles chritiennes y sont demeures jusqu'a 1'epoque

de la dispersion des communaut6s religieuses, dans les premieres ann6es du vingtibme sihcle.
A. VACHET.

384. -- Preuves populaires de l'existence de Dieu,
par .-M. Planchat, C. M. Pekin, imprimerie du Pe-tang,
191o. Un vol. in-8. -

En chinois.

Ce n'est pas en Chine seulement que ces preuves bien presentdes
peuvent etre utiles et au peuple'et aux lettrts. Aussi les lecteurs momes
qui ne peuvent qu'admirer la nettete typographique, pulchriludinem
apicum, comme parle Saint Augustin, - et elle est vraiment remarquable - loueront le dessein de I'ceuvre. Le portrait de .Fnelon place
au debut du volume rappelle I'idWe du beau Traiti de I'Exislence de
Dieu, 6crit par le grand eveque; nous filicitons M. Planchet de l'heureuse pensee qu'il a eue et de la belle euvre qu'il a accomplie par
cette utile publication.
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DES FILLES DE LA CHARITI

(Suite; voyez t. Lxxv, p. 647-1
VIII. -

SOUS M. LOUIS DE BRAS,

SUPERIEUR GIENERAL

1747 a 176t

1747. Marly-la-Ville (Seine-et-Oise), H. C., E.
1748. Autun (Saone-et-Loire), M. C.

1749. Beaumont (Seine-et-Marne), H.
1749. Luneville (Meurthe-et-Moselle), M. C. E.
1750.
173o.
i75o.
1730.
1750.

Charleville (Ardennes), H. C., Ouv.
Raray (Oisey, M. C., E.
Sacconex (Suisse), M. C., E.
Toulouse, Saint-Nicolas, M. C., E. L.
Saint-Sernin, Id.

1751. Beaumont-Gitinois (Seine-et-Marne), JL. C., E.
1751. Chitillon-sur-Seine (C6te-d'Or),

1751. Dijon (C6te-d'Or), Saint-Philibert, M. C., E.
1751. Nemours (Seine-et-Marne), H. C., E.
1752. Morlaix (Finistere), M. C., E.
1753. Dijon (C6te-d'Or), Saint-Nicolas, M.

1753. Orange (Vaucluse), H. C.
1753. Tamerville (Manche),

M. C., E.

1754. Apt (Vaucluse), H. C.
1754. Flamanville (Manche), M. C., E.
1754. Frouard (Meurthe).
1754. Troarn (Calvados), H. C., E.

1755. Bordeaux, Saint-Propt, M. C., E.
1755. Saint-Die (Vosges), M. C., E.
1757. Crecy (Eure-et-Loir), H. C., E.
1758. Cazouls (Hirault), H. C., E.

1759. Bolenne (Vaucluse), H. G.
1759. Palaiseau (Seine-et-Oise), H. C., E.
1759. Osviej, Pologne russe, H6p.
1760. Calais (Pas-de-Calais), H. D.

1760. La Celle (Seine-et-Oise)', M. C.
1760. Montluel (Ain), M. C., E.
1760. Nesle (Somme), H. G., E.

C.
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1760. Uzes (Gard), H. C., E.
176o. Zitomir (Russie), H6p., E.
1760-180o. Brody (Pologne Autr.), H6p.

1761. Agde (Hrault), H. D.
1761. Caen, Saint-Nicolas, Saint-Etienne, M. C., E.
1761. Varsovie, Pologne russe, Enfant-J6sus, H6p.
IX. -

SOUS M. ANTOINE JACQUIER, SUPERIEUR GENERAL

1762 a 1787
1762. Corbeil (Seine-et-Oise), H. C.

1762. Milanova, dist. de Rodzyn, H6p.
1763. Jouarre (Seine-et-Marne).
1763. Martel (Lot), H. C., E.

1764. B&thune (Pas-de-Calais), M. C.
1764. Tournus (Sa6ne-et-Loirc), H. C., E. L.
1765. B6ziers (Herault), H. G.
1765. Castres (Tarn), H. D., E. -

1795.

1765. Dijon (C6te-d'Or), Saint-Jean, M. C., E.
1765. Gonesse (Seine-et-Oise), H. C., E.
1765. La Fbre (Aisne), H. G.

1765.
1766.
1766.
1766.
1767.
1767.
1768.
1768.
1768.
1768.
1768.
1768.

Montignac (Dordogne), H. C.
Grodek, Pologne russe, H.
Meilhan (Lot-et-Garonne), H. C.
S.-Pol (Pas-de-Calais), H. C., E.
Coutances (Manche), M. C., E.
Orthez (Basses-Pyrenees), H. C., E. L.
Coss6 (Mayenne); M. C., E.
Mailly (Somme), M. C., E.
Toulouse, Dalbade, M. C., E. L.
Valognes (Manche), H. G.
Bialystok, Pologne russe, H6p.
Przeworsk, Pologne autrichienne, Orph., H61p.; par Cracovie; fond. prince Ant. Lubomirski.

1769. Brest (Finistere), H. M.

1769. Manosque (Basses-Alpes), H. C.
1769.
177o.
1770.
1770.
1770,

Narbonne (Aude), H. G. - 17971795Abbeville (Somme), H. G. Noyon (Oise), H. D., E. - 1795.
Ravenel (Oise), M. C., E.
1803. Paris, Hosp. Le Prince, M. C., E. (S.-Pierre du
Gros-Caillou), rue Saint-Dominique, lo5.

1771.
1772.
1772.
1772.
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Dorty.
Pamiers (Ariege), H. C., E.
Saint-Vaast (Pas-de-Calais), M. C., E.
Zamosk (Pologne russe), Hop..

1773. Rosey (Haute-Saone), M. C., E.
1773. Romans (Dr6me).

1773. Szczuczyn, en Masovie (Russie), E., M. C.
1773.
1774.
1774.
1774.

Zytomierz, Pologne russe, H6p.
Ass&-le-Boisne (Sarthe), M. CLa Flache milit. (Sarthe); Infirm.
Lyon, CEuvre Saint-Vincent-de-Paul,

M1. C. -

1798.

1775. Charmont (Marne), M. C., E.
1775. Taden (C6tes-du-Nord).

1776.
1776.
1776.
1777.

Fleury-en-Bierre (Seine-et-Maine), M. C., E.
Saint-Gilles (Gard), H. C., E.
Saint-Just (Charente-Infirieure), H. C., E.
Castres (Tarn), H. G., E. - 1795.

1777. Chauny (Aisne), H. G., E.

1777.
'777.
1777.
1777.
1777.

Fleury-en-Bierre (Seine-et-Marne), M. C., E. L.
Guingamp (C6tes-du-Nord), M. C.
Moissac (Tarn-et-Garonne), H. C.
Montdidier (Somme), M. C., E. L.
Pons (Charente-Inferieure), H. D.

1778. Cette (H&ault), H. C. M. -

1799.

177 8. Cusset (Allier), H. C., E.
1778. I-'Ile-en-Jourdain (Gers),
1778. Poligny (Jura), M. C.

1778.
1778.
1778.
1778.

H. C., E. -

1i97.

Valence (Drbme), M. C., E.
Paris, Necker, H. C.
Paris, S.-Severin. M, C.; rue Saint-Andrd-des-Arts, 39.
Paris, Saint-Sulpice, M. C.

1779 Douai (Nord), M. C., E. L.

1780. Dieppe (Seine-Inftrieure), M. C., E. L.
1780. Rodzol par Liopol-Mikolajow. H6p., Orph.; fondation
Francoise Rzewuska.
1781. Laon (Aisne), H. G. -

1781.
1781.
1781.
1781.
1783.

1798.

Montcenis (Sa6ne-et-Loire), H. D., E. L.
Paris, Larochefoucault, H.
Paris, H6tel de La Force.
Rozdol, Pologne autrichienne, Orph.
Agde (H&rault), M. C., E.

1783. Lavaur (Tarn), H. C.

-
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1783. Petit-Bourg (Seine-et-Oise), H. C.
1783. Pompignan (Tarn-et-Garonne), M. C., E.

1783. Saint-Julien (Gironde), M. C.
1783. Paris, Saint-Jacques-du-Haut-Pas,
Nicole, 9.

M. C., E. L.; rue

1783. Paris, Saint-Barthilemy.

1783. Toulouse, Saint-Michel, M. E. L.
1783. Szczebrzeszyn (Pologne russe)', Sainte-Catherine), HOp.
1783. Leopol (Pologne autrichienne), Saint-Casimir. Orph.:
rue Klastovna, i.
1784. Plock (Russie), H6p. de la Trinit&.
1784. Trois-Moutiers (Vienne).
1785. Avallon (Yonne), H. C.
1785. Bapaume (Pas-de-Calais),

H.

C.,

E. -

1795-

1785. Falaise (Calvados), M. C., E.
1785. Lodeve (H6rault), H. C., -

1785.
1785.
1786.
1786.
1786.

1798.

Thiers (Puy-de-D6me), H. C.
Vaison (Vaucluse), H. D.
Le Roule.
Toulon (Var), H6p. mil.
Tours (Indre-et-Loire), H. G.

1787. Vitrg (Ille-et-Vilaine), M. C., E.
X. -

SOUS

M. FELIX CAYLA DE LA

GARDE•

SUPERIEUR GENERA

1788 h 1800
1788.
1788.
1788.
1788.
1789.

Chatillon-sur-Seine (C6te-d'Or), M. C.
Clermont (Puy-de-D6me), H. G.
Mainsat (Creuse), H. C., E. L.
Sevres (Seine-et-Oise), M. C., E.
Ciechanovva (Russie), H6p., E.

1789. Montferrand, H. C.

1790. Bagnbres-de-Bigorre

(Hautes-Pyrendes),

H. I).

979o. Barcelone (Espagne), M. C.
1790. Carcassonne (Aude), H. G.
1790. Compiegne (Oise), H. C., E.
1791. Metz, Saint-Georges, H. C.
1791. Kraslaw, Pologne russe, H.

1791. Wilna, Pologne russe, Enfant-Jesus, Hop.
1792. Barbastro (Espagne), E.
1792. LUrida (Espagne), H6p.
1792. Reus (Espagne).

-
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Turin, M. C.
La Peltrie ou Pelletiires (Ille-ct-Vilaine).
Paris, Saint-Mkdard, rue de i'Epde-de-Bois, -I.
Luck, Pologne russe, H6p.
'793. Blaye (Gironde), H. C.
1795. Abbeville (Somme), H. G.
'795. Albert (Somme), H. C.
1795- Bapaume (Pas-de-Calais), 11. C.
1795. Bray (Somme), H. C.
1795. Castres (Tarn), H. D.
1795. Castres (Tarn), H. G.
1795. Noyon (Oise), H. I).
1796. Midnia, Pologne russe; Saint-Joseph, Hip.
1796. Lyon, S.-Pierre-le-Vieux, M. C.
1797. Bordeaux, Incurables, H.
1797. L'Ile-en-Jourdain (Gers).
1797. Narbonne (Aude), H. G.
1797. Yvr-l'Evrque (Sarthe), M. C.
1798. Laon (Aisne), H.-G.
1798. Lodive (Hcrault), H. C.
1798. Lyon, (Euvre des Dames, Saint-Jean, M. C.
898q. - A 1796. Voy. ms. 3l1out.
1708. Lyon, CEuvre de Saint-Vincent-de-Paul, Mf. C.
2798. Nogent-le-Rotrou (Eure-et-Loir), H. C.
1799. La Fire (Aisne), H. D., Hop.
1799. Riom (Puy-de-D6me), H. G.
1792.
1792.
1792.
1792.

C., E.

Ii y avait, avant la RKvolution, une maison a Tocqueville
(.lanche)-; voy. la carte. Pas marquee sur ces listes.
1799.
18oo.
,8oo.
18oo.
18oo.
18oo.
18oo.
18oo.
18oo.
1800.
18oo.
1800.
1800.

Toulouse, Saint-Etienne, M. C.
Aurillac (Cantal), M. C.
Beaumont-Gatinois (Seine-et--Marne), H. C.
Bordeaux, Enfants-Trouves, Hosp.
Bourg-d'Ault (Somme), H. C.
Carcassonne (Aude), H. G.
Chalon-sur-Saone (Sa6ne-et-Loire), 1M. C.
Hennebont (Morbihan), H. C.
Madrid (Espagine), E. de la Paz.
Lezoux (Puy-de-D)me), H6p. civil, E.
La Fire (Aisne), H. D.
Metz, H. G.
Saint-Meen (Ille-et-Vilaine), H. C.

-
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18oo. Toulouse, Saint-Jacques, H. D.
18oo. Vervins (Aisne), H. C.
18oo. Vichy (Allier), H. C.
SOr'S LES VICAIRFS

Gi:Ni:-AUX

18oo i

1827

i8oi. Paris, Maison-mbre, r6tablissement.
180o. Paris, Hospice La Rochefoucauld.
18o0. Paris, Saint-Roch, M. C., E.
18o0.

Agde (H6rault), H.-D.

i80o. Arras (Pas-de-Calais), M. C., E.
18o0. Autun (Sa6ne-et-Loire), Saint-Gabriel, Ii. C.
i801. Cahors (Lot), Saint-Jacques, H. G.
180o. Condom (Gers), H. G., O., E.
ISol. Mont-de-Marsan (Landes), H. C., E.
Sabli (Sarthe), H. C., E.
o801.
1So0. Thiers (Puy-de-D6me), H. C.
180. Versailles (Seine-et-Oise), Saint-Louis, M. C., E.
1802. Beziers (Hirault), M. C., E.

1802.
1802.
1802.
1802.

Bordeaux (Gironde), Saint-Louis, M. C., E. L.
Cazouls (Herault), H. C., E.
Coulommiers (Seine-et-Marne), H. C., E. L.
Fontenay-le-Comte (Vendee), Saint-Jacques, II. G.. E.

1802.
1802.
1802.
so02.

Hesdin (Pas-de-Calais), H. C., E. I..
Lavaur (Tarn), H. C.
Le Mans (Sarthe), H. G.
Moulins (Allier), M. C., E.

1802. Paris, paroisse Saint-Eustache, M. C., E.; rue du llouloi, 20.
1802. Paris. Saint-Jacques-la-Boucherie,

M. C., E.

1802. Zalozce. Voy. L 1802, par Leopol-Zloczow; hiip. fondat.
comtesse Hiline Potocka.
1802. Saint-Cloud (Seine), M. C., E.

Saint-Cyr (Seine-et-Oise), Infirm. mil.
1802. Sezanne (Marne), H. C.. E.
1802.

1802. Tours (Indre-et-Loire),

M. C., E.

1802. Troyes (Aube), Saint-Pierre, M. C., E.
1802. Vannes (Morbihan), H. C., E.
1803. AlenSon (Orne), H. C.

1803. Aumale (Seine-Infirieure), H. C., E.
1803. Clermont (Puy-de-D6me), Saint-Genest, M. C., E.
1803. Madrid (Espagne), M. C.
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1803. Nancy (Meurthe), H. C., E.
8o03. Paris, N.-D. de Bonne-Nouvelle, M. C.; rue RWaumur, 85.
1803. Paris, N.-D. des Blancs-Manteaux, M., C., E.; rue
Vieille-du-Temple, 471803 (1770). Paris, hospice Le Prince (S.-Pierre-du-Gros-Caillou), M. C., E.; rue Saint-Dominique, 105.
1803. Paris, Saint-Nicolas-des-Champs, M. C., E.; rue Montgolfier, 22.

18o3. Paris, Saint-Sulpice, M. C., E. rue de Vauguard, So
18o3. Pezenas (Hfrault), H. C.
,0o3. Saint-Brieuc (C6tes-du-Nord), M. C., E.
1803. Saint-Pol (Pas-de-Calais), H. C., E.
1803. Tarbes (Hautes-Pyr&n6es), H. C.
1803. Valogne (Manche), M. C.
1804. Montmirail (Marne), E.

1805.
1805.
180o.
1805.
1805.
1806.
18o6.
1806.
1806.
1807.
1807.
1807.
t808.

Brienne (Aube), M. C., E.
Montcenis (Sa6ne-et-Loire), H.-D., E. L.
Pampelune (Espagun), E.
Paris, Invalides.
Ile de RW (Charente-Inf rieure). Saint-Martin, H. C.
Angers (Maine-et-Loire), Saint-Jean, H.
Bordeaux (Gironde), Sainte-Eulalie, M. C., E.
Lyon (Rh6ne), Saint-Nizier.
Rambouillet (Seine-et-Oise), H. C.
Amiens (Somme), Notre-Dame, M. C., E. L.
Carcassonne (Aude), H.-D.
La Rdole (Gironde), H. C., E.
Nogent-sur-Seine (Aube), H.-D., E. L.

1809. Albi (Tarn), H. C.

18o9. Marans (Charente-Inferieure), M. C., E.
1809. Vilna (Pologne russe), Saint-Jacques. H.
181o. Compiegne (Oise), H. G., E.
18o1. Geneve (Suisse), M. C.
181o. Paris, Enfants-Trouves.
18o1. Paris, Incurables (femmes).
18io. Paris, Saint-Vincent-de-Paul, M. C., E.:

rue

de

Rocroy, i.

1812.
1812.
1813.
J813.

Paris, N.-Dame, M. C., E. L.; 1876; rue des Ursins, 17.
Szczebrzeszyna (Pologne russe), H6p.
Bordeaux (Gironde), Saint-S6verin, M. C., E.
Saint-Flour (Cantal), M. C., E.

-

3g3

-

181i. Auch (Gers), H. G.
1815. Pampelune (Espagne), Hop.
1815. Toulouse (Haute-Garonne), H.

S815.
1816.
1816.
-1816.
i816.
1816.
1816.
1816.

Vic-Bigorre (Hautes-Pyrenees), H, C., E.
Bar-sur-Seine (Aube), M. C., E.
Beaune (C6te-d'Or), I. C., E.
Cambiai (Nord), M. C., E. L.
Carcassonne (Aude), M. C., E. L.
La Fleche (Sarthe), Infirm. .mil.
Lyon (Rh6ne), Saint-Paul, M. C.
Madrid (Espagne), Incurables (femmes).

1816. Montluel (Ain), H. C., E.

1816. Paris, Hop. de la Charit6.
1816. Paris. Incurables (hommes).
1816. Paris. Incurables, Providence, Missions, M. C., E. L.;
rue Oudinot, 3.
1816. Troyes (Aube), Saint-Jean, M. C., E.
1816. Valencia (Espagne), H. G.
1817. Beaumont-Lomagne (Tarn-et-Garonne), H. C., E. L.
i81x. Bruguieres (Haute-Garonne), M. C., E. L.
1817. Marennes (Charente-Infirieure), M. C., E.
1817. Montereau-Fault-Yonne (Seine-et-Marne).
1817. Montereau (Seine-et-Marne), H. C.
1817. Paris, Saint-Germain-l'Auxerrois, M. C., E.
1817. Paris, Saint-Germain-des-Prds, Saint-Benoit, M. C.,
E. L.; rue de 1'Abbaye, 3.
18i8. Amiens (Somme), H.-D.
1818. Lille (Nord), H. G.
1818. Montdidier (Somme), M. C., E. L.
18I8. Muret (Haute-Garonne), H. C., E. L.
8188. Paris, Saint-Nicolas-du-Chardonnet, M. C., E.; rue des
Bernardins, 15.
1818. Sarlat (Dordogne), M. C., E.
1819. Nantes (Loire-Inferieure), Saint-Pierre, M. C., E.
1819. Nowosiulki (Pologne autrichienne), 0., H. par Leopol,
poste Olszanica ad Zoloczow, Fondat. Jean Stzembosz.
1819. Lisbonne, Santa Martha, M. C.
1819. Paris, Marie-Thirese, Hospice pr.; rue Denfert-Rochereau, 92.
1819. Paris, hosp. d'Enghien, rue de Picpus, 12.
1819. Paris, Notre-Dame-de-Lorette, Trinit6, M. C.
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18ig.
1819.
1819.
1819.
182o.
182o.
1820.
1820.
1820.

Raincy (Le), Orph.
Sandomir (Pologne russe), H.
Segovie (Espagne), H6p.
Verdun (Meuse), M. C., E.
Billom (Puy-de-D8me), H. G., E.
Flamanville (Manche), M. C., E.
Lrida (Espagne), rue du Carmel.
Lunel (H1rault), M. C., E.
Moszezany ou Mosczany; par poste Radymno, Cracovie,
fondat. princesse Marie Wertumburg.
1820. Paris, Hosp. Sourds-Muets.

1820. Pdronne (Somme), H. C., E. L.
1820. Selva del Campo (La) (Taragone, Espagne), E.
1821. Auch (Gers), M. C.
1821. Lilie (Nord), Hosp. Comtesse.
1821. Lille (Nord), Hosp. Stappaert.
1822. Pampelune (Espagne, Navarre), Asile de Servantes.
1822. Pampelune (Espagne), M. C.
1821. Posen (Pologne prussienne), H. G.
1822. Pouance (Mayenne), H. C., E.
1822. Rosny (Seine-et-Oise), maison royale, H. C., E.
1822. Tours, Orph. Saint-Vincent.
1822. Varsovie (Pologne russe), Bienfaisance, M. C.
1823. Avranches (Manche), M. C.
1823. Lyon (Rh6ne), Notre-Dame, Saint-Louis, M. C.
1824. Carcassonne (Aude), Cite, M. C., E. L.
1824. Kowno (Pologne russe), H.
1824. Montdidier (Somme), H. G.
1824. Paris, Saint-Sacrement (S.-Denis da), M. C., E. L. rue
Foin, I9.
1825. Jativa (Espagne), H.
1825. Minsk (Pologne russe), M. C.
182.5 Sanguesa (Espagne, Navarre), H6p.
1825. Tafalla (Espagne. Navarre), H.
1825. Teplik (Pologne russe), H.
1825. Valladolid (Espagne), H. G.
1825. Vias (HWrault), H. C., E. L.
1826. Vitoria (Espagne, Alava), H.

-
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SOUS M.
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DE WAILLY,

SUPERIEUR

GENERAL

1827 a 1820
1827. Paris, Saint-Thomas-d'Aquin,
ronet, 9.
1827. Saissac (Aude), M. C., E. L.

M.

C.,

E.;

rue

Per-

1827. Varsovie (Pologne russe), H6p. ophtalmique.
1827. Badajoz (Espagne), H.
1827. Chassagne (C6te-d'Or), M. C., E. L.

1828. Los Arcos (Espagne, Navarre), E.
1827. Neuilly (Seine), M. C., E. L.
1827. Saint-Macaire (Gironde), H. C., E.
XII.

-

SOUS M.

DOMINIQUE

SALHORGNE,

SUFPRIEUR

GENERAL

1829 A i835
1829. Amiens (Somme),

Incurables, Hosp.

1829. Bethune (Pas-de-Calais), M. C.
Cambrai (Nord), H. G.
Las Palmas (Canaries), Bienfaisance.
Nuits (C6te-d'Or), M. C., E. L.
Toulouse (Haute-Garonne), O.
Bernay (Eure) H. G.
(Avant), peut-Etre au dix-huitidme sibcle. Sancy-lesProvins (Seine-et-Marne), H.
1831. La Rochelle (Charente-Inf6rieure), M. C., E.
1831. Oviedo (Espagne, Asturies), Hosp.
1831. Tolosa (Espagne, Nouvelle-Castille), M. C.
1831. Bayonne (Basses-Pyr6enes), Saint-Leon.
1831. Cadix (Espagne), Asile.
1831. Ivrea (Piemont), H., Orph., E.
1831. Rennes (Ille-et-Vilaine), Hosp.
1831. Santo Domingo de la Calzada (Espagne, Rivya), H.
183!. Chene-Tonnex (Suisse), M. C.
1831. Jativa (Espagne, Valencia), M. C.
1831. Mainsat (Creuse), H. C., E. L.
1831. San Benigno Canavese (Pidmont), H., E.
1831. San Sebastien (Espagne, Guipurcoa), M.
1831. Sommariva del Bosco (Pidmont), H., Asile.
1832. Villers-sous-Ch&tillon (Marne), M. C., E.
1833. Collonge (Savoie), M. C., E. L.

1829.
1829.
1829.
1829.
o
183 .
1830.

-
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i833. Lamballe (C6tes-du-Nord), M. C., E. L.
1831. Lille (Nord), M. C., E.

1833. Madrid (Espagne), H. G.
1833.
1833.
1833.
1833.

Meaux (Seine-et-Marne), H., E.
Roye (Somme), H. C., E.
Saint-Etienne (Loire), M. C.
Triveray (Meuse), H. C., E.

1833. Turin (Pi6mont), H., O.,
San Salvario).
1833. Turin, H6p. mil.
1834. Belceil (Belgique), H. C.,
1834. Carignan (Pidmont). H.
1834. Castellamonte (Piemont),
1834. Castelnaudary (Aude), M.
1834.
1834.
1834.
1834.
1834.
XIII.

M. C. (transfiree en 1837

Hosp. M6lanie.
H., E.
C., E.

Genes (Italie), H. M.
Le Puy (Haute-Loire), M. C.
Oneglia (Italie), M. C.
Saint-Chamond (Loire), M. C.
Saint-Etienne (Loire), Hosp.
-

SOUS M.

JEAN-BAPTISTE

NOZO,

SUPERIEUR GE:NERAL

1835 i 1842
1835. Belmont (Aveyron), M. C., E. L.
1835. Chaume (Seine-et-Marne), H. C., E.

Dienville (Aube), M. C., E. L.
La Salvetat (Herault), H. C., E. L.
Turin (Piemont), M. C. della Cascina.
Agen (Lot-et-Garonne), M. C., E.
Aire-sur-la-Lys (Pas-de-Calais), M. C., E.
Avila (Espagne, Vieille-Castille), H. G.
Bayonne (Basses-Pyr6ndes), Dep6t.
Douai (Nord), M. C., E. L.
Montpellier (Herault), H. G.
Revel (Haute-Garonne), Providence, M. C.
Saint-Martin-es-Vignes (Aube), M. C., E. L.
Tolde (Espagne, Nouvelle-Castille), H6p. de la Misricorde.
1836. Troyes, paroisse Saint-Martin des Vignes, M. C.

1835.
1835.
1835.
1836.
1836.
1836.
1836.
1836.
1836.
1836.
1836.
1836.

1836. Turin (Pi6mont), H6p. Saint-Jean.
1837. Limoges (Haute-Vienne), Saint-Michel,
1837. Racconigi (Piemont), H.

O., E.

-
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Armentieres (Nord), H. G., E.
Dinant (Belgique), H. C. - Hosp. Saint-Jean-llaptiste.
Paris, Saint-Eugene, M. C.
Sdville (Espagne, Tarragone), M. C., E.
(Gard), M. C., E.
Alais
1839.
1839. Arras (Pas-de-Calais), O.
1839. Auxerre (Yonne), H.-D.
1839. Cette (Herault), M. C., E.
1839. Clichy (Seine), M. C., E.
1839. Constantinople (Turquie), Prov., M. C., Maison centrale.
1839. Smyrne (Turquie d'Asie), Provid., M. C.
1839. Turin (Piimont), Matern.
184o. Barbastro (Espagne), H.
1840. Bayonne (Basses-Pyrenies), M. C.
184o. Genes (Italie), H. Pammatone.
1840. Loos (Nord), M. C., E.
184o. S6ville (Espagne), H6p. Central.
184o. Valenciennes (Nord), M. C., E. L.
1840. Valenciennes (Nord), H.-D.
184o. Vilna (Pologne russe), M. C.
i841. Cabra (Espagne, Cordoba), H.
x841. Carignan (Pi6mont), Ricovero.
1841. Casteljaloux (Lot-et-Garonne), H. C., E.
1841. Coteau (Le), M. C.
1841. Genbve (Suisse), Orph., H6p. k Plainpalais.
1841. Graz (Autriche), M. C.
1841. Graz (Autriche), H. G. Paulus Thoor.
1841. Huy (Belgique), H. C. - Hosp. Saint-Mort.
1841. Kurozveki (Pologne russe), Saint-Vincent, H.
1841. Lrida (Espagne, Catalogne), M. C.
1841. Plaisance (Italie), Saint-Sepulcre, H.
1841. Roanne-C6teau (Loire), M. C., E.
1841. Saint-Eugene (Charente-Inferieure), M. C., E. L.

1838.
1838.
1838.
1838.

1841.
1841.
1841.
1842.

Santorin (Grace), M., H. C.
Savone (Italie), Saint-Paul, H.
Sos (Espagne, Aragon), E.
Acqui (Pidmont), H.

1842. Alger, M. C.,
1842. Alger, H. C.

faison Centr4le.

1842. Aigre (Charente), M. C.

1842. Angers (Maine-et-Loire), M. C., E. L.

-
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i842. Auxerre (Yonne), M. C.
1842. Coutances (Manche), M. C., E.
1842. Fronton (Haute-Garonne), H. C., E.
1842. Grugliasco (Pidmont), Casa di Maria.
1842. Lagny-sur-Marne (Seine-et-Marne), H. C., E. L.
1842. Mustapha (Algerie), Orph.
1842. Seville (Espagne), H6p. char.
1842. Tartas (Landes), H. C., E.
1842. Tourcoing (Nord), H. C., E.
Le Gerant : C. SCHYmBvI.

Imprimerle de J. Dmnoulin,. A.Paris.

EUROPE
FRANCE
SAINT VINCENT DE PAUL
ET LA

a

COMPAGNIE DU SAINT-SACREMENT .

Une association de catholiques ze16s fond6e ; Paris,
cxista, de 1630 a 1660, sous le nom de a Compagnie du
Saint-Sacrement -. Son existence et son histoire 6taient
ignorces, et quand, il y a quelques ann6es, les renseignements qui faisaient connaltre cette association ont
6ti exhumes, ils furent accueillis avec une vive curiosit6 par tous ceux qui s'int&ressent a 1'histoire religieuse
de la premiere moitie du xvI' siecle.
Les renseignements qu'on a publi6s et qui portent le
titre d'Annales de la Compagnie du Saint-Sacrement (i)
nous montrent la main de cette association, on peut
dire dans toutes les oeuvres de chariti et de zele de cette
6
poque. Saint Vincent de Paul en 6tait membre; c'est ce
fait que nous voulons constater et examiner particulierement II a pour les lecteurs de nos Annales un int&rt
spcial; d'autant plus qu'on s'est demand6 si, du r6le
attribue par I'histoire a saint Vincent dans les entreprises charitables de cette 6poque, il ne fallait pas
d6falquer une part, peut-tre considerable, pour la
reporter sur la Compagnie du Saint-Sacrement. Cette
question m&ite d'&tre examinee, et nous croyons qu'on

(i) Par Voyer d'Argenson,
In-8, Marseille, Igoo.

publiees par dom Beauchet-Filleau.

-
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peut ia r6soudre sans porter detriment aux merites de
qui que ce soit. La somme du bien accompli a cctte 6poque est tellement abondante qu'il y a largement de quoi
faire honneur a tous ceux qui y ont cooperb.
Dans le Correspondant (num6ro du 25 mars g191),
une remarquable 6tude de M. Geoffroy de Grandmaison a r6sume et apprici6 avec justesse les travaux prec6dents. Sous ce titre : ( La Compagnie du SaintSacrement. Son but; ses euvres; ses historiens ), I'auteur retrace l'histoire et donne, il nous semble, 1'exacte
physionomie de cette institution.
Nous allons r6sunier l'ensemble et transcrire quelqmes
passages de cette savante 6tude, capables de faire connaitre la Compagnie du Saint-Sacrement Entre le
rcit des origines et, plus tard, de la ruine de cette
institution, nous intercalerons quelques observations sur
;I point qui nous interesse ici sp&ialement, le r6le et la
place de saint Vincent de Paul au milieu des hommes
de foi et de zale qui composaient cette association.
I
La Compagnie du Saint-Sacrement etait une association de pi&t6, de zcle et de bienfaisanoe. Elle fut entour6e de mystere, au moins au d6but, car les statuts prescrivaient a tous les membres le secret sur son existence.
Elle commenga en 1630 et finit trente ans apres, supprimee par le pouvoir civil en 166o, l'ann6e oi mourut
saint Vincent de Paul.
Elle fut cr66e, a Paris, par un grand seigneur, Henri
de Levis, due de Ventadour, de concert avec un capucin, le P. Philippe d'Angoumois, et un jesuite, le
P. Suffren, auxquels s'unit bientot une elite d'honules
z616s : hommes d'6glise et hommes du monde. Parmi
ces derniers, on peut nommer les comtes Voyer d'Argenson, le pere et le fils, le duc de Liancourt, le premier
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prisident Guillaume de Lamoignon, les mar&chaux
de Schombert et de la Meilleraye, Armand de Bourbon, prince de Conti, etc. II y avait des prilats comme
Francois Fouquet, 6veque de Bayonne, plus tard archevque de Narbonne; Alain de Solminihac, 6veque de
Cahors; Godeau, 6v&que de Vence, etc, d'autres ecclsiastiques tel que Louis Abelly, alors du cerg4 de
Paris, plus tard 6veque de Rodez, et Louis de Rochechouart, abb6 de Tournus. Saint Vincent de Paul en
etait: on conjecture qu'il entra dans I'association vers
1635 (Raoul Allier, La Cabale des ddvots, p. 59)-

Le but special de l'association 6tait d'honorer le
Saint Sacrement; on d&cida aussi de promouvoir toute
bonne oeuvre et, de fait, la nouvelle Compagnie s'int&essa a toutes les ceuvres de charit6 et de zele de cette
6poque : visite des formats, secours aux provinces nrin6es, 6vangelisation dans les missions lointaines, int-

grit6 de la fai catholique en France -

Telle itait la

Compagnie du Saint-Sacrement.

Comment fut vue par la Cour et par 1'Eglise la nouvelle association qui, bien qu'elle s'entourit de mystere, ne pouvait pas n'&tre pas au moins souponnke et qui

n'eCit pas etC fuch6e d'4tre approav6e et autorise confidentiellement par I'ane et i'autre autorit6 ? Elle ne
trouva pas tout I'appui qu'elle souhaitait. L'archev&-

que de Paris, Jean-Francois de Gondi, ne vit pas favorablement cette entreprise, qui se formait en dehors de

lui, et n'accorda pas d'approbatioa Rome se montra
aussi fort r6servee et les deux essais qu'on fit de fonder
des annexes de l'euvre dans la ville des papes ne r6ussirent pas. Quant au pouvoir civil, grace a 1'intervention de la pieuse Anne d'Autriche, il approuva sous
main la secrete association, plus tard, ii la supprima.

Les rcnseignements que nous avons sur cette association viennent d'un manuscrit longtemps ignor6, 6crit
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par 1'un des membres de 1'association, Ren, de Voyer
d'Argenson. Voici ce qu'en dit M. de Grandmaison :
Les Annales de M. d'Argenson se trouvent aujourd'hui parmi
les manuscrits de la Bibliothbque nationale, Fonds francais,
n ° 14489. Un r&udit modeste, mais avis6, le P. Le Lasseur,
dcouvrit vers 1865 ce petit in-quarto de 161 folios, d'une
icriture fine et serrde. II mourut sans avoir rien 6crit luimeme sur un sujet qu'il avait fait connaitre a 1'diteur des
Mimoires du P. Rapin, qui parurent en ce temps-l•, puis a
un autre j6suite, le P. Clair, et a un bdnddictin, dom Beatchet-Filleau. En 1888-1889, dans les Etudes, le P. Clair publia
une s6rie d'articles fort precis et fort edifiants, qu'il intitulait : ( Une page de la charit6 au xvIu sihcle. n
Dix ans plus tard paraissait un travail au titre tendancieux :
, Une socidtd secrete catholique. , L'auteur M. Rabxbe tait
ignorant au point de ne pas savoir le nom de saint Vincent
de Paul (qu'il appelait Pabbd Paul Vincent), ni du fameux
P. de Rhodes, qu'il appelait le P. Rodin, hantd sans doute par
ses lectures d'Eugene Sue.
Vers 19oo, la question ainsi mise a l'ordre du jour fit un
grand pas. Dom Beauchet-Filleau publiait le texte intdgral
des Annales de M. d'Argenson. C'etait pour couper court aux
Ikgendcs et offrir le meilleur ildment a l'dtude des historiens.
Le premier qui en usa, M. Raoul Allier, possidait des connaissances s6rieuses et une ardeur en eveil, mais il 6tait, par
situation, condamnd a la partialitd; professeur a Ia facult6
de thdologie protestante, il se crut appelM a prendre une
revanche posthume contre les anciens adversaires de ses coreligionnaires; c'6tait la mode, comme on sait, en ce temps-la;
il y diployait beaucoup de sagacitd, multipliait les recherches
actives, et d'un livre de 450 pages fit un pamphlet; il lui
donna 'appellation sensationnelle de la Cabale des Divots,
rajeunissant et amplifiant au fond le mot de Mazarin, qui
ne lavait pas entendu, je crois, dans ce sens infamant.
M. Allier orna ses chapitres de titres et sous-titres melodramatiques : 1 Une liguc secrete. - Une mobilisation charitable. - Espionnage sacr6.- Les terreurs de Vincent de Paul.
Une poignee de faux. - Un filet sacre sur le royaume,
- Le complot ddcouvert. n - Le lecteur parcourait un vrai
roman ! Mais on lui fournissait par surcroit beaucoup de renseignements pr6cicux, exacts, puisds aux sources.
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Autrement impartial, peu apris, M. Rdbelliau iRevue des
Deau .Mondes, juillet-septembre 19o3; reprenail cette 6tude
u'il estimait probablement ddformie par le prijugi' confes.ionnel. TrEi net dans ses 6loges pour les faits at.complis
jadis sur le terrain de la charite, il ne 1 •tait pas moins dans
ses reserves, ses regrets, ses blames d'un proselytisme qu'il
proclamait indiscret. Tres expert en la vie intire du Xv\ 1* sibcle. il jugeait en homme du xi•*.
Le P. de la Briire Edita une brochure de vulgarisation (o1905
pour montrer ce que /ut la Ca*bale des dhots. 11 vise, il
atleint une impartialit6 qui 1'honore ; son resunmd est tr-s
sympathique a ces hommes d'oeuvre et il plaide les circonstances attinuantes quand il remarque des exces de zsle qu'il
ne dissimule pas.
On etait 6difii, au moins quand on voulait 1'tre, au sujet
des agissements de la Compagnie de Paris. 11 semble qu'on
n'en connaitra jamais beaucoup plus, et c'est suffisant pour
avoir son opinion. (Le Correspondant, numero cite, p. 1124.)

ITI
Et maintenant quelle est dans le mouvement d'id&es
ou de r 6 alisations d'oeuvres de zMle, la part relative de
saint Vincent de Paul? C'est une question que plusieurs
se sont jpose.

M. G. de Grandmaison donne son appreciation en ces
termes : , La Compagnie du Saint-Sacrement tourna
.naturellement ses premieres vues vers tout ce qui touche cc grand mystcre : elle envoyait ses membres assister aux processions solennelles.
( Cet hommage n6cessaire rendu h Notre-Seigneur
Jisus-Christ, on se tournait vers ses membres souffrants.
Saint Vincent de Paul n'eut pas de collaborateurs plus
actifs, plus g6n6reux, plus absolument devoues (i).
(I) c Plus absolument devouds s. Sauf pourtant, a ce qul'il nous
semble, ses Missionnaires et quelques autres cccltsiastiques, ainsi
que ses Filles de la Charite, qui, apres que l'Assemblie du SaintSacrement avait emis, par exemple, le vaeu qu'on secoure les -pauvres
de ILrraine ou qu'on porte la foi aux contrEes infideles, et apris
qu'elle avait fait une quete pour ces entreprises-la, s'en allaient per-
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Bien plus, la v6rite est que ce grand saint a trouY6
dans la Compagnie du Saint-Sacrement parfois l'initiatrice de sa charitA, et qu'il fut souvent le delegu6 plus que le promoteur, de ses bonnes oeuvres ,.
(P. 1104, 1105.)
Nul plus que le bon saint Vincent de Paul n'eilt
acquiesce a ce jugement, lui qui avait pour regle de
conduite de ne jamais se mettre en avant, ( de ne pas
empieter sur la Providence ,, de la (( c6toyer , seulement comme il s'exprimait, et d'attendre en quelque
sorte qu'elle lui fit signe. C'est I'appr6ciation de la
maniere d'agir de saint Vincent de Paul donn&e par
son biographe Abeily, l'ancien &vq&ue de Rodez. Un
6evque de Rodez de notre temps, Mgr Bourret, parlant
lui aussi de saint Vincent de Paul, ajoutait que, d'autre part, quand la Providence lui avait fait en quelque sorte signe par les circonstances, le saint (c sut toujours lui tenir pied ),.
Avant d'examiner le r6le Iui-m&me de saint Vincent
de Paul, nous ferons une premiere et pr6alable observation. Nous remarquerons d'abord que c t re le d6legu6 P pour I'execution d'une entreprise a bien sa part
de m&rite at c6te des ( initiateurs * qui, eux, ont t6t et
a meilleur compte termine leur tache.
On se repr6sente les reunions de la Compagnie du'
Saint-Sacrement telles que - avec un peu moins de
sonoritb toutefois - sont de nos jours ces Congris ou
r6unions d'oeuvres auxquels nous avons tous assiste
Les discours se succedent; les projets les plus divers
sont mis en avant, tant sont diverses les miskres a
secourir. Et, de temps h autre, un orateur apres avoir
d6velopp- son theme se tourne vers quelque coin de la
sonnellement, envoycs par le Saint, porter les aum6nes . travers les
armies,'soigner eux-memes on ensevelir les pestiferds, mourir les
uns aprbs les autres de la fiivre k Madagascar ou de la peste a Alger.
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salle oi, avisant un auditeur modeste mais qui, paraitil, est, lui, un raalisateur, i\ lui jette ses paroles : a Eh!
Monsieur un tel, est-ce que vous ne pourriez pas, vous,
essayer de faire cela ? » Et a moins que cela soit absoment irrealisable et une pure utopie, comme il arrive
de temps a autre, I'homme modeste r6poRd :'( Petetre; on pourra essayer n. Et c'est tout pour le moment.
Puis quand la reunion se termine, que la quete a &6t
faite, chacun part content de soi, d'un pas allegre, sauf
I'homme modeste, le r6alisateur. 11 regagne, lui, sa
demeure, le front pench6, r6veur, et se demandant si
1'ceuvre mise en avant et dont on desire le charger est
vraiment realisable; s'il s'6veille la nuit, son esprit se
reprend A peser le pour et le contre et a chercher les
moyens dont il pourra se servir; le lendemain, il fait
des dimarches, lenterment,•
et 1a, aupres de ceux sur
le concours desquels il espere pouvoir compter, sans
riussir partout. S'il se decide, lui voil sur les bras,
pour des mois, peut-6tre pour toute sa vie, avec la
charge de trouver des ressources et un personnel, une
cevre dout il est (<le djl6gue plus que le promoteur n.
Aiasi se passent les choses aujourd'hui, de temps a
autre au moins; ainsi se passaient-elles autrefois.
Aux assembl&s de la Compagnie du Saint-Sacrement, on jetait volontiers les yeux du c6t 6 de M. Vincept.
Voici quelques passages des Annales de la Comfagnie du Saint-Sacrement 6crits par Voyer d'Argenson,
o il est fait mention de saint Vincent de Paul.
Le qvatrieme de janvier de 'annne 1635, on donna avis
a la Compagnie que, dans plusieurs villages des. enviroxs de
la ville, le peuple y 6tait fort ignorant de ce qu'il faut savoir
pour se sauver. Sur ce sujet elle chargea quelques particliliers

de faire av'rtir M, I'Archeveque de ce d.sorcre, afin qu'il
d~iendit aix curds de piarier qui que ce soit qui ne fAt bien
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instruit de ce que les chretiens doivent savoir. M. le cure de
Saint-Nicolas-du-Chardonnet promit d'en .parler au Conseil
de I'Archevech6, mais comme tous ses soins n'eurent pas
grand effet en ce temps-la, M. Vincent fut prie dans la suite
de remedier A ce grand mal, et sa charitd y a pourvu par difftrentes missions. , (P. 58.)
Sur I'avis qui fut donn6 a la Compagnie, le 16 juillet de
l'annie prdsente 1637, qu'en diverses 6glises de Paris, notamment a Notre-)ame, un grand nombre de mauvais prktres
c4lýbraient la messe, elle d6puta M. 1'Eveque de Bayonne
(Francois Fouquet) et plusieurs autres confreres ecclesiastiques pour conferer ensemble des remedes que I'on pourrait
apporter a ce disordre. Et par 1'avis de M. Vincent et par les
soins de M. Perrochel, depuis eveque de Boulogne, et de
M. Renard, on fit faire un examen fort exact de tous les pretres qui itaient dans la ville, et Iron exclut du ministere
actuel autant que l'on put ceux qui se trouvhrent scandaleux.
11 y avait en ce temps-la, un grand nombre de pretres
vagabonds et mendiants qui faisaient honte au caractire. Et
Ion eut avis meme que plusieurs ne F'avaient pas, bien qu'ils
portassent 1'habit de prktres; que quelques-uns s'habillaient en
ermites, afin de demander l'aum6ne plus librement sous ces
habits empruntds. M. Feret, care de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, fut prid d'en avertir le Conseil de M. 1'Archev&que. On
dicerna contre eux un decret a l'officialite et I'on pria M. Vincent de trouver bon qu'on les enfermit a Saint-Lazare. I1 y fit
d'abord quelque difficulte, mais enfin il y consentit. L'on fit
fonds pour leur subsistance par les soins de la Compagnie (du
Saint-Sacrement) qui y contribua de sa. part avec plusieurs
personnes charitables de Paris. Ces prktres renfermis demeurirent plus d'un an a Saint-Lazare aux depens de la charite.
Mais les fonds de leur subsistance ayant manque, on les en
laissa sortir sur Fassurance qu'ils donnirent d'une meilleure
conduite. (P. 74 et 75).
On peut par ces passages

juger de la physionomie

des s6ances de la Compagnie du Saint-Sacrement. Dans
le livre de Voyer d'Argenson qui fit sensation, lorsqu'il
fut publiC en 1900, les divers chapitres nous paraissent
etre un pen

comme les

proces-verbaux

des

Congris

d'oeuvres qui se tiennent de notre temps; et les premiers
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6crivains ou journalistes qui ont parle des Annales de
la Compagnie du Saint-Sacrement nous ont paru un
peu 6blouis de tout ce qui y est mentionn6 comme ceux
qui parcourent les comptes rendus de nos Congres contemporains sont parfois un peu stuplfaits en voyant de
combien de choses on s'y est occup6. Mais des vceux
qui sont exprimes et acclambs beaucoup sont comme les
fleurs qui tombent nombreuses de 1'arbre avant.que le
fruit soit nou6. Et, parmi les vceux qui ont un resultat,
il faut pour faire le depart des mrites consid&rer d'un
c6ft quelle a &t, i l'origine, 'influence de 1'idie et,
de l'autre cite, quelle a &t en raison des difficult6s la
valeur du travail de r6alisation. Qu'on prenne, par
exemple, 1'&vangelisation aux missions lointaines. Nous
lisons qu'a la s6ance du 26 f6vrier 1653, ( il y eut, dit
d'Argenson, de grands projets et de grandes entreprises de missions 6trangbres auxquelles la Compagnie
s'int&ressa puissamment ). (Page 135). Sans doute, ce
puissant intr&t de la Compagnie du Saint-Sacrement est precieux : mais il s'agit 1i, vraisemblablement,
du P. de Rhode, j6suite, un des organisateurs des missions des Indes qui fut pr6sentd t Messieurs du SaintSacrement et, probablement aussi, de saint Vincent de
Paul qui avait df s'entretenir de la Mission de Madagascar avec M. de la Meilleraye, membre lui aussi de
la Compagnie du Saint-Sacrement. C'est au lecteur
qu'il appartient de faire dans son esprit la part qui
revient a chacun dans cette euvre de missions etrang&res : a Messieurs du Saint-Sacrement, d'un c6td, qui ont
donn6 leurs encouragements et, nous le supposons, de
belles aum6nes, et d'un autre c6te, aux realisateurs :
soit au P. de Rhodes qui, avant et apres cette date,
multiplia aux Indes ses ceuvres merveilleuses, soit a
M. Vincent qui, depuis deux ans d6ji, avait envoy6 ses
missionnaires a Madagascar et devait soutenir I'oeuvre,
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malgr6 les pertes r6ite&es de ses missionnaires qui succombaient sur cette terre alors si insalubre et si meurtrii-re,
Et puis, tout humble que fut M. Vincent, il ne faudrait pas croire qu'il n'avait pas personnellement ses
idies et ses uithodes, icdies et m6thodes qui n'taient
pas toujours de natuwe a se fondre dans celles de Messieurs du Saint-Sacrement. Un ou deux exemples suffiront
Entre autres questions, celle de ia r6forme du clerge
6tait une des plus importantes a rso.udre. On a vu com,
ment, en face de pr&tres qui, helas! ne faisaient point
hooneur 4 1'habit ecclisiastique, Messieurs du SaintSacremept en 1637 furent d'avis qu^on les enfermnt a
Saint-Lazare et comnmet M. Vincent <<y fit d'abord
quelque difficult6, inais enfin y consentit -; c'est que
saint Vincent ne croyait pas que mettre ces prtres en
prison pit avoir grande efficacit, : son systiime a lui
&lai different. II voulait operer la r4forme par la base,
comme on peut le lire dans sa conversation, rapportee
par Abelly, avec I'vique e Beauvais (Abelly, liv. I,
chap. xxv) et qui doit se rapporter i !'anne 1628 ;
,c Un jour, entre les autres, ce bon pr6lat ayant
demand6 a M. Vincent, qu'est-ce qu'il pourrait faire
pour remedier aux d&reglements de son clerge, et le
remettre en l'ktat qu'il devait ktre, oe sage et experi-

ment6 missionnaire lui r6pondit, qu'il itait presque
impossible de reformer et redresser les mauvais pr*tres
qui avaient vieilli das leurs vioaC,

et les curxa mal

rigl6s en leur vie, qui avaient pris un mauvais pli;
mais que pour travailler avec espirace de fruit & la
r&forme de son clerg6, il fallait aller a la source du

mal, pour y appliquer le rem6de, et que puisqu'on ne
pouvait que trbs difficilement convertir et changer les
anciens pr6tres, il fallait avoir soin d'en former de
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bons pour l'avenir : cc qui se ferait, prenmierement en
prenant resolution de n'en plus admettre aux Ordres,
qui n'eussent la science requise et les autres marques
d'une v6ritable vocation. Secondement, en travaillant a
J'6gard de ceux qu'on voudrait admettre, pou les ren.
dre capables de leurs obligations, et leur faire prendre 1'esprit ecclesiastique, desquels on pourrait apres
pourvoir les paroisses; , Ce programme de M. Vincent
etait a plus longue 6chiance et 1'on entrevoit pourquoi
le saint ne mettait pas tant d'empressement que Messieurs du Saint-Sacrement a faire mettre en prison les
pretres dont la conduite 6tait reprehensible.
Autre exemple de cette difference de vues entre la
Compagnie du Saint-Sacrement et M. Vincent. On peut
voir par le recit de Voyer d'Argenson qu'une bonne
partie des difficultes qui s'6leverent, surtout a. la fin,
contre cette Compagnie vient de son intervention a
faire prendre contre les protestants des mesures de
repression par le pouvoir civil. Certes, Vincent de Paul
n'eut pas permis que les ( religionnaires ,, coamme on
parlait alors, empietassent sur les droits des catholiques
et le cas 6ch&ant il sut quand il y avait lieu , r6clamer
l'autorite du roi pour r6primer leurs entreprises (Abelly,
liv. II, chap. xin); mais il estimait que ce n'6tait pas par
la force exterieure que se changent les coeurs et qu'on
convertit les h&r6tiques. II voulait qu'on repondit a leurs
difficultes sans esprit de contention et qu'on traitAt
avec eux en esprit de bienveillance et de bont. II disait
a ses missionnaires ; Si Dieu a donnQ queique benediction a nos premieres missions, on a remarqu6 que c'6tait
pour avoir agi amiablement, humblement et sincerement
envers toutes sortes de personnes; et s'il a plu a Dieu de
se servir du plus miserable (c'est de lui qu'il parlait)
pour la conversion de quelques h6ritiques, ils ont avou6
eux-m&mes que c'etait par la patience et par la cordialit6
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qu'il avait eues pour eux n. (Abelly, liv. III, chap. I.)
A un de ses disciples, frure coadjuteur, fort habile
dans la chirurgie, qui s'embarquait a La Rochelle pour
Madagascar et qui devait faire le voyage avec des
catholiques et des protestants, il trarait une ligne de
conduite toute de patience et de charit6. II disait au
sujet des hir6tiques (Abelly, ibid.) :
II faudra soigneusement 6viter toutes sortes de disputes et d'invectives avec eux, vous montrer patient et debonnaire en
leur endroit, lors meme qu'ils s'6chapperont contre
vous ou contre notre creance et nos pratiques. La vertu
est si belle et si aimable qu'ils seront contraints de 1'aimer en vous, si vous la pratiquez bien. II est a souhaiter
que, dans les services que vous rendez a Dieu sur le
vaisseau, vous ne fassiez point acception de personnes
et ne mettiez pas diff&rence qui paraisse entre les catholiques et les huguenots, afin que ceux-ci connaissent que
vous les aimez en Dieu. ,
Les pr&tres de sa Congr6gation avaient etC charges
par le roi de la paroisse de Sedan; Vincent de Paul leur
faisait les memes recc-mmandations de modestie, de
reserve et de bienveillance pour traiter avec les her6tiques, 6tant meme d'avis qu'ils ne se melent point des
diff6rends temporels entre catholiques ct protestants.
En face du zeie tres agissant, et a la fin, compromettant de Messieurs du Saint-Sacrement, on voit que le
Saint gardait ses m6thodes et ses idees, conservait sa
personnalite, et, tout en collaborant i leurs oeuvres,
puisqu'ils lui avaient fait une place dans leurs rangs,
ne se laissait point absorber par eux. Nous pourrions,
outre ces deux exemples, en citer d'autres encore.
Ce que nous venons de dire regarde plut6t la mentalite de chacun, comme on s'exprinerait aujourd'hui,
celle de saint Vincent de Paul et celle de la Compagnie
du Saint-Sacrement.
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Nous pr6senterons maintenant une seconde consid6ration aux lecteurs qui se sont demand6 si le r6le de ce
grand homme ne s'6clipsait pas en partie dans la r&cente
rivilation des oeuvres de zele et de charite que s'efforgait de promouvoir la Compagnie du Saint-Sacrement.
D'abord, en un sens, qu'importe cela, (( pourvu que
J6sus-Christ soit annonc6 a ? comme parle 1'Ap6tre.
De plus, ii y a lieu de remarquer que les dates et la chronologie ont A intervenir dans cette question. Or, de fait,
avant I'existence de la Compagnie du Saint-Sacrement,
les grandes oeuvres de saint Vincent 6taient r6alisdes.
La Compagnie du Saint-Sacrement date de 1630.
Or, des 1612 et 1617, Vincent de Paul avait donn6 sa
mesure dans la transformation de Clichy et de ChAtillon. En 1618, il r6pandait les Confreries de chariti dont
il avait congu l'id6e et trac6 les premiers rgglements,
I'ann6e prec6dente, a Chatillon-les-Dombes.
La Compagnie du Saint-Sacrement devait en 1630 et
surtout en 1634 s'occuper des gal6riens de la tour SaintBernard, A Paris, comme le constate le journal de
Voyer d'Argenson. Mais on ne saurait oublier que deja
douze ans avant .qu'existit la Compagnie du SaintSacrement, Vincent de Paul s'&tait employe a cette ceuvre importante. Onze ans avant la creation de cette association il avait m6rit6 de recevoir le brevet d'aum6nier
g6ndral des galeres de France (1619). En 1622, il avait
6t6 visiter lui-meme les galeres de Marseille. I1 revint
Sj Paris et voici ce que raconte son biographe (Abelly,
liv. I, chap. xiv) : Etant done de retour -a Paris,
M. Vincent se mit en devoir d'aller visiter les criminels
condamnbs aux galres, lesquels il trouva dans un 6tat
encore plus d6plorable que ceux qu'il avait laiss6s a Marseille; ils 6taient enferm&s en des cachots de la Conciergerie et des autres prisons, oi ils croupissaient quel6
quefois longtemps, mang 6 s de vermine, ext6nu s de

langucur ct de pauvrct6, et entibrement ngl!ig6s pout
le corps et pour 1'ime.
o Les voyant dans une telle misere, il en donne avis
a M. le gn&6ral des gal!res, et lui remontra que ces pauvres gens iui appartenaient, et qu'en attendant qu'on
les menat sur les galeres, il etait de sa charitt d'en
faire prendre quelque soin, et lui proposa en meme
temps un moyen de les assister corporellement et spirituellement, que re vertueux seigneur approuva bien
volontiers, et loi donna tout pouvoir de l'ex6cuter. A
tet effet il loua une maison expres au faubourg SaintHonor6, dans le voisinage de 1'6glise Saint-Roch, pour
y retirer ces pauvres forgats sous bonne garde; et ayant

use d'une tres grande diligence, ii fit en sorte que la
maison fit en 6tat de les recevoir d s rannie 1622,

qu'ils y nrent menms. Ce fut en ce lieu que M. Vincent
donna une pleine 6tendue a sa charit6, pour rendre toutes sortes de bons offices A ces pauvres abandonnts :
14 ii les visitait fort souvent, il les instruisait, il les
consolait, il les disposait A faire de bonnes confessions
g6nrales, il leur administrait les sacrements; et non
content du soin qu'il prenait de leurs Ames, il pour-

voyait encore au soulagement de leurs corps, et quelquefois ii se retirait avec eux, et y demeurait pour leur
rendre plus de services, et leur donner plus de consolation; 2e qu'il a fait m&me en des temps suspects
de maladies contagieuses : I'amour qu'il portait a ces
pauvres affligis lui faisant oublier et lui-ra&ne et sa
propre conservation, pour se donmer entierement A eux.
Quand il &ait oblig6 de s'absenter pour d'autres affaires, it en laissait le soin k deux bons et vertueux ecclesiastiques, dont Pun ýtait feu M. Portail, qui s'6tait
donni a M. Vincent plusieurs annres auparavant, et qui
ayant par son aide et par ses avis recu le saint ordre
de pr6trise, s'tait ins6parablement uni aux volont6s ct
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aux ordres de ce sage directeur, et y a persev&r jusqu'en 'ann6e r66o, que la mort les a separes l'un de
l'autre sur la terre, pour les r6unir plus parfaitement
dans le ciel. L'autre itait feu M. Belin, chapelain de la
maison de Gondi a Villepreux. Uls logeaient tous deux
dans cet h6pital des forqats, et y cel6braient la sainte
messe D.Tout cela, nous le r6p6tons, existait meme avant
I'existence de la Compagnie du Saint-Sacrement qui ne
commenoa qu'ea 1630. Quand, en 1634, Messieurs dn
Saint-Sacrement allkient a la tour Saint-Bernard rendre
aux forgats eurs charitables services, oes services
&taientbien n6cessaires, car lorsqu'on panse ies malheureux, on s'apergoit facilement que, 1a, a c6te d'un
abime de misere se d&couvre souvent un autre abime,
mais itfaat se souvenir que c'est Vincent de Paul qui
deux ans auparavant, 1632, avait obtenu, pour amuliorer letr sort, de les y faire ttansfrer. Et quand la
Compagnie du Saint-Sacrement fut mise en demeare de
se dissoudre (166o), l•euvre des forgats qui n'avait pas
attendu cette Compagaie pour naitre, continua apres
elle a exister. Le biographe de saint Vincent de Paul
crit en 1664, c'est-4-dire quatre ans aprbs I'arrt de
dispersion de l'association du Saint-Sacrement : ( Dieu
cut cette eauvre de charit6 si agreable, qu'ayant &6t commence de la sorte par M. Vincent, sa providence Pa
fait subsister jusqu'a maintenant, qu'on a toajoars conde loger, secourir et assister corporellenent et
tinua
spirituellement ces pauvres fora-ts, qui out it&transf6'ris du faubourg Saint-Honor6 auptrs de la porte de
Saint-Bernard. , .(Abelly, loc. c<i.)
M. Raoul Allier, qui craignait que pour Iceuvre des
gal6riens on n'ait fait la part trop grande an r6le de
saint Vincent de Paul compare au r 6 le de la Compagnie
•du Saint-Sacrement, 6prouve la mime apprehension an
sujet des missions aux pauvres des campagnes Et il
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expose (La Cabale des divots, p. 136) comment la
Compagnie du Saint-Sacrement, en 1635, ayant reCu
avis que dans plusieurs villages des environs de Paris
le peuple 6taic fort ignorant de ce qu'il faut savoir pour
se sauver, elle s'en 6mut, fit avertir l'archeveque et pria
M. Vincent de remidier a ce grand mal : ce que celui-ci
fit par les missions.
C'est en 1635, que Messieurs du Saint-Sacrement
eurent cette salutaire pensee; mais nous supposons que
sans le laisser paraitre, M. Vincent dut s'6tonner de
1'etonnement de ces Messieurs, qui venaient d'apprendre
quelle 6tait I'ignorance des gens de la campagne. A
cette 6poque-lU, il y avait longtemps que, lui, il la connaissait et qu'il s'6tait mis a l'ceuvrc pour y rem6dier.
11 y avait pres de vingt ans qu'il faisait ses efforts dans
ce but, car c'est en 1617 qu'il donna ses premieres missions sur les terres de Mme de Gondi; il pressa cette
pieuse dame de faire appel aux Peres J6suites
d'Amiens, puis aux Peres de l'Oratoire pour organiser
des missions en faveur des pauvres gens de la campagne. Cet appel ne r6ussit pas. Alors il se met a organiser
1'ceuvre lui-m&me. En 1618 - on est loin encore de
1635 - il vient travailler aux environs de Paris, il
donne des missions . Villepreux et aux villages environnants, oix a MM. Berger et Gontiere, conseillers
clercs au Parlement de Paris, M. Coqueret, docteur en
th6ologie de la maison de Navarre, et plusieurs autres
vertueux eccl6siastiques se joignirent a lui (Abelly, liv.
I, chap. x). , Nous avons dit dans la premiere partie,
ecrit son biographe (liv. II, chap. I), comme, avant m6me
que M. Vincent eit institue sa Congregation, il commenqa ses premieres missions des l'ann6e 1617, et les
continua jusqu'en l'ann6e 1625, non seulement dans les
bourgs et les villages de plusieurs dioceses, mais aussi
dans l'h6pital des Petites-Maisons de Paris et dans
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celul des galbriens, et i Bordeaux dans les galeres; A
quoi il fut aide par piusieurs ecclisiastiques d'&rudition
et de pi6t4, et mnme de condition et de naissance. On
ne sait pas le nombre de ces missions qu'il a faites luimeme en personne, durant ces sept on huit premirGrs
annies; mais il est constant qu'il en fit presque dans
toutes les terres de la maison de Gondi, y comprenant
aussi celle de Madame la g6n&rale des galeres qui
allaient A pres de quarante, tant villes que bourgs et
villages, et qu'outre celles-lI,
il en fit encore en beaucoup d'autres lieux. Depuis la naissance de la Congregation de la Mission, qui fut en l'ann&e 1625, jusqu'cn
I'ann6e 1632 qu'elle fut 6tablie a Saint-Lazare, il a
fait par lui on gar les siens tout au moins cent quarante
missions. Et depuis l'annie 1632 jusqu'A la mort de ce
grand serviteur de Dieu, la seule maison de SaintLazare en a fait par son ordre pres de sept cents, en
avec
plusieurs desquelles, il a lui-mmne travaill
grande b6n6diction. z Or, nous le r6p6tons, avant 1630,
Ia Compagnie du Saint-Sacrement n'existait pas et ce
n'est qu'en 1635 que nous la voyons se preoccuper des
missions au peuple, et alors faire appel an concours de
saint Vincent..
En m&me temps, le saint avait aussi cr66 ses autres
ceuvres. En 1628, il avait 6tabli les exercices des
Ordinands. En 1629, il donnait k Louise de Marillac,
qu'il dirigeait depuis plusieurs ann6es, des reglements,
et l'envoyait visiter les charit6s qu'il avait formies
deji dans plusieurs dioceses, r6glements qui allaient
devenir ceux de la grande famille religieuse, les Filles
de la Charit6. Et la Compagnie du Saint-Sacrement
n'existait toujours pas. Avant qu'elle fit, existait done
d6ji le saint Vincent de Paul avec ses principales ceuvres, le saint Vincent de Paul devenu historique que
nous connaissons.
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Ajoutons enfin cette troisibme observation. Au moins,
pour le temps oi Vincent de Paul et la Compagnie du
Saint-Sacrement collaborcrent, il faudraiti dira-t-on
peut-tre, pouvoir discerner dans quelle mesure appartient a saint Vincent de Paul le r6le 6minent de crdateur
d'oeuvres d'apostolat et de charit6, alors que c'est de
concert avec l'association du Saint-Sacrement qu'il y travaillait. Saint Vincent de Paul a-t-il vraiment la valeur
personnelle qu'on lui attribue dans ses biographies, on
bien l'oeuvre qui sort de ses mains pendant cette p&iode
n'est-elle que la manifestation du travail bienfaisant
qui s'accomplit au sein de 1'association un peu myst&rieuse des confrbres du Saint-Sacrement ?
Pour r6pondre a cette question, nous rappelons
d'abord ce que nous avons dit plus haut qu'il faut ne
pas oublier les dates, et que, lors de la cr6ation de la
c6dlbre assembl6e (1630) et surtout lors de l'admission
de M. Vincent parmi les membres de 1'association,
admission qu'on plaze g6neralement vers 1635, d6ji le
saint avait cre6 toutes ses grandes ceuvres : l'une des
dernieres en date, l'institution de la Compagnie des
Filles de la Charit6 date de 1633.
Quant aux oeuvres auxquelles s'emploient simultaniment saint Vincent de Paul et la Compagnie du SaintSacrement (1635 a 1660), si on ajoutait qu'il aurait
fallu pour bien exposer la part d'influence qui revient a
l'un et a l'autre, a Vincent de Paul et i la Compagnie
du Saint-Sacrement, trouver quelqu'un qui efit v6cu en
quelque sorte dans l'intimiti de l'un et de l'autre, qui
eitt ti admis a vdir de ses yeux et a entendre de ses
oreilles ce qui se faisait et se disait dans la mysterieuse
Compagnie et qui de meme eit pu suivre du regard et
connaitre dans l'intimit6, ce qu'6tait et ce que faisait
saint Vincent de Paul, nous r6pondrions que cela s'est
trouv4. I1 y a eu un homme qui 6tait membre de la
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Soci6te du Saint-Sacrement et en connaissait, itant l'un
des initibs, la marche et les travaux : c'&tait Louis
Abelly, alors l'un des cur6s de Paris et plus tard, 6v6que de Rodez (Annales du Saint-Sacrement, p. 170).
Louis Abelly 6tait de plus dans l'intimit6 de saint
Vincent de Paul et au courant de toutes les oeuvres de
la maison de Saint-Lazare oii il vint passer les derniires
ann6es de sa vie. I1 6tait done un juge parfaitement
inform6. C'6tait un homme intelligent et oonsciencieux : son t6moignage doit ktre tenu pour hors de pair,
et d6cisif, on peut le dire.
Ce t6moignage d'Abelly a et6 &crit dans les meilleures conditions d'impartialit6 et de libert6, puisque
depuis plusieurs ann6es deji Vincent de Paul 6tait mort
et la Compagnie du Saint-Sacrement avait cess6 d'exister. M. Vincent mourut, en effet, le 27 septembre i66o
et l'arr&t du Parlement qui porta le coup de mort a
l'association de Messieurs du Saint-Sacrement est du
16 d6cembre de la meme anne : le livre d'Abelly ne
parut que quatre ans apres, en 1664. Ce t6moignage
porte en meme temps, par sa date, le caractere de la
v6racit6, car s'il a kt6 6crit quand avaient disparu
M. Vincent et la Compagnie du Saint-Sacrement,
neanmoins, alors vivaient encore a peu pres tous les
membres de la c6.lbre association et presque tous les
t6moins de la vie et des oeuvres de Vincent de Paul,
t&moins dont on n'aurait pas os6 braver 'opinion en alterant publiquement la v6rit6. Le t6moignage public dont
nous parlons, est, on le comprend, la Vie du vinerable
serviteur de Dieu, Vincent de Paul, publi6e par Abelly
en 1664 et d6diee a la reine-mere, Anne d'Autriche, qui
elle-mime avait connu intimement Vincent de Paul et
avait te6 l'amie et la protectrice de la Compagnie du
Saint-Sacrement; cette Vie, ( qui est la premiere et peut6tre la meilleure de toutes les histoires de ce grand ser-
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viteur de Dieu ,, comme s'exprime justement M. de
Grandmaison (p. 1103). 11 risulte done que l'idte la
plus sfre et la plus juste que nous puissions nous faire
de Saint Vincent de Paul et de son r6le, c'est I'idee
que nous donne son historien Abelly. Or, chacun
de nos lecteurs le sait, c'est tout particulierement des
r6cis d'Abelly que se d6gage l'admirable figure de
saint Vincent de Paul et la grandeur de son r6le. C'est
dire que nous n'avons qu'h garder l'id6e que nous avions
d6jh de saint Vincent de Paul.
Nous aurions pr6fe6r dans un sens ne pas ecrire ces
quelques reflexions, car, suivant le mot de l'auteur de
l'Initation, il sert de peu de discuter sur les mirites
respectifs des saints. Mais la question avait 6te pose ;
quelques-uns de nos amis nous demandaient ce que
ndos pensions de tout cela. Nous venons de le leur dire
III
Nous avons racont6 ci-dessus l'origine de la Compagnie du Saint-Sacrement; disons un mot de la maniere
dont cette association, c6lebre aujourd'hui, finit.
(c Le secret de la Compagnie, 6crit M. de Grandmaison, ce fut sa force (?), ce fut aussi sa faiblesse
'.

(P. II17).

La derniere partie au moins de cette assertion est
sire : ce fut sa faiblesse; c'est la c paille - dans l'acier
qui fait qu'avant d'etre us6, l'acier se rompt. Des gens
qui s'entourent de mystere excitent la suspicion des
hommes honnetes aussi bien que des malveillants; pour
notre part nous n'aimons pas plus les associations secretes dans l'Eglise que hors de 1'Eglise, et l'on n'emprchera jamais ceux qui ne sont pas associ6s au secret, de
supposer que, si l'on exige ce secret, c'est qu'il y a 1i
quelque chose que Pon n'ose pas leur avouer. On le supposera a tort, je veux bien le croire; mais c'est la force
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des choses que l'on inclinera A cette supposition et c'est
une cause de faiblesse pour ceux qui vivent dans ce
mystere.
M. de Grandmaison, A un endroit de son interessante 6tude, propose de dire de 1'Association du SaintSacrement que c'6tait une soci&t6 discrate au lieu de
dire une socidit secrete, et il estime qu'alors tout serait
trts bien. Tout serait tres bien dans l'6nonciation, mais
le changement de mot ne produit pas le changement de
ia chose, et il resterait toujours - nous ne voyons pas
comment on pourrait le contester - que Messieurs du
Saint-Sacrement qui 6taient des gens discrets ont
fait une soci6te secrete. Etre discret est une qualiti qui
indique la prudence dans les proced6s et auparavant le
discernement dans l'intelligence - discretus venit a
dtscernendo. - Avoir du discernement est precieux,
6tre discret dans ses paroles est une vertu. Comment
conduire des affaires, affaires de famille, affaires d'administration, affaires politiques, si on ne peut compter
sur le discernement et sur ia discretion de ceux avec qui
l'on parle et de qui peut-&tre on prend avis ? Mais chacun le sent, autre est un groupement de gens serieux et
discrets, autre un groupement de gens qui se constituent
cn une soci&t6 oh l'on s'engage d'avance a ne pas laisser savoir que la societ6 existe. Les deux mots < discret > et , secret ) ne sont pas synonymes et I'on ne
peut pas substituer arbitrairement 1'un i l'autre : on
reste en defiance contre un groupement secret.
Ce secret fut aussi une cause de faiblesse pour la
Compagnie du Saint-Sacrement i un autre point de
vue. II est difficile de le contester, elle se laissa aller a
quelqucs intemperances de zdle : or, mnme quand on ne
veut faire que Ie bien, il est utile d'etre prot6g& contre
sui-mrme, et l'un des plus salutaires contr6les est pr6cis6merit de sentir qu'agissant en public on nous observe
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ct on nous juge : les associations qui s'6tablissent dans
Ic secret suppriment ce frein. Elles sont alors exposees
a se laisser aller aux l6ans d'un zele qu'autour d'elles
personne ne modere, et elles finissent commun&ment
d'une maniere qui n'est consolante ni pour elles, n1 pour
ceux qui, sans avoir consenti A s'affilier, ne leur voulaient aucun mal et leur souhaitaient un meilleur sort
Cc fut I'histoire de la cdlebre Compagnie du SaintSacrement.
A redresser tant de griefs, crit M. de Grandmaison (p. 1117),
reformer tant d'abus, ? contenir taut de gens, depuis
trente ans et plus, il etait humain qu'il se fdt produit des exces
de zele, des d6fauts de ponddration; la Compagnie n'avait pu
manquer d'eveiller des soupcons, des jalousies, des ressentiments. Son secret ne restait plus intact. En 1657, des conseillers du Parlement de Bordeaux, atteints, et, par suite,
irritis d'un acte de s6verit6 du prince de Conti, gouverneur de
la province, murmuraient, connaissant ses amis, que la decision avait dt6 prise a la sollicitation des Invisibles. Le mot
ttait juste et en dit beaucoup. Les ( Invisibles a multiplierent
leurs prudences habituelles; les lettres furent plus rares et les
archives ddposdes dans une cassette chez Guillaume de Lamoignon, avec la mention expresse qu'elle dtait la propri&t6 de
M. le premier Pr6sident, afin que personne n'osit prendre la
liberti de l'ouvrir. Un libelle circulait, plein de moqueries,
sur les extravagances religieuses de cinq jeunes gens, lo-gs
i Caen, dans une maison appartenant a un membre de la Compagnie de cette ville, M. de Bernieres-Louvigny, qui venait de
mourir. Le rapport du fait a la cause ne nous semble pas tres
6troit, mais il suffit pour susciter des railleries et dveiller I'attention. D'anciens confrbres, exclus pour esprit de jansenisme,
ne manquerent pas de faire des confidences aigres-douces A
leurs nouveaux amis, qui gloserent et se plurent a amplifier.
Ces indiscretions s'augmentercnt de la trahison d'un scribe
employd a la correspondance: il livra des papiers et une
copie des statuts.
Des denonciations couraient sous le manteau. Elles airriveent en haut lieu, porties par un cur4 de Paris, animi d'un
exclusivisme jaloux. Un personnage plus important -encore

a
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entra en bcbne, c'6tait I'archeveque de Rouen : Francois du
Harlay de Champvallon.... Ces c d6vots & outrance j lui
semblaient importuns et leur riforme de la societ6 une austirit6 indiscrete, presque une attaque personnelle. Peut-ttre
aussi, bien que la Compagnie s'honorit de nombre d'ivEques,
ie prdlat defiant plus que renseigni,
nourrissait-il la crainte
d'une usurpation laique sur l'autoriti sacerdotale. M. d'Argenson, en racontant cette poursuite contre sa chbre Compagnie, suit sa comparaison avec la passion de Notre-Seigneur,
et dit ici, a propos de Mgr de Harlay : la jalousie des princes
des pretres le poussa devant Ponce-Pilate. Ponce-Pilate c'est
Mazarin.
... Le lundi, 20 septembre, on se r6unit en grand secret, trbs
nombreux, fort en 6moi. La pensie de voir paralyser tant de
bonnes volontis preoccupait uniquement les ccxurs pleins de
tristesse. On redoubla ce jour-la de priires, de charites; huit
secretaires furent designis pour d6p&cher sans retard les affaires en cours; Benigne Bossuet itait l'un d'eux. On se s6para
avec amertume, rdsolu seulement de pratiquer en son particulier les devoirs d'apostolat que, bient6t, on ne pourrait
plus exercer en commun.

En effet, vint l'avis que, par ordre de la Cour, 4 tous
hasards, presque & l'aveugle, le Parlement avait, le 13 dicembre, rendu un arr6t a portant ddfense a toute personne de faire
aucune assemblie sans l'expresse permission du Roi n. C'6tait
tres vague, mais tres clair pour qui voulait obeir. Le premier
prisident, M. de Lamoignon, comme on salt, membre de la
Compagnie, avait mis toute son autorit6 et son adresse k
rendre les termes si generaux que F'arret ne d6signait personne. Avec mille pricautions, , le bureau ) tint quelques rendez-vous, les derniers ecus de la bourse commune furent distribuis aux prisonniers. aIci proprement a fini la Compagnie
parce quelle voulait oboir h la puissance souveraine, tout
aveugle qu'elle 6tait en ditruisant un grand bien qu'elle ne
connaissait pas. n

Ces derniers mots oh l'on sent 1'amertume percer
dans la r6signation sont de. l'historiographe et membre
de la Compagnie, Voyer d'Argenson.
Telle fut la Compagnie du Saint-Sacrement et telle
a 6t6 sa place au milieu de la floraison d'autres oeu-
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vres catholiques qui s'epanouirent en France pendant
la premiere moiti6 du XVu" siecle, mais sans susciter la
m&me contradiction. Parallilement a elle s'6tablit la
Compagnie des Dames de Charite qui comprenait la prsidente Goussaut, Madame de Miramion, Louise-Marie
de Gonzague, la future reine de Pologne, et ( i us
moment plus de deux oents dames de la plus haute
noblesse ». Elles accomplirent les m&mes ceuvres de zkle
que les hommes dans leur Compagnie du Saint-Sacrement. Elles visitaient les pauvres de 1'H6tel-Dieu,
secouraient de leurs aum6nes les provinces ravagees par
la guerre et les environs de Paris ruin's pendant les
troubles de la Fronde, pourvoyaient de leurs richesses
aux besoins les plus pressants des missions lointaines
Saint Vincent de Paul qui prit part aux r6unions des
deux assembl6es, la Compagnie d'hommes du SaintSacrement et la Compagnie de Dames de la Charite,
sembla se mouvoir plus a l'aise dans la seconde : on a
les canevas de quelques-unes des instructions qu'il
leur fit, quand, par exemple, 1'ceuvre des En.fants trouv&s
6tait pros de plrir. Cr6&e a ciel ouvert et de tendances
peut-tre moins intransigeantes que i'Assembl6e de
Messieurs du Saint-Sacrement, la Compagnie des
Dames de la Charitt n'offusqua personne et leur surv6cut.
Autour de ces deux associations cri6es pour les personnes du monde, homnies et femmes, et qui firent chacune beaucoup de bien, il faut se rappeler l'admirable
efflorescence de Communautes religieuses pendant la
m&ne periode : c'6tait le temps o0 apparurent B6rulle
ct I'Oratoire, Olier et sa Communaut6 de Saint-Sulpice, oh l'on vit en France 'les Ursulines et les Carmelites r6formres de Sainte-Th&rbse, oit saint Francois de
Sales creait l'ordre de la Visitation, oi saint Vincent
organisait ses deux Congr6gations des Pr6tres de la Mis-
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sion et des Filles de la Chant6. Cette periode fut certainement I'une des plus belles et des plus f6condes de
l'Eglise de France. L'unitE nationale et l'unitA religieuse heureusement accomplies sous Henri IV et Louis
XIII cr6aient une atmosphere favorable aux belles ceuvres que nous venons de mentionner. - Concluons.
**

Nul homme n'est absolument ind6pendant de son
milieu : il est comme le ch&ne lequel, lorsqu'il &tend des
rameaux puissants, atteste par la qu'il a trouve pour
ses racines le sol qui lui convient ; c'est neamnoins par
sa propre seve qu'il est le g6ant des for&ts. C'6tait un
appui, nul n'en doute, pour la voix 6loquente de Bossuet que de retentir devant la Cour de Louis XIV ;
quand Napoleon entrainait ses armees sur les champs
de bataille de l'Europe, a Rivuli, a I1na, a Austerlitz,
nul doute que c'6tait un appui de sentir derriere lui la
France fr6missante encore des idoes de libert6 et d'affranchissement des peuples dont elle s'6tait enivr6e
pendant la Revolution. Malgr6 le concours que leur
pr&terent les circonstances, c'est A leur propre g6nie,
pourtant, que ces grands homines doivent d'&tre ce
qu'ils sont demeur6s dans l'histoire, Bossuet 1'un des
rois de 1'6loquence et Napoleon l'un des plus grands
capitaines. Vincent de Paul fut, nous le savons bien,
aid6 par d'heureuses circonstances : il fut second6 par
des souverains, Louis XIII et Anne d'Autriche; il grandit dans cet admirable milieu si religieux et si z616 que
nous venons de decrire et oui florissait la Compagnie du
Saint-Sacrement : ce fut pour lui le milieu favorable.
II n'en garde pas moins, lui aussi, sa valeur personnelle
et il demeure dans !'histoire une des grandes figures
de la charitM et de la religion.
Alfred MILON.
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VERSAILLES
ASSOCIATION DES ENFANTS DE MARIE
CERCLE D'ELTU DES

On nous

6crit

de Versailles :

Le dimanche 29 janvier 1911,

un Cercle d'6tudes

s'est fond6 dans la maison des Sceurs de charit, 2, rue
des Bourdonnais, a Versailles. Ouvert aux Enfants de
Marie, il a pour pr6sident, M. le premier vicaire de la
cafthdrale.
Dans la premiere r6union, M. le Directeur a d6fini oe
qu'tait un Cercle d'6tudes. Li, des jeunes filles, d6sireuses d'approfondir un peu leurs connaissances religieuses et d'etre a mime de repondre aux objections
soulev6es autour d'elles, viendront d&sormais chaque
troisieme dimanche du mois entendre la confrence
faite par l'une d'entre elles sur un sujet demand6 ou
approuv6 par le Cercle. Apres ladite confrence, le
champ sera ouvert tres large a la discussion.
Cette communication des intelligences aboutira nous
I'espirons, g de bons r&sultats ; les croyances se fortifieront et, par suite, la piet6 plus 6clair6e deviendra une
source de perfectionnement moral et un moyen d'apostolat.
C'est dans ces pensies que s'est ouvert le Cercle
d'etudes, mis sous la protection de sainte Catherine,
patronne des philosophes ; il a pour devise : VERITAS !
Vingt-deux jeunes filles sont inscrites comme membrcs actifs.
La premiere conf6rence porta sur la r6futation d'une
erreur historique, qui fut souvent la matikre d'une
objection lancee contre l'Eglise : 'Affaire du ckevalier
de la Barre (i). Le sujet fut trait6 trbs clairement, avec
i. Le chevalier de La Barre fut condamnd i mort. On en fait grief i l'Eglise.
disant qu'il fut condamne poor avoir refuse de saluer une procession. Cest i
cette accusation qu'il fallait ripondre.
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beaucoup de precision, faisant ce chevalier victime d'une
vengeance personnelle et non de l'Eglise.
On 6lut ensuite une secr6taire charg6e de la deuxieme
causerie. Le sujet choisi fut celui-ci : Nicessiti de I'instruction chez la femmei. C'est un devoir pour la femme
de s'instruire : devoir pour clle, pour sa famille et pour
le role qu'elle a reniplir dans la societ.
Le Cercle d'tudes vient pour la guider dans ce travail. II 6tudiera tour a tour des questions religieuses,
iitt6raires, artistiques, sociales. Apris la premiere place
donn6e a la religion, il consacrera ses efforts a 6tudier les
questions les plus n6cessaires a la femme pour sauvegarder ses droits dans la societ6.
Les jeunes filles qui d6sireront un plan d'etudes plus
complet, pourront demander conseil a M. le Directeur
qui se met a leur entiere disposition.
Nous esperons beaucoup de ce Cercie d'6tudes. Nous
avons d6ja constate avec quelle joie ces jeunes filles
viennent a ces r6unions. Elles y apportent une grande
ardeur, du sericux et de la simplicit6. La priere qui se
fait avant et apres chaque r6union attire sur elles les
b6nedictions de Dieu et les r6unit toutes dans un sentiment de fraternelle amitie.
Ie

Cercle

d'etudes doit et peut

former

a

muoins des persoitnes

savantes que des personnes de jugdement m.Livres a consulter : Les
Cercles d'itudes, par A. Leleu. Paris, Lecoffre, rue Bonapartle, 9 o .
Les Cercles d'ludes de jeunes filles, par I'abbl
'rix : o fr. 25. Cercles d'dducation
E. Beaupin. Paris, I.ecoffre. Prix : o f. 25. Profamiliale, par Beaufreton, Paris, Lecoffre. Prix : o fr. 25. gramme pour les groupes d'etudes, par P. Lassale. Un vol. in-i2,
Guide des
Paris, Vitte, 14, rue de I'Abbaye. Prix : i fr. 25. -

groupes d'Ttudes ; sujets de confirences. Un vol. in-ia, Paris, Beauchesie, rue de Rennes, 117. Prix par la poste : 2 fr. So.
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VANNES
La maison des Filles de la Charite de la place de
la Garenne, n" I, a Vannes, en Bretagne, est un foyer
de belles ceuvres. Nous en mentionnerons quelques-unes
I. LE PATRONAGE. - Le Patronage est une des oeuvres d6je anciennes. C'est l'une des plus utiles quoique,
a elle seule, elle ne suffise pas.
Les Filles de la Charit6 de Vannes ont a la place de
la Garenne un florissant Patronage. Nous reproduisons
ici avec plaisir une photographie qui en donne l'ide.
II. L'ECOLE MENAGERE. - Ce n'est pas seulement
pour les enfants internes dont la formation leur est
plus completement confide, que les Filles de la Chariti
se sont preoccuples de l'enseignement m6nager que tout
le monde r6clame aujourd'hui pour les jeunes flles.
Elles ont, au besoin, un cours pour les jeunes filles externes. Voici ce qui se passe a la maison de la place de la
Garenne; nous citons un compte rendu publiC par la
Ruche syndicale, num6ro du 15 avril 1911 :
Impressiows d'une ilkve de premikre annie au Centre
d'Xducalion minagPre de Vannes
t Au commencement de janvier, une Ecole m6nagbre s'ouvrait. Vannes, sous le patronage de Monseigneur l'e6vque, et queiques jours plus tard, je donnais
mon adh6sion apres avoir hesit6 quelque peu. Pourquoi
avais-je hesiti
ainsL C'est que je ne me doutais pas
de l'importance de l'enseignement menager ; je me
figurais que c'6tait uniquement une question de cuisine,
de m6nage, et que I'on sortait de la un peu... pot-aufeu. Mon erreur 6tait profonde ct une conversation avec
notre Directrice a vite dissip6 tous mes prejug6s; elle
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m'a fait comprendre le but noble et elevd de cet enseignement, but qui est de former dans la jeune fille une
femme comprenant tous ses devoirs d'6pouse et de
mere de famille et capable de les remplir courageusement lorsqu'il lui sera donne de fonder un foyer.
c( Quarante-neuf 6leves composent les sections hebdomadaires, nous sommes 9 dans notre cours, 9 jeunes filles qui nous faisons une joie de consacrer une
journ6e par semaine h l'apprentissage de notre vie
future. La matin6e est consacr6e a la cuisine. Envelopp6es dans de grandes blouses, nous nous ing6nions a
ex6cuter de notre mieux les mets succulents que notre
Professeur inscrit au tableau. Dire que la r6ussite est
toujours en rapport avec le d6sir que nous avons de bien
faire serait un peu exag6r6, mais loin de nous d'avoir
la pretention d 'tre
des cordons bleus..... Les
absorbantes occupations auxquelles nous nous livrons
ne nous font pas perdre notre entrain, les maladresses,
les facons plus ou moins gauches de s'y prendre (car
nous sommes toutes novices) provoquent une gaiet6 difficile a maitriser. Cela ne d6courage pas la maladroite
et le travail n'en est que plus agr6able.
( La partie theorique a sa place dans le plan du travail que nous tudions ; I'apres-midi, notre Directrice
nous fait des theories tres int6ressantes sur l'alimentation, l'hygiene, 1'&conomie sociale, les nettoyages, le
repassage, autant de matieres avec lesquelles la femme
parfaite comme nous revons de l'8tre doit se familiariscr.
( Nous ne travaillons pas pour nous seules et au bout
de deux mois nous avons voulu donner a nos amies, un
6chantillon de ce que nous avions d6ji acquis. C'est
pourquoi le samedi 25 fevrier, c' 6 tait grande fte&
1'Ecole menagbre; nous invitions A dejeuner nos amies.
Ce jour-lA, Sceur Marguerite nous avait donne pleine et
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entibre libert6, de sorte qu'en vraies maitresses de malson, nous avons combine les plats que nous voulions
leur offrir. Sur la table se dressaient des bouquets de
mimosa qui nettaient de la fraicheur sur la note un
peu severe de la cuisine. Ce jour-la encore, la gaieti a
eu sa place parmi nous : convives et convi&es, c'6tait a
qui montrerait le plus d'entrain. Tout 6tait parfait au
dire de nos invitees et je crois que nous n'avons pas
mal r6ussi ce que nous leur avons offert. Toutes ont kti
enchanties des quelques heures passees a l'Ecole minagere et celles qui n'avaient pas encore penetr6 dans
notre 6tab'issement ont vu que l'on ne s'y ennuyait pas
et que l'on y apprenait de bonnes et belles choses.
( Le temps passe vite au milieu de ces occupations et
je ne regrette pas les heures employees ainsi. Plus je
suis ce cours, plus j'en comprends ]a n6cessit6 pour
completer l'Mducation de la jeune fille. Si la famille se
desorganise, c'est bien a la femme de la reconstituer,
grace a l'influence qu'elle doit avoir autour d'elle.
( A 1'Enseignement m6nager, on nous inspire
l'amour et le goit du foyer domestique, on nous montre
le beau r6le que nous aurons a remplir plus tard, les
esperances que 1'on fonde sur les foyers chretiens
auxquels nous donnerons naissance.
- Quelle est la jeune fille qui ne s'oriente pas ver.
cet ideal et ne cherche pas a donner g6nereusement
tout ce qu'on attend d'elle ?
(( Anne-Marie DE LOUSTAL. n
Ouvrages6 consulter : QUILLET, L'Enseignement miager. Librairie
Lecoffre, rue Bonaparte, go, Paris. Prix : o fr. 25 cent. - Abbe

JANOT : Le rcle de la femme dans la sociitt contermoraine. In-i2,
I.ibrairie Lecoffre. Prix : 3 fr. - P. COMBES : Le livre de la mai-

tresse de maison. Librairie Aubanel, editeur des Paillettes d'or. Avignon. Prix : 3 fr. - SIMAnIS : La jeune fille chritienne. Librairie
.
Vitte, Lyon ; et Paris, rue de 1'Abbaye, 14. Prix : 3 fr. 50 Revue l'lnstitul populaire paraissant tous les quinze jours a Roubaix
(Nord), rue Descartes, 71; Prix de 1'abonnement pour un an, 2 fr.
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III. LA PROTECTION DE LA JEUNE FILLE. -

Nous

lisons dans le Bulletin catholique de I'Association
internationalepour la Protection de la jeune fille (Suppiment francais, d6cembre igio), ce qui suit :
( VANNES. -

Sur l'invitation de S. G. Mgr Gouraud,

6veque de Vannes, qui avait bien voulu r6server a la
Protection, encore si imparfaitement connueen Bretagne
une place speciale au Congres dioc6sain, le 20 octobre,
Mine Henry Dbglin fut d6l6gu6e par le Comit6 national
pour faire connaitre les principaux services rendus par
cette Association. Apres quelques explications pr6liminaires sur le but et 'organisation de la Protection, on
examina la situation particulierement digne d'attention
que cree en Bretagne l'6migration de ses habitants evalude a un demi-million d'ames.

( En ce qui concerne les jeunes filles isol6es, les suites
de cet exode sont trop souvent lamentables. Dans les
grandes villes la tuberculose les guette, et fasse le ciel
que la mis&re ne les sollicite pas parfois h l'inconduite.
C'est pourquoi 1'Association catholique de la Protection
de la jeune fille, en s'organisant en Bretagne, peut rendre les plus grands services : i" en travaillant a enrayer
l'emigration et 20 en suivant les jeunes filles qui s'expatrient et en surveillant les conditions de leur placement.
( La Protection a d&s maintenant son siege a Vannes,
de la Garenne, dans l'hospitalibremaison des
Place
I,
Swurs de Saint-Vincent de Paul qui abrite a c6t6 d'un
orphelinat de 70 lkves, un ouvroir externe pour les fillettes de la ville, une bonne Garde et un nombreux
patronage du dimanche; enfin on y reooit pendant 1'6te
un groupe de jeunes ouvrieres ou employ6es parisiennes
qui viennent reprendre leurs forces dans une villegiature vivifiante. -
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AUTRICHE
VIENNE
VIENNE, en allemand Wien, en latin Vindobona, est la capi-

tale de l'Autriche et de toute la monarchie austro-hongroise,
jpres de la rive droite du Danube. La population est de i.40o.ooo
habitants. C'est le siege d'un archevech6 catholique et d'une
Universit.
Vienne, bitie par les Wendes, n'etait qu'un village quand
Auguste conquit la Pannonie; les Romains y 6tablirent une
de leurs stations militaires importantes. Henri I", marquis
d'Autriche, en fit une ville (1151), Fr6deric 1I la declara ville
imperiale en 1237. Rodolphe 1" de Habsbourg la prit en 1277

et des lors Vienne demeura associee A la fortune des
Habsbourg. Vienne eut a subir deux sieges fameux de la part
des Turcs; en 1529, elle fut assieg6 par Soliman II, mais
fut delivree par Charles-Quint qui forca le sultan a se retirer;
en 1683, elle allait succombet, lorsqu'elle fut sauv4e par le
roi de Pologne, Jean Sobieski. Les dvinements politiques
auxquels Vienne fut melr e au XIX* siecle sont connus de nos
lecteurs.
Nous avons publi6 dans les Ansnales en 1903 et 1904,
1'histoire des maisons de la Congr6gation de la Mission de la province d'Autriche. Celle des maisons de
Vienne, le r6cit de leur origine surtout, y est expos&e.
Nous sommes bien aises pour accompagner le plan de
la ville de Vienne, que nous donnons ici, comme nous
avons deja donn6 dans les Annales les plans de Paris,
de Londres, de Madrid, etc, d'ajouter un compl6ment
a ce qui a deji &t6 dit des maisons des Lazaristes &
Vienne. Nous y joindrons aussi des renseignements sur
les quelques maisons de Filles de la Charit6 marqu&es
sur ce plan. L'espace 6tait trop restreint et les maisons
des Sceurs sont trop nombreuses a Vienne, pour que
nous ayons pu les marquer toutes. Nous devons les ren-
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seignements sur I'etat actuel des maisons marquees ici
k 1'obligeance de notre confrere M. Hermann Kroboth,
Suplrieur de la maison de Vienne, situee Kaiserstrasse, 7.
1. La maison de la Congregation de la Mission situde
dans 1I viu" arrondissement, celui de Neubau, Kaiserstrasse, n' 7, a 6t6 fond&e en 1856 sur le d6sir et avec
l'aide du cardinal Rauscher, archevlque de Vienne, et a
cette maison est jointe une tres belle eglise didiee a
Marie Immacul6e. Cette 6glise peut contenir 4.000 personnes, et elle est tres fr6quent-e. Dix pretres de la Mission sont employ6s dans cette maison; ils desservent
1'6glise et ils donnent avec zele et avec succes aux populations des campagnes des niissions. Les externes, pretres et laics, viennent faire a cette maison les exercices
spirituels et les missionnaires de 1'Ftablissement sont
employ6s aussi au ministare de la confession aupr8s des
enfants du petit S6minaire 6piscopal. Les memes pretres de la Mission sont chargis des soins religieux d'un
h6pital de 130 malades et d'une prison publique Ils
dirigent une Congr6gation de la sainte Vierge compos6e d'hommes, une archiconfrerie du Saint-Esprit qui
a chez eux leur principal siege, une bibliothlque publique sous le patronage de saint Vincent de Paul et une
association de dames qui se chargent de confectionner
des ornements pour les eglises pauvres de la campagne.
II y a dans cette maison 13 freres coadjuteurs.
2. La maison du xv" arrondissement, situ6e Pouthongasse, 16, est une 6cole apostolique: elle contient 50 jeunes gens qui 6tudient les humanitbs. II y a 3 pretres et
5 frercs coadjuteurs. Ies pretres de cette maison ont la
direction des jeunes gens de l'6cole apostolique; ils
ont en outre le soin de I'6glise attenante de SaintAntoine ainsi que de l'asile de m6me nom. Dans cet
asile 24 Filles de la Charit6 soignent 200 femmes oi
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filles pauvres, incapables de travailIer. Ces sceurs font
aussi l'cole A 250 jeunes enfants qui ne vont pas encore
aux 6coles publiques. Les Missionnaires de cette maison
ont encore la direction d'une association d'hommes de
Saint-Vincent de Paul, pour I'assistance des pauvres.
3. La maison des Pretres de la Mission, situ6e dans
le xvmn arrondissement de Vienne (Wahring), 3, Vinl1'apotre
cenzgasse, a une assez grande 6glise d6di6e
de l'Autriche, saint Severin. ElIe compte 5 pr.tres et
6 freres coadjuteurs. Les pretres vaquent au travail des
missions dans les campagnes, ils pr&chent des retraites
a la maison et au dehors; trois d'entre eux ont i donner
l'enseignement religieux dans les icoles publiques. De
plus, les Missionnaires de cette maison dirigent l'archiconfrerie de la a Reine des anges ) qui a son siege chez
eux, une association d'Enfants de Marie, et une conf6rence de Saint-Vincent de Paul itablie pour secourir les
pauvres.
Dans chacun de ces 6tablissements, les pr&tres sont
charg&s de la confession des Filles de la Charit6 d'un
certain nombte de maisons de ces soeurs a Vienne. Ajoutons quelques mots sur les trois maisons des Filles de
la Charit6 marquies sur notre carte.
4. H6pital militaire situ6 dans le ix' arrondissement d
Vienne, 25, Wahringerstrasse. Cet h6pital a 6td fond6
par le c61ebre empereur Joseph II en 1784. En 1900,
les Filles de la Charite furent charg6es de desservir cet
6tablissement; elles y sont 20; on y soigne ordinairement 80 a ioo militaires malades, de tous grades.
5. L'&cole situ6e dans le xvill arrondissement, 721
Antonigasse a 6t tablie par le premier Visiteur de la

Province d'Autriche, M. Dominique Schlick en I868,
avec une chapelle dedi6e

a sainte Anne. 20 sceurs y

tiennent sept classes d'6cole publique oh sont revues 400
a 5oo jeunes filles; elles tiennent aussi une cole pro-
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fessionnelle ct donnent leurs soins a 160 petites filles
qui ne sont pas encore tenues i suivre les classes ; elles
visitent les pauvres et dirigent une association de 300
Enfants de Marie.
De l'autre c6t6 de la rue est une maison de charit6
oiu 6o soeurs ont soin de 500,malades incurables. En
1875 la Confrerie de la Sainte-Trinit6 a 6tabli, en
Autriche, ce genre d'ceuvre charitable. Les malades sont
entretenus gratuitement, cependant rien ne leur manque, les offrandes de la chariti subviennent a ce qui
leur est n6cessaire.
6. La maison ( H6pital Wilhelmine ) dans le XVI
arrondissement I, Montleartstrasse, a 6te fond6e en 1891
par la princesse Wilhelmine de Montleart. La, 60 sceurs
ont le soin de 3 a 400 malades adultes. En 1892, la fondation Kellerman y a ajout 150o enfants malades, et,
en 90o8, une autre fondation a. servi A 6tablir une creche de plus petits enfants malades.
S6par6 seulement par le jardin est le ( Kinderspital ,
du jubil- de 1'Empereur Francois-Joseph, 6tabli par la
communaut6 de Vienne pour enfants atteipts de maladies contagieuses; il y a 1l,d'ordinaire, de 200 a 300
enfants recevant les soins de 81 soeurs.
57,
arrondissement),
7. Le Marianeum (XIr
Hetzendorferstrasse, a 6te fond6 en 1875, par M. Ferdinand M6dits, pretre de la Mission, en faveur de jeunes filles qui ont d6ji quitti l'6cole 6lementaire; elles
y regoivent 1'enseignement professionnel pour pouvoir
se placer comme domestiques dans de bonnes families.
I1 y a ordinairement de 40 a 50 jeunes filles sous la
direction de sept sceurs. La aussi est une association
d'Enfants de Marie. Cette maison a une belle chapelle
d6di6e A saint Joachim et sainte Anne oij chaque annie
les soeurs viennent faire les exercices de la Retraite.
Par les d6tails donnes sur ces quelques maisons on
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peut se faire une idle des belles oeuvres qui fleurissent
aussi dans les autres 6tablissements de Filles de la
Charite de la ville de Vienne.

ESPAGNE
MADRID
Nous avons constat6 d6ja dans les Annales que les
Filles de la Charit6 apportaient avec empressement leur
concours a l'(Euvre ( de la Protection de la jeune
fille ,, partout oiu elles le'pouvaient. Il en est ainsi en
France, en Italie, en Suisse, etc. De meme en Espagne,
et nous avons lu dans le Bulletin de cette oeuvre, numero
du 15 d6cembre 19Io, cette mention d'une de ces maisons d'accueil, d'un de ces foyers oý les jeunes filles
6trang&res trouvent un appui si n&cessaire. I1 s'agit de
l'Hospederia ou maison d'accueil de Madrid, dirig6e
par les soeurs franqaises de Saint-Vincent de Paul. Voici
ce que dit le compte rendu, page 205 :
<cLa Hospederia del Patrocinio de Maria (Le Home
ou le Foyer du Patronagede Marie) k Madrid, a deux
buts aussi utifes Iun que 1'autre pour proteger la jeune
fille, c'est de lui chercher une occupation r6muneratrice.
l'h6bergeant dans l'attente de cette occupation ou bien
de Iui donner du travail dans 1'ouvroir fond6 k 1'Hospederia mrme.
q L'Hospederia du Patronage de Marie h Madrid fut
fondee en 1902. Sous la direction des dames fondatrices
la maison est desservie depuis 1904 par les sceurs francaises de Saint-Vincent de Paul.
( Comme presque toutes les bonnes ceuvres, I'Hospederia n'a pas manque de difficultes a son d6but.
(( Jusqu'a ce jour, malgr6 la modicit6 de ses ressour-
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ces, puisque l'CF-uvre ne possede pas de capital assure
et qu'elle ne subsiste qu'au moyen de la charit6 priv&e,
l'Hospederia a loge et plac6 plus de 1.350 jeunes filles
sans compter celles, qui, n'appartenant pas . l'CEuvre,
viennent s'y recommander pour trouver une situation.
" Les jeunes filles sont divis6es en deux cat6gories :
( l° Celles sans ressources, qui sont revues gratuitement. C'est le plus grand nombre;
a 20 Les institutrices ou autres de n'importe quelle
nationalit6, qui, pour la modique somme de 3 francs,
sont log6es et nourries.
( Dans les deux cas, les unes et les autres jouissent
du double avantage d'etre a l'abri de tout pril et de
trouver, chacune selon ses aptitudes,. des places convenables.
( Chaque dimanche, celles qui sont dejA plac6es et
qui le peuvent, viennent a I'Hospederia, oi une instruction ou conf6rence leur est donn6e par le Directeur de
1'CEuvre ou un de ses del'gu6s. De cette facon, ces
jeunes filles ne sont pas abandonn6es 5 leurs propres
forces; elles ont 1'occasion de faire connaitre aux S(eurs
et aux dames leurs difficultes que l'on s'efforce
d'amoindrir autant que possible.
( La n6cessit6 de posseder un immeuble, d'etre chez
soi, au lieu d'occuper une maison de lonage se faisait
grandement sentir afin d'etendre de plus en plus l'action d'une oeuvre si importante : grace a Dieu et a de
charitables d6vouements, on est prbs de la r6alisation.
On a obtenu un terrain fort convenable ; les travaux
pour la construction du nouvel 6difice sont commencbs,
et tout fait esp6rer que bient6t les pensionnaires de
l'Hospederia auront une maison qui r6unira toutes les
conditions indispensables a l'hygiene et an bien-&tre. *
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BELGIQUE-HOLLANDE
A la place de M. Duez (C6lestin), d6c6d6, M. Vandamme (Alphonse), a 6t6 nomm6, le 28 mars 191I,
Visiteur provincial de la Province de Belgique-Hollande.
Nous avons pr6c6demment donne des renseignements
historiques sur les 6tablissements de Liege (Belgique),
de Panningen, de Wernhout (Hollande), appartenant
a cette Province. Nous donnerons adjourd'hui une courte
notice sur la maison d'Ingelmunster 6tablie en 1904
dans la Province de Flandre occidentale en Belgique.

INGELMUNSTER
Ingelmunster se nomme en latin Anglomonasterium
C'est un bourg d'environ 7.o00 habitants qui sont dispers6s en grande partie dans les villages environnants.
Ingelmunster est un chef-lieu de canton de I'arrondissement de Roulers A il kilom. E.-S.-E. de cette ville,
sur la Mandel, qui est un affluent de la Lys dans le bassin de 1'Escaut. I y a une station du chemin de fer
de Bruges a Courtray.
C'est le 4 f6vrier 1904, que fut transf6r6e A Ingelmunster et install6e l'6cole apostolique des Lazaristes
qui existait a Loos dans le diocese de Cambrai.
C'est dans une modeste maison de notaire de village
que les onze 616ves de 1904 purent tout juste se caser
Sl'apostolique n. Des la fin de 1'annee, un batiment
elev6 A gauche de la porte d'entr&e dans la cour des
l66ves permettait de recevoir les nouveaux 61lves qui se
pr6sentaient. En 1907, un autre bAtiment semblable A
droite, dans le jardin, devenait n6cessaire. Et voici
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qu'en cette ann6e 1911, 6o 6leves, dont 45 sont Franýais, remplissent toutes les salles. Une cour plus vaste,
contigue i une salle de jeux vient d'tre in;augurCe I
P;ques, au delA du jardin.

INGELMUNSTER

(BELGIQUE)

ECOLE APOSTOLIQUE DES LAZARISTES (1910)

Les Filles de la Charit6 d'une des maisons d'Arras
sont venues s'installer i Ingelmunster. Leur maison,
comme 1'indique la gravure ci-jointe, est dans le prolongement de la faqade de 1'&cole apostolique dont elle
est s6paree seulement par une rue transversale. L'int6-
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6t. prkieux

1 cet ktallis-

sfment.
C'est M. FranCois Agnius qui depuis l'origine de la
maison d'Ingelmunster est a la t&te de 1'etablissement.
Les conf6rences de Saint-Vincent de
Paul sont tres florissantes en Hollande. Le dimanche
Ii d(eenlbre 1910, M. Hubert Meuffels, Sup6rieur de la
maison des Lazaristes de Panningen, prononua un discours sur saint Vincent de Paul en presence des membres de la conference de Saint-Vincent de Paul de
Ruremonde.
- Le Seminaire Saint-Joseph de Panningen rebut, le
PANNINGEN. -

22 janvIer 1911, I'honorable visite de Mgr Lisson, C. M.,

6vlque de Chachapoyas, au PNrou. Mgr Lisson qui arrivait de Paris, et qui devait ensuite aller i Rome et passer
par l'Espagne, exposa que le principal but de son
voyage en Europe etait de r6clamer des pr&tres pour son
troupeau. Monseigneur n'a que 20 pr&tres pour tout
.son diocese, diocese qui est grand comme trois fois la
Hollande, et dont la population, tant Indiens qu'Espagnols est profond6ment catholique; de la sorte la
plupart des paroisses sont sans pasteur.
WERNHOUT. -

Mgr Lisson visita aussi le Seminaire

de Saint-Vincent de Paul h Wernhoutsburg, oii il administra le sacrement de confirmation i quelques-uns des
lkves.
ITALIE
ROME
Le correspondant du journal francais l'Univers lui
a adresse les interessants renseignements qui suivent. II
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s'agit d'une fete A laquelle s'associent de tout car
tous ceux qui ont eu l'avantage - et nous en sommesde connaitre Pexcellente (( soeur Therese ) de la maison
Sainte-Marthe au Vatican.
A. MILON.
LE JUBILE DE SCEUR THERESE

I n'est aucun pelerin de Rome qui ne connaisse
II
Sceur Therese, la si d6vouee superieure de la maison
pontificale de Sainte-Marthe.
< Soeur Therise, qui a aujourd'hui 69 ans, c616brait
mardi dernier le cinquantibme anniversaire de son

entree en religion. Originaire d'une excellente famille
de Cologne, elle entrait a 18 ans au Noviciat des Filles
de la Charitl6

Paris. Aprbs dix ans de d6vouement

dans les &coles et les dispensaires de la capitale, elle fut
envoy6e en 1866 dans les ambulances allemandes de la

guerre austro-prussienne. En 1870, elle 6tait a Constantinople. Elle arriva a Rome en 1884, L6on XIII
venait d'organiser le Lazaret de Sainte-Marthe en vue
d'y recevoir les chol6riques. 11 fut confi6 aux Filles
de la Charit6. Sceur Th&rse fut leur superieure. Elle
l'est rest6e depuis vingt-sept ans, receiant avec une
bonne graice inipuisable et des d6licatesses toutes maternelles les pelerins du monde entier. C'est grtce i elle
en grande partie que les pIlerinages de la France da
travail notamment purent prendre leur si merveilleux
d6veloppement. Elle a aussi prodigu6 k L0on XIII et a
Pie X les soins de la plus d6vouee des infirmieres.
<c Pour reconnaitre tant de m6rites, le Souverain
Pontife a voulu mardi recevoir en audience spciale
Soeur Therese entour6e des sup&rieures des nombreuses
et importantes maisons tenues a Rome par les Filles de
la Charift
< Le Pape offrait a Sceur Tbhrese une magnifique
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benediction autographe, avec une medaille d'or frappee spcialement pour elle en souvenir de ses cinquante
ans de vie religieuse. » - L'Univers, 30 avril 1911.

GIRGENTI
Girgenti, en grmc Acragas, en latin Agrigenlum, est une ville
d'Italie (Sicile), chef-lieu de province, k aoo kilometres environ au
sad de Palerme et a 3 kilomntres de la mer. La population est d'environ 23000 habitants.

En sqo7, la direction du seminaire de cette ville a ete confiee aux
pirtzes de la Congregation de la Mission de Saint-Vincent-de-Paul.
Le 25 mars de cette annce 1911 ont et& ce1br&es les fetes centenaires de la fondation du s6minaire dioc6sain et du College des
SS. Aagustin et Thomas. Le journal de la localite, le Citadino a
rendu compte de ces belles solennitts (num6ro 25 mars g19i). Nous
traduisons diers passages de ce compte rendu.

Tourner le regard vers le passe, marquer aux vivants
les dates m6morables de l'histoire des hommes et des
choses, afin qu'ils trouvent en elles un guide et un
aiguillon pour l'avenir : voila le but des fetes commnmoratives qu'on vient de c6l6brer a l'occasion du Troisitme Centenaire du sm&inaire episcopal et du Second
Centenaire du Coll6ge des SS. Augustin et Thomas de
Girgenti; nous 6tions sirs que le souvenir des gloires
de no!, grands instituts de culture scientifique et d'education, mettraient en relief les mrites de ceux qui les
ont cres et qu'il existerait un saint enthousiasme pour
pousser les ames toujours plus avant dans la voie du
perfectionneient intellectuel, religieux et civil.
Et maintenant nous sommes trbs heureux de pouvoir
donner un large compte rendu de ces fetes centenaires,
cel6brees le 18 et le 19 du mois courant. I1 sera certainement agr6able . nos lecteurs, et d'une manibre sp6 ciale a tous les Agrigentins qui sont si justement fiers
et du S6minaire et du College.
Les f&tes commencerent par la bn6ddiction du monument commemoratif le samedi 18 mars. Puis, le soir
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du msme jour, a six leures, les jeunes clercs de la
ramcerata Saint-Gregoire donnt-rent,

avec succcs, une

representation dramatique, sur le joli thiatre dont dispose le s6minaire.
Le dimanche 19, a cinq heures eut lieu, dans la
grande salle d'etude du Seminaire, orn.e d'une manike
splciale pour la circonstance,

( l'acad6mie )) musicale

et litteraire pour comm6morer la double solennit6 centenaire. Au fond de la salle ressortaient parmi les
autres, deux portraits, celui de Monseigneur V. Bonincontro, qui transf6ra le Seminaire a 1'emplacement
actuel, et celui de Monseigneur F. Ramirez, fondateur
du college.
Mgr 1'Ev&que fit alors connaitre qu'ayant adress6 an
Saint-Pere l'expression du d6vouement de tout le diocese h l'occasion de cette heureuse fete centenaire, il
venait de recevoir, en r6ponse, du Cardinal Secr6taire
d'Etat, une trbs noble et tres affectueuse lettre. II la lit :
les assistants '&coutent debout dans un religieux
silence. Des cris enthousiastes de a Vive le Pape ! wen
couronnent la fn.
A ce moment, M. le Professeur G. de Simone, pratre,
lit le discours commemoratif dont nous donnons un
large resume.
II mentionne brievement 1'origine des S6minaires, le
besoin qu'on en sentait principalement pendant la triste
periode de la R6forme protestante et ce que regla le
Concile de Trente. Ensuite, il parle de notre Seminaire
de Girgenti, qui fut fonde en 1577 par Mgr C. Marullo,
et fut transfr6, il y a 300 ans, par Mgr V. Bonincontro

dans les Steri dei Chiaramonte, et inauguri le 3 mars
161I. C'est justement le troisieme centinaire de cette
inauguration que nous c616brons aujourd'hui. 11 ne faut
pas croire cependant que le S6minaire et le Collage
6taient alors tels qu'ils se trouvent maintenant. II suffit
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de jeter un regard sur ce vaste bitiment du c6te du midi,
pour s'apercevoir qu'il est i'cuvre de plusieurs 6veques.
A droite est le college des SS. Augustin et Thomas,
fond6 par M. Ramirez; ensuite vient la tour des Chiaramonte, et, enfin on voit les constructions que firent ex6cuter les prelats Trahina,Gioeni et Luchesi-Palli Alors
1'orateur rappela brievement 1'histoire de 'oeuvre grandiose accomplie par ces 6veques tres gen6reux et par
tous ceux qui voulurent concourir au developpement et
a l'am6lioration du S6minaire. II rappela 1'ceuvre de cet
homme, de m6moire imp6rissable, que fut Mgr Blandini
et les r6formes accomplies par lui pour faire progresser
le Seminaire. 11 exposa l'tat actuel de cet institut, dont
il y a lieu d'admirer le fonctionnement dans 1'ordre
disciplinaire et dans 1'ordre intellectuel. I1 rappela les
tres grandes d6penses faites par Mgr Lagumina pour
les ameliorations de l'immeuble du Seminaire, lequel
peut rivaliser avec tous les autres S6minaires et instituts
d'6ducation de la Sicile, voire meme de l'Italie et peuttre les surpasser.
L'orateur, faisant alors appel aux jeunes s6minaristes, les invite a contempler I'histoire du pass6 qui forme
le blason du Seminaire et, par consequent sa noblesse;
or (( noblesse oblige ». Science et pitd6 seront les deux
6
l6ments de leur formation.
Ce magistral discours fut interrompu t
plusieurs
reprises, et saluW, a la fin, par de longs applaudissements.
Au discours du professeur De Simone fit suite 1'impressionnante musique de Verdi.
Le discours destin6 & comm6morer le deuxieme centenaire du Collge fut fait par le Coll6gial G. Schillaci.
Nous en donnerons avec 6tendue le r6sume.
L'orateur se proposa de montrer en Mgr F. Ramirez
un ( chevalier de I'idee ,. L'archcv6quc de Brindisi, en
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effet, ayant eittransfir6 en 1696 au siege de Girgenti,
ne trouva pas le diocese dans d'heureuses conditions.
au point de vue de Ia culture intellectuelle; il faut dire
qu'alors, a cause de la revolution protestante, la science
s'imposait plus que jamais aux ecclesiastiques. Au
commencement du xvir sikcle, le diocese de Girgenti
comptait 6 villes et 57 terres. Bien qu'il fut ainsi us
des plus grands dioceses, il ne se trouvait pas cependant au niveau de son importance. II lui manquait on
institut d'6tudes sup6rieur; le S6minaire, m&me apres
les r6formes de Mgr Trahina, n'rtait pas suffisant pour
le but a atteindre; or, c'6tait l• l'unique Institut d'itudes. Qu'on ajoute a cela que les besoins du diocese contraignaient a envoyer hors du Sbminaire beaucoup de
jeunes gens, avant qu'ils fussent tout a fait pr6pares au
ministire; or, quelques-uns d'entre eux, une fois sortis du Seminaire n6gligeaient de completer leur formation scientifique, presses qu'ils 6taient par les besoins
mat6riels. La situation devenait encore plus embarrassante, lorsqu'on devait conf&rer des places importantes ou des offices d6licats. Comment faire done ? On ne
pouvait alors instituer des bourses d'itudes; il ne restait, par consequent, qu'k crier un institut de perfectionncment dans le meme diocese. Et ce fut a ce noble dessein que Mgr Ramirez consacra ses energiques efforts.
Comme la veuve de l'Evangile il se priva, pendant
plusieurs ann ees, mrme du n6cessaire et il r6ussit a
reunir 153.ooo francs, juste ce qu'il fallait pour la fondation et la dotation du nouvel institut, qu'il d6dia a
deux grands saints docteurs de 1'Eglise : saint Augustin et saint Thomas. Le 2 janvier 1711, il en binit la
premiere pierre; au mois de mars suivant il en dicta les
riglements, et 1'ann6e d'aprbs, il l'inaugura solennelkment.
Le savant prelat espagnol voulait ainsi procurer aux
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jeunes eccl6siastiques qui se distinguaient le plus dans
l'etude et la pi&t6, pendant leurs annies de siminaire,
le moyen de se perfectionner dans la th&ologie morale,
le droit canon et le droit civil, pendant six annies cons&cutives.
I1n'est pas 6toonant que les kleves se soient distinguis
dans les 6tudes, auxquelles ils se consacraient ainsi
pendant six annees entiires et que la renomme de leur
savoir, en sortant des limites de leur diocese, les ai fait
appeler aux honneurs et aux dignit&s dans 1'Eglise de
Jesus-Christ; beaucoup, en effet, furent ilus 6v6ques,
patriarches, cardinaux.
Et pourtant le moine espagnol ne put pas jouir des
fruits de son oeuvre. Ayant ite exil6 par le pouvoir civil
a l'occasion de la c6lebre question de ( l'interdit , il
mourut deux ans apres, le 27 aouit 1715, a Rome, 6puise
de douleur. Mais son oeuvre n'a pas &chou6 et tons ceux
qui-sont passes par le college ont rendu tnmoignage a
M. Ramirez.
L'orateur conclut en souhaitant qu'une main puissante, en adaptant aux temps actuels l'institution du
grand 6veque espagnol, la rende capable d'apporter
encore un nouveau tribut de bien a la soci&t6 chr6tienne.
C'est 1 ce que ferait certainement Mgr Ramirez, si le
tombeau de Santa Maria sopra Minerva (c'est le nom
du cimetiere) ne renfermait les cendres a jamais muettes lu vieux a chevalier de l'id6e ».
Ce discours fut vivement applaudi.
Des chceurs de musique parfaitement ex6cut6s et de
remarquables po6sies charmerent alors I'assistance.
On entendit de nouveau l'hymne ex6 cut6e avec un
plein succ&s par la Sckola cantorum, grace strtout (et'
on doit dire la m&me chose pour les autres chants) a

M. Nonna, pr&tre de la Mission, et au professeur Lauria;
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nous Icur adressons nos f6iicitations ainsi qu'aux excellents executants.
A la fin, Mgr l'Eveque exprima aux Superieurs, aux
Professeurs et aux S&minaristes sa satisfaction pour
l'heureuse r6ussite des fetes; il ajouta quelques brefs
et paternels conseils pour les seminaristes. Comme on
avait parlM du Seminaire et du College, qui constituent
un grand et magnifique 6difice, commentant cette idie
de I'6difice et des pierres qui le composent, et, rappeIant le sens figuratif attribu6 a ces paroles dans les
livres du Nouveau Testament, Monseigneur en tira des
applications tres heureuses pour la vie des siminaristes
a qui il souhaita qu'apres s'etre nourris au s6minaire de
science et de pi6tk, ils deviennent des ap6tres f&onds
en bien dans tout le diocese.
Ces paroles de Mgr Lagumina, &couties avec le plus
vif int6ret, furent chaudement applaudies.
Le soir du meme dimanche, ainsi que le soir pric&dent, les locaux du Seminaire et du College fuient
splendidement illumines.
Ainsi finirent les fetes qui solenniserent les deux
dates centenaires, fetes qui laisseront certainement en
tous ceux qui y participerent le plus agreable souvenir.
En terminant, nous scntons le devoir d'exprimer nos
plus sinceres remcrciements a tous ceux qui, durant ces
dernieres annees, ne tenant compte ni des fatigues, ni
des sacrifices se sont employes an developpement et a
l'amilioration de ce qui concerne la partie, soit intellectuelle, soit disciplinaire, soit hygi6nique du S6minaire;
nous exprimons ces sentiments d'une maniere sp6ciale
it Mgr l' 6 veque, au r6v6rend recteur, M. Frasse, ainsi
qu'aux autres dignes fils de saint Vincent de Paul,
qui avec une v6ritable intelligence et de tout coeur
r6pondent pleinement a la tAche qui leur est confie
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Nous adressons nos fblicitations a tous ceux qui pr6parrernt et rendirent si belles ces fetes; nous les adrepsons
affectueusement aux tres chers collkgiens et s6minaristes, l'espirance de 1'6glise de Girgenti, dont nous avons
constat6 la belle culture scientifique et le goft artistique.

POLOGNE AUTRICHIENNE
RENSEIGNEMENTS HISTORIQUES
SUR LA MAISON DU FAUBOURG STRADOM, A CRACOVIE
Voy. Rocsiniki (Annal.,

edit. polonaise), annue x911, p. 104.

M. Francois Baczkowicz, C. M., a publi6 dans les
Roczniki ou Annales, 6dition polonaise, sur la maison
de pr&tres de la Mission, a Cracovie, faubourg de Stradom, des lenseignements historiques. Comme nos lecteurs connaissent deji en partie ces renseignements par
la lecture des Mimoires de notre Congr6gation publi6s
en frangais, par M. Perboyre, a Paris, en 1863 (tome 1,
la Congrigation de la Mission en Pologne), nous nous
contentons de r6sumer ici, en les traduisant, les indications sur les origines de la maison de Stradom- Pour
aider le lecteur a s'orienter nous donnons d'abord une
indication g6n6rale sur les conditions dans lesquelles se
trouva la Congr6gation de la Mission en Pologne au
xvIue et au XVII* siecle.
A la mort de saint Vincent de Paul (1660), ses missionnaires n'taient encore &tablisqu'a Varsovie et le
s6minaire de Cracovie dont il avait Wt6 question ne fut
fond6 qu'en 1682. Mais d6ja vers 1667, ils avaient
ouvert a Culm, aujourd'hui dans les Etats prussiens,
un autre seminaire externe et une maison de Mission.
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L'annee 1687 donna naissance aux s6minaires de Vilna
et de Premislie et a la Mission de Sambor, en Lithuanie
et en Galicie. En 1691, il se fonda a Lowicz, une maison de retraite pour les vieillards de la Congr6gation
Des 6tablissements nombreux s'ouvrirent en Pologne
dans le cours du dix-huitieme si&cle. MAYNARD,
ibid., Pologne.
Ce soot les principales maisons de la Province de
Pologne qui sont indiqu6es sur la gravure ci-contre,
laquelle sert de frontispice au volume des Mimoires de
la Congrigation de la Mission en Pologne (In-8, Paris,
1863).
C'etait lh la p&riode de floraison. Bient6t devait
venir l'6preuve a la suite des 6v&nements politiques.
De 1717 a 1763, apres 1'invasion des Su6dois et des
Russes, la Pologne ne garda qu'un semblant d'ind6pendance. Fr6deric II, roi de Prusse (1740-1786), s'alarmait en voyant les Russes passer facilement de la Vistule dans ses Etats. II fit acceptel aux Russes un partage de la Pologne qui 6tait une puissance deji abattue:
on fit une part a 1'Autriche, pour calmer les convoitises
qu'elle avait du c6td des Balkans. Le 25 juillet 1772
quand le trait6 de partage fut sign6 t Saint-P&tersbourg, les puissances copartageantes 6taient deji entr&es
en possession de ce qui devait leur revenir.
Dans ce d6membrement de 1772, onze des maisons
des Lazaristes de Pologne passaient sous une domination 6trangere : d6sormais deux d6pendaient de la Kussie, trois de la Prusse et six de l'Autriche.
A la faveur des dissensions int6nctres, un deuxiime
partage de la Pologne eut lieu entre la Russie et la
Prusse. Le traite en fut signe le 23 janvier 1793; la
Russie y eut la plus forte part et y gagna les woivod&es
de Kiew, Bratzlaw, Podolie, Volhynie, Novogrodeck et
Minsk.
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Un troisieme et dernier partage s'etiectua deux ans
plus tard. L'acte en fut signe le 3 janvier 1795, entre
la Russie et 1'Autriche; on y reservait a la Prusse le
moyen d'y acc6der er.suite. La Russie, cette fois, s'in-

corpora toute la Lithuanie; 1'Autriche eut tout le pays
entre la Pilica, la Vistule et le Boug; la Prusse eut
tout le reste de la Pologne.
Lors des remaniements de 1815, Cracovie fut laiss6e
en dehors de ce nouveau partage et forma une r6pubil-
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que ind6pendante; mais I'Autriche s'en empara en 1846
et l'incorpora a la Galicie. - Voici maintenant le
r6sum6 de ce que dit M. Baczkowicz sur la maison des
Missionnaires au faubourg de Kleparz

a Cracovie.

t*

II y a 225 ans, a ia fete de la Chaire de saint Pierre,
le 18 janvier 1686, que M. de Monteils (i) sur le d6sir
de Mgr Malachowski (2), vint a Cracovie pour y travailler a l'oeuvre des Missions.
L'arriv6e de ce missionnaire fut dans les desseins de
la Providence l'occasion de la fondation de la maison
de Stradom. En effet, comme il ne pouvait rester 4 la
maison de Zameh, a Cracovie, oi les Prtres de la Mission 6taient dja 46tablis pour la direction du Skminaire,
il se vit oblig6 d'6tablir une autre maison pour l'oeuvre
des Missions.
Nous nous proposons de retracer ici en quelques lignes
I'histoire de la fondation de cette nouvelle maison (3)Depuis plus de trente ans d6jA les Missionnaires tra(t) De Monteils (Augustin), nd en 1643, a Ageu, France; reca
dans la Congr6gation de la Mission en 1646.
(2) Mgr. Malachowski (Jean), transfer6 en 16S8 du sicge episcopale de Culm a celai de Cracorie ; mort le 21 aoflt z697.
(3) Parmi les sources manuserites on compte en premier lieu
l'acte de fondation ; puis des documents administratifs se rapportant aux principaux veinements de la maison de Stradom. Vient
ensuite une chronique depuis le commencement jusqu'k l'annie x80 ;
le livre des Missions avec us compte rendu des Missions donndes
depuis 1682 jusqu'en 1788. En dehors de ces sources nous avons
encore le livre des Visites de la maison 1687 & 1874. Ce derWier livie nous fournit surtbut des renseignements sur 1'etat intiriunr

de la maison. A ce me&e but peuvent encore seryir les japports du
Visiteur de la province. Enfin pour completer les informations il y a
lecatalogue du pctsoael de la maison et d'autres livres d'administration. ainsi que des notices sur quelques Missionnaires defunts. On
peat ajouter i tout cela les memoires de M. Maliaowski qui sous
minent jusqu' la moiti6 du demier siecle.
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vaillaient en Pologne a I'oeuvre des Missions, et ils y
diployaient leur ze!e au milieu des horreurs de la
guerre. Le pays venait d'etre d6vast6 par les Suedois et
la population 6tait cn proie a tous les malheurs de ces
temps troublIs. Pour savoir tout ce qu'ont fait et tout ce
qu'ont souffert en ce pays les Missionnaires, il suffit
d'entendre saint Vincent lui-mame. Dans ses lettres
et dans ses conferences, il en parle a plusieurs reprises
La mission de Pologne etait une des plus penibles. Nous
en connaissons l'histoire des dix premieres ann6es par
Ie livre de M. Wdowicki (Cracovie, 19o2).

Saint Vincent n'6pargnait pas les sacrifices pour
cnvoyer ses missionnaires en Pologne; c'6tait a pour
r6pondre comme il disait, a l'appel de Dieu. » Des qu'il
connut l'intention de la Providence il n'hesita plus,
et meme il entoura la mission de Pologne d'une affection particuliere.
Aussi saint Vincent envoya-t-il ai Varsovie un de ses
meilleurs missionnaires, M. Lambert (i), un homme
qu'il aimait pour sa grande vertu et qu'il appreciait
hautement pour sa sagesse. Ce pretre plein de zdle succomba en peu de temps a la peine et mourut au commencement de l'ann6e suivante 1603. Saint Vincent sentit
profond6ment cette perte. Pour remplacer M. Lambert
a la maison de Sainte-Croix, a Varsovie, saint Vincent choisit M. Ozenne (2). Celui-ci prit possession de la
paroisse le i" d6cembre 1653. Ce fut vers ce temps que
l'on vit en Pologne toutes les horreurs de la guerre.
M. Ozenne c6da aux instances de la reine pour se retirer avec la cour a Siazk, et il ne retourna a Varsovie
qu'au mois de septembre 1657. I1 fut remplac 6 comme
sup6rieur de Sainte-Croix a Varsovie, par M. Desda(x) Lambert Auxcouteaux ne en i606 & Proussel, dioctse d'Amiens
France ; requ dans la Congregation k Paris, en z6a9.
(24 Ozenne (Laurent), n6 en 16j7, a Nibat, diocse d'Amiens,
France ; reru dans la Congregation a Paris en 1656.
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mes (1)qui jusqu'a ce moment s'6tait occup6 aux Missions avec M. Godquin.
Lorsqu'en 1677, Mgr Malachowski confia le seninaire de Culm aux Pr&tres de la Mission, M. Godquin (2) en fut nomm6 sup&rieur; trois ans apres il fut
rcmplac6 par M. Desdames.
A Varsovie on songeait depuis longtemps a batir
une nouvelle 6glise; a cet effet M. Godquin avait ddji
rduni des materiaux lorsqu'il fut nomm6 comme supexieur du s6minaire fond6 par Mgr Malachowski. Pour
mettre a ex6cution ce dessein il faliut attendre I'arrivie de M. de Monteils (3). Pendant le sejour de cc
dernier a Varsovie dc 1682 i 1685, l'eglise fut batie
jusqu'i mi-hauteur; elle fut achev6e peu de temps apres
son d6part.
Ces deux missionnaires, MM. Godquin et de Monteils, furent les fondateurs de notre maison de Stradom
a Cracovie. Tous les deux 6taient des hommes de
grande vertu et qui s'6taient signalks par leur zele dans
les Missions. Comme ii ne pouvait y avoir a Cracovie
plus de trois missionnaires an S6minaire de Zameh en
vertu d'une d6cision du chapitre de la ville, on ne pouvait par consequent y 6tablir une maison de mission. II
est vrai que M. Godquin donnait des missions a la campagne dans les environs de Cracovie et meme plus loin
sur les frontieres de Ta Hongrie (cf. Mimoires, p. 47).
Nous lisons dans la chronique de la maison de Stradom des details interessants qui nous montrent les tentatives qu'on faisait pour 6tablir une maison de Mission h Cracovic. Cela a cofite beaucoup de peine aux
(1) Desdames (Guillaume), ne en 1622, a Rouen, France; re-u
dans la Congr6gation a Paris en 1645.
(Paul), n6 en x636, au Bourg d'Ault, diocese
(2) Godquin

d'Amiens, France ; reCu dans la Congregation le 2 novembre 1658.
(3)

De Monteils

(Augustin),

dans T a Congregation cn

x646.

nd en 1643, a Agen, France

; requ
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cette ville.
DejA en I'anne 1655 la reine Marie-Louise avait

pens6 a fonder une maison de mission a Cracovie; en
ce moment-l il en fut question et on en parla beaucoup,
mais sans r6sultat On avait m&me trouv6 un bienfaiteur qui se chargeait de la fondation; il avait promis
d'acheter une maison h Cracovie et de donner une certaine somme d'argent. Pour conclure cette affaire
M. Ozenne arriva a Cracovie en 1658 et il en parla dans
ses lettres au Suprieur G6neral comme d'une oeuvre qui
donnait de belles esperances. Mais par 1'intervention de
l'Fv&que les plans furent entravis, et les Pr&tres de la
Mission ne vinrent L Cracovie qu'en 1682 pour prendre'
h
direction du S6minaire de Zameh 6tabli par
Mgr Malachowski
On peut lire dans les Mimoires de la Congrigatiox
l'histoire de la maison de Stradom; on y voit toutes
les difficultis qu'eurent a surmonter nos confreres pour
fonder cette nouvelle maison. Les autres communautis
6tablies a Cracovie firent entendre des plaintes, et cherch&rent a s'opposer a la fondation. Pour eviter de leur
porter ombrage on s'6tablit dans un des faubourgs de
la ville; le choix tomba sur Stradom. C'est li qu'en
1685 les Missionnaires purent s'installer provisoirement
L'annie suivante, M. de Monteils en fut le premier
superieur et il s'y rendit avec quatre confreres pour
commencer l'oeuvre des missions. La maison de Stradom 6tait enfin 6tablie; elle aura encore a subir beaucoup d'6preuves dans le cours de son existence, mais
elle avait heureusement passe les premieres difficults.
Avec les missions qui furent donnees vinrent aussi les
ressources. La maison qui 6tait au debut loin d'tre
complete fut agrandie et les missionnaires purent alors
s'6tablir un peu mieux.
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Malgri tous les obstacles la nouvelle maison s'acLcut
peu a peu par les donations qui venaient de tous les
c6tes. Le personnel aussi fut augment6 et ainsi 1'ceuvre des missions continua de prosp6rer sous la bendictiii de Dieu.

LES MISSIONS
ET L'IEUVRE

DE LA PROPAGATION DE LA FOI.

En tkte du numiro de mai 1911, les Annales de la
Propagation de la foi ont publi6 l'important et intiressant compte rendu de 1'ceuvre pour 1'ann6e Ig19
En voici quelques fragments :
En 1909, les recettes de F(Euvre de la Propagation de la
Foi avaient it6 de : 6.711.461 fr. 84.
En 1910, elles se sont 6levies a : 6.986.678 fr. o5.
C'est done pour l'exercice actuel, une augmentation de:
275.216 fr. 21.
Notre budget de 191o arrive au second rang de tous ceux qu'il
nous a &t6 donni de trecucillir depuis 1822, date de notre
fondation.
Un tel resultat montre 1'Eglise toujours grande par le
zcle de ses ap6tres, toujours grande aussi par la gen&rositi
constante des fidiles.
Mais si en parcourant les details de ce compte rendu, nous
voyons avec fiert6 les nations de la vieille Europe, quelquesunes cependent si iprouv6es, conserver fidblement leur rang
d'honneur, nous ne pouvons pas ne pas remarquer avec 6motion la part que prennent de plus en plus les Ameriques dans
le budget de l'apostolat. Nous constatons, chaque annie, avec
bonheur I'augmentation toujours croissante des sommes
importantes qu'avec un zile admirable procurent a ]'Pruvre,
aux Etats-Unis, Mgr Freri et ses dignes collaborateur'. C'est
6galement par un travail inlassable que les Pires des Missions
Africaines au Mexique, les Peres Blancs dans la Ripublique
Argentine, les Lazaristes au Chili et au Brisil, ont pu recueillir des offrandes sans cesse croissantes. A tous nos chers dl16guis, nous envoyons I'expression de la reconnaissance de

P'cuvre.
Suit le detail des aum6nes transmises par les dioceses qui oat contribu6 a l'ceuvre en I91o.
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Dans le monde entier dix dioceses seulement ont
offert

a I'oeuvre une contribution d6passant 1oo.ooo fr.

Ce sont les dioceses de :
i. New-York (Etats-Unis), 503.636 fr.
2. Lyon

(France), 424.668.

3. Metz (Lorraine), 306.647.
4. Strasbourg (Alsace), 171.919.

5. Cambrai (France), 167.072.
6. Nantes (France), 147.077.
7. Saint-Brieuc (France), 146.321.
S. Boston (Etats-Unis), 145.959.
9. Quimper (France), 133.060.
to. Paris (France), 114.823.

La liste des missionnaires tomb6s, au cours de I'annee 1909, dans les travaux de l'apostolat, vient de
paraitre dans le dernier num6ro de 1'annec des Missions
catholiques.
Ce n&crologe comprend 187 noms.
Par nationalitis, les 187 se r6partisscnt commne ii
suit : Francais, 80; Italiens, 21; Belges, 14; Espagnols,

13; Allemands, 5; Autrichiens, 5; Indiens, 5; Colombiens, 2; Amiricains (Etats-Unis), I; Equatorien, 1;
Argentin, i; Canadien, I; Polonais, I; Hongrois, i;
Syrien, I; Turc, I; Bulgare, i; Alsaciens-Lorrains, 5;
pays d'origine non denomm6e, 5.
Les families religieuses dont ils faisaient partie sont
les suivantes : Missions 6trangeres de Paris, 23 ; Congrigation du Saint-Esprit, 13; Compagnie de Jesus, 9;
PNres Blancs, 9; Lazaristes, 6; Maristes, 5; Oblats de
Marie, 5; Missions africaines de Lyon, 3; Dominicains,
3; Sacri-Cceur (de Picpus), i; Compagnie de-Marie, i;
Freres Mineurs, I; Capucins, I; Sacr&-Ceur (d'Issoudun), I.

ASIE
CHINE
PEKIN
Parce que ceux qui habitent depuis longtemps une ville ou un
pays s'habituent i ce qu'ils voient et ne sont plus frappes par Its
c6tes saillants ou les details particuliers i la ville que remarque it
nouvel arrivant, nous avons prie un jeune missionaire qui se rendait
k Pekin de nous dire I'impression premiere que produit la capitale
de la Chine. II l'a fait dans les lignes suivantes :
Cha-la, 1910.

... Vous parlerai-je maintenant de la grande ville
pres de laquelle nous habitons ? Pikin est form6 de
deux vastes rectangles; le plus grand se trouve au nord,
c'est la ville tartare; celui du sud constitue la ville chinoise. A l'intirieur de la ville tartare, il y a la ville
impiriale, qui renferme elle-meme la ville jaune ou ville
interdite. La ville imperiale et la ville jaune sont entouries de murs en briques jaunes ou rouges, avec des
revCtements de faiences qui seraient peut-etre de beaux
ornements s'ils n'6taient le plus souvent brisis ou couverts d'une 6paisse couche d'herbes et de jones. La ville
tartare et la ville chinoise sont prot&g6es par une haute
et large muraille grise perc&e d'une vingtaine de portes
monumentales. Ces portes sont vraiment originales :
dans le mur on a m6nage un passage en forme de tunnel et on a 6lev 6 I'exterieur en face et a quelque distance de ce passage une muraille aussi haute et aussi
large que le rempart qui forme aussi une sorte de cour
encombr&e par les 6talages d'une multitude de petits
marchands. Un deuxieme passage qui se trouve sur
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1'un des ci^tbs permet de sortir de la ville. Au-dessus
du rempart s'6elve une construction massive dont les
toits superpos6s ont leurs angles relevbs et terminns par
des cornes selon la mode chinoise. Ces 6tranges bAtiments sont en r6alit6 de petites forteresses et des ouvertures en grand nombre ont Wet disposies dans leurs
parois, pour permettre le tir des canons.
Dans la ville tartare et dans la ville imperiale les
rues principales sont larges et regulieres; elles se coupent a angle droit et traversent la ville de part en
part Leurs chaussies sont g6n~ralement bien entretenues et senvent arros6es pour obvier aux inconv6nients
de la poussiere qui est le grand fl6au du pays. On ne
peut pas dire la meme chose des trottoirs qui ne sont
le plus souvent que de v6ritables fondrieres, ou se
pressent pele-mile les marchands avec leur longue barre
i porter, des chariots tir6s par quelques mulets ou quelques anes, de longues files de chameaux attaches les
uns aux autres et faisant tinter une cloche qu'ils portent suspendue a leur cou. Sur la chaussee circulent quelques rares voitures de forme europ6enne, g6neralement
accompagnees de plusieurs cavaliers, un assez grand
nombre de chariots au toit arrondi sous une tenture
bleue et surtout une multitude de ton iang tchee, ou
pousse-pousse japonais qui sont des voitures 16geres
mont6es sur deux grandes roues et tir6es par des indigenes.
Ces rues sont bord6es de maisons construites en briques et en bois; ce bois pr6sentant d'ailleurs sur la
facade des sculptures compliqu6es et bizarres ou des
dentelures d'une 6tonnante finesse. Les dorures ou les
peintures qui relevent les d6tails des ornementations
achevent de donner a ces modestes habitations une
apparence de richesse qui contraste 6trangement avec la
pauvret6 de 1'eosemble. Presque toutes oes maisons sont
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des boutiques et on y voit de larges enseignes recouvertes de gros caracteres, mais le plus souvent il n'y a
rien qui corresponde aux 6talages que nous trouvons
dans nos villes, rien qui marque l'effort du patron pour
faire valoir sa marchandise en vitrine. 11 est rare igalement de rencontrer un monument ou quelque maison
remarquable; toutes les constructions sont sans tage
et plus ou moins uniformes : les rues de Pekin sont asse
monotones.
11 est d'ailleurs interdit d'6lever un batiment a une
trop grande hauteur, afin de ne pas gener les esprits
dans leurs courses a travers les airs ! Le quartier des
Lgations presente cependant un aspect assez diff&reat
Les constructions y sont de forme europ6enne et les
rues sont plus propres : on ne voit guere d'ailleirs,
dans cette partie de la ville, en dehors des Legations
proprement dites que des casernes et des banques. Sous
le rapport du progres materiel P6kin est beaucoup plus
en retard" que Changhai ou Tien-Tsin; il y a cependant
quelques rues qui sont 6clair6es par de modestes ampoules 6lectriques, et le r6seau t6lephonique parait avoir
une assez grande extension; mais tout cela est dispose
sans ordre, sans .616gance, sans aucune preoccupation
relative

a la beaut6 de la ville. -

Dans la banlieue de
ou de Cha-la qui offre
depuis qu'un seminaire
est etabli. Nous allons
gnements historiques.

Ch. R.

P6kin, se trouve I'tablissement de Cha-la-eul
un interet particulier pour nos lecteurs surtout
interne de la Congr6gation de la Mission y
donner sur cet ktablissement queiques rensei-

CHA-LA-EUL
En
Ricci,
PNkin,
toutes

16Io, le 1 mai, mourut ~ P6kin le P. Matthieu
Sup&rieur de la residence et de la mission a
et qui avait de plus le gouvernement general de
les missions des Jesuites en Chine.
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LIe religieux qui remplaqait le P. Ricci demanda .a
1'Empereur un terrain pour servir de s6pulture au c6l
bre religieux. L'Empereur fit don d'une maison et d'un
terrain situ6s en dehors de la porte Ping-tse-men. Le
bonze qui y habitait fut cong6di6. La pagode qui s'y
trouvait fut chang&e en une chapelle dediee au SaintSauveur; les idoles furent abattues et les materiaux de
leurs autels servirent A la construction du tom6eau du
P. Ricci, dont les fun6railles furent magnifiques.
-- Mgr FAVIER, Piking (in-fol.,- 1897), p. 142.

La furent successivement dresses les tombeaux des
Pires J&suites Longobardi (1654), Verbiest (1688), etc.
Juxtapos6 ac cecimetiere &tait celui du Pere Adam
Schall d6c6d6 en 1666 (Ibid., p. 172). Sur ces deux terrains formant un vaste cimetiere se trouvaient au XIX"
siecle, 88 tombeaux tous de j6suites, sauf quelques-uns
comme ceux du P. Coronatus, dominicain, mort en 1666,
du P. Crescent d'Eporedia, franciscain (1712), du
P. Antoine de la Purification (18oo) et de Mgr Alexandre de Gouvea (1808) ev&que, eux aussi franciscains;
ainsi que de MM. Dom;nique-Joachim Ferreyra (1824),
Joseph Ribeiro (1826) et de Mgr Cajetan Pires, 6v&que
(1838), tous trois lazaristes. Ibid., p. 243.
Au cours du xIX* siecle de belles ceuvres s'6taient
peu A peu 6tablies A Cha-la. Avant la guerre des Boxeurs
il y avait une belle gl;se et un cat&chumenat d'hommes dont un pr&tre chinois avait soin. Les Filles de la
Charit6 avaient lU une ( Sainte-Enfance ) de petits
garcons, un h6pital pour les Chinois, un ouvroir de dentelles, un dispensaire. Les feres Maristes y avaient aussi
un 6tablissement oi les jeunes garcons leurs 6lkves
etaient repartis en plusieurs categories: 6tudiants apprenant le frangais et le chinois et eleves de 1'cole professionnelle (Annales de la Mission, tome 66, p. 547).
En igoo, les Boxeurs qui assi6geaient les legations
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curopiennes et les 6tablissements catholiques de P&kin
se ruerent sur l'etablissement de Cha-la qui 6tait en
quelque sorte dans la banlieue de la ville. Le 17 juin
vers dix heures du matin commencerent a la fois Pincendie et le massacre de la partie du personnel qui
restait encore a Cha-la, une autre partie ayant reussi i
se r6fugier an P6-tang La rage des Boxeurs s'exerpa
sur des enfants sans defense et sur un des freres maristes qui furent horriblement massacres. L'habitation et
1'"glise furent incendides et renvers&es. Le cimetiere fat
absolument saccag6 et d6truit
Depuis Cha-la a 6ti rebati. Une chapelle expiatoire
d6diee A Notre-Dame des Martyrs a &et6 rige. Les
cimetieres ont ete r4tablis et de nouveau b6nits. Les steles fundraires des anciens missionnaires ont &t6 recueillies et sont encastries a I'extirieur, dans les murs de la
nouveile eglise a laquelle elles forment comme une conronne de gloire et de pieux souvenirs.
Depuis 19oo deux corps de bAtiments de 45 a 50
metres de long ont 6t6 construits a l'est et tout pros de
1',glise nouvelle; celui du sud servait de r6sidence aux
Missionnaires de 1'endroit et de maison de campagne an
s6minaire de PNkin; celui du nord, s6par6 du premier
par une vaste cour, 6tait occupe par une grande ecole de
cat6chumenes.
Au mois de juillet 19og, 1'6tablissement ayant Wt
acquis, sauf 1'6glise, par les Lazaristes, ils y ont 6tabli
un s6minaire pour les jeunes gens de leur Congr6gation.
Le bAtiment du nord oh sont loges les 6tudiants a reta
un 6tage et de nouvelles constructions ont dii tre faites
a l'ouest et a l'est qui font de la maison un carr6 autour
de la cour centrale, ainsi que le repr6sente le dessin
que nous reproduisons ici.
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TCHE-LY SEPTENTRIONAL
M. JOSEPH BEGASSAT
Sur un jeume et tres eregettd missionnaire de notre Vicariat apustoiiqjue du Tche-ly septentrional, en Chine, Ie Bulletin du Petit
Scminaire -de Bcurges donne l'tdiftante notice qui suit (janvier 1911) :

Marie-Joseph-Jean-Baptiste B6gassat, derier-n6 de
to enfants, vint au monde le 2o d6cembre 1878, alors
que son pere 6tait instituteur a Ourouer-les-Bourdelins.
De bonne here, 1'enfant recherche la soctik des petits
s6minaristes du pays; avec impatience, il attend leur
arriv6e en vacances.
Mloi, dit-il dejk, je ferai plus
tard un 6veque. b L'enfant grandit, il a neuf ans, et ses
parents, c6dant a ses instances, le conduisent a SaintC6lestin, oiI le jeune s6minariste, deux ans plus tard,
fait sa premiere conmmunion. Lors du grand incendie, il
termine sa rh6torique, et, en octobre 1897, le Grand
Seminaire s'ouvre devant lui.
D'un cxtrieur froid, peu communicatif, it gagnait
beaucoup . 4tre connu. Peu de ses camarades, dans sa
classe nombreuse, purent sentir entierement la beauti
de son Ame. On se souvient parfois de son ardeur au
jeu, de ses impatiences devant la difficult6, de sa t6nacite dans 1'effort, de son gout pour les travaux de longue patience. C'6tait lui qui, chaque annee, d6corait et le
vivat et le compliment pour la f&te de notre professeur.
Sa pi6t6 ardente lui valut d'etre de toutes les congrgations, et la maniere dont, tout jeune encore, ii envisagea le c6t6 surnaturel de 1'existenoe, la pense du
sacrifice et du don de soi qui le hantait sans cesse, suffiraient sans doute a expliquer cette concentration sur
lui-m&ne dont il souf•iait tout le premier. Et pourtant,
ditait u besoin pour lui d'etre entoure de sympathies
ct d'affections, et il en sut inspirer de profondes ct de
durables. Tous ses condisciples le tenaient en haute
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estime et aucun ne s'!tonna quand on apprit, fui 190o,
qu'i! partait pour se consacrer aux Missions dans la
congregation des Lazaristes.
Dieu benit ce premier sacrifice : les lettres datdes du
noviciat sont toutes empreintes d'une joie pleine et d'un
grand enthousiasme. a J'ai fait serment, ecrit-il le
24 janvier 1904, au jour de son sous-diaconat, de renoncer a ce qu'on appelle la tranquillit6, le bonheur, les
int&rts de ce monde, pour embrasser la vie de travail ,.
Ce serment de Perreyve, il le tiendra. Diacre le
27 fivrier, et pr&tre le 28 mai suivant, en hite il vient
demander h ses parents la permission de partir pour
cette Chine deji bien aimee, et, apres un dernier adieu
a Saint-Cilestin, il s'embarque. En septembre, il entre
dans P6kin. Une d6ception Fy attend. Mgr Favier,
paralys6 et mourant, le garde aupres de lui en qualit6
de lecteur et secr6taire. C'est comme un second noviciat
qui commence, aux abords de la terre promise. Son carnet de notes trahit son impatience. a Septembre 1904 a
f6vrier 1905, a P6kin, a ne rien faire s. Le P. B6gassat
est toujours vitu a l'europ6enne, mais, entre temps, il
apprend un peu le chinois et s'initie aux mocurs du pays.
A Tak6outoen, en f6vrier, le nouveau missionnaire fait
ses premieres armes : on I'habille h la mode du pays, et,
d6sormais, il ne s'appellera plus que Pet-kouo-tchen.
Avec quelle joie, il mentionne ses premiers travaux !
( Je viens de confesser et de communier un malade, a
plusieurs milles d'ici, et j'ai baptis6 deux petits
Joseph s. Tout de suite ses dispositions de dessinateur
et d'architecte sont mises a contribution : on lui confie
une tglise a bitir et a d6corer. Les cat6chumenes
affluent : plus de Io.ooo bapt6mes d'adultes dans le
vicariat pour cette annme seulement ! En avril 19o6,
une nouvelle paroisse se fonde A Lao-Kiad'joang, et le
P. B6gassat en est charge. Tout est a faire : r6sidence
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a aminager, 6glise a batir, une &cole ouvrir I'ann&
prochaine et des maintenant maitres et maitresses a prparer. Ses 1.300 fidcles sont dispers6s en une dizaine de
villages dont quelques-uns situ6s a plus de 50 kilometres...
Nouveau changement, en septembre 1907 : dans le
Pao-ting-fou, a Sukouad'joang, il se retrouve avec un
de ses compagnons de noviciat et le travail reprend de
plus belle ; n'y a-t-il pas dans leur district 140 coles i
visiter sans cesse, a soutenir, a encourager ? Et puis, i
tout moment de l'ann6e, le missionnaire se transporte
dans les centres. La, tous, jeunes et vieux, niophytes et
anciens fidles suivent une mission, pr6paratoire a la
communion pascale. Et c'est un va-et-vient continuel
Par instant, la besogne se fait plus pressante. r Cette
semaine, crit-il en f6vrier Igo8, j'ai franchi pros de
mille kilometres en employant tous les moyens de
transport, chemin de fer except. P Pour varier, la risidence reVoit la visite des mandarins dont il faut se
minager les bonnes graces. * Nous les avons requs de
notre mieux. J'avais organis6 le diner compose de trois
services avec entr'acte. Nos bons h6tes, apres s'etre lavy
le visage, fumaient un cigare; puis reprenaient fourchettes et couteaux jusqu'au nouvel entr'acte. Tout s'est
parfaitement passe a la satisfaction de tous l.
Cependant, des la fin de 1908, la sante s'affaiblit, les
longues courses par toutes saisons, pluies, neiges, froid
rigoureux en hiver, chaleurs excessives, pluies glaciales
en &t, ont brutalement us6 son robuste temprament
Mgr Jarlin l'envoie dans la montagne, en fevrier 190I
a la r6sidence de Suen-ha-fou, oii le changement dair
apportera, espEre-t-on, quelque am6lioration. Le Phe
ne se rend pas un compte exact de son 6tat de fatiguW
et il acheve d'user cce qui lui reste de forces. A peine
signale-t-il a sa famille une grippe, en mars, un rhume
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un peu prolonge,

en nai; mais, vaincu, il est bient«?t

oblige de redescendre ;i

'h6pital de P&kin on lui soUt

donnis les soins les plus intelligents et les plus devoubs.
Aussit6t le malade transportable, le docteur ordonne
son dIpart pour la France : 42 jours de travers6e a
affronter, Pendant le voyage, sans cesse couvert de
sueurs, mine par les acces de fibvre, il assiste un mourant et preside a la cr6monie de l'immersion, coit :
un refroidissement qui entraine une fluxion de poitrine.
A peine est-il dbbarqu6 que sa premiere visite est pour
son Sup&rieur g&ndral, a la maison-mire de la rue de
Sevres. Mais sa sceur qui I'attend, le regoit chez elle et
lui prodigue tons les soins d6sixables. Un sejour dans
les montagnes du Valais est jug6 n&essaire; le malade
sans amdlioration sensible, s'installe ensuite au sanatorum des Pins, i la Motte-Beuvron, juqu'au 24 juillet
191o. On le transporte i Bourges, oh ses vn&erables
parents auront au moins la consolation d'avoir tout fait
pour adoucir ses derniers instants. Bient6t Mgr Dubois,
en venant visiter le malade, accorde I'autorisation de
cl46rer dans la chambre meme le saint sacrifice.
Quelle joie pour le Pere qui n'a pu assister i aucun
office depuis son d6part de Chine ! Pour les noces d'or
de ses parents, il occupe sa place a la table de famille;
le 15 aofit, les paroissiens de Notre-Dame le voient
apparaitre revktu de son costume chinois, transporte
pniblement par des mains amies, et ce sera fini.
Vers cette epoque, je pus le voir i plusieurs reprises,
et 1'entretenir autant que le pennettait son 6tat. Avec
quel amour, quel enthousiasme il me parlait de ses Chinois qu'il allait bient6t revoir, esp&rait-il. Son regard
s'enflammait alors, les souffrances, 1'6puisement ne
comptaient plus, dominos quils 6taient par 1'l6an de
M'ime. Souvent sa pens6e se reporta sur notre cher Petit
Ce qui fait le pretre, me disait-il, c'est la
S&minaire.
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vie intrieure, il ne vaut que par sa puissance d'union a
Dieu. Dites-le bien h ccs chers enfants; si nos petits
s6niinaristes comprenaient la beaut•,
la douceur, la
joie du sacrifice ! s Je l'entends encore, me disant ces
dernieres paroles, lui qui offrait pour les Ames des chr6tiens de lI-bas, et ses souffrances et ses derniers restes
de vie. Mais les forces baissaient toujours; le dimanche
25 septembre, il communia et requt 1'extreme-onction.
La religieuse qui le veillait I'avertit que son dernier
instant approchait; sans 6motion, il fit le sacrifice de
sa vie, I'offrant &Dieu pour ceux qu'il avait evangeliss
en son nom; ses mains d6faillantes serrerent son crucifix de missionnaire qu'il baisa ; a Mon Dieu ! je reets
mon ame entre vos mains. * Sans agonie, son Ame s'Rtait
envol6e, et sa figure revetit le calme du sommeil. Plasieurs de ses condisciples et amis I'accompagnerent a sa
derniere demeure.
Au jour de son sacerdoce, notre ami avait empruntm
au P. de la Colombikre tout un id6al de vie apostolique. d J'ai conqu qu'un ap6tre n'est pas appele una
vie molle, ni au repos; il faut suer et fatiguer, ne craindre ni le froid, ni le chaud, ni les peines, ni les veilles;
il faut user ses forces et sa vie en cet emploi; le pis qui
puisse arriver c'est de mourir en servant Dieu et le prochain : je ne vois pas que cela doive faire peur a personne. La sante et la vie me sont pour le moins indiff&
rents; mais la maladie et la mort, lorsqu'elles m'arimeront pour avoir travaille au salut des nmes, me seront
tres agreables et tres pr6cieuses v.
Ne dirait-on pas une autobiographie anticipee ?
F. G.
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TCHE-KIANG ORIEN I'AL
Lettre de M. Cyprien AROUD, Pretre de la Mission,
a M. A. FIAT, Supirieur gindral *
Wentchow, 1" aofit 191o.

Voil0
bien longtemps que je ne vous ai pas entretenu de notre district de Wentchow. Depuis 1906, il a
subi de bien importantes modifications. M. Tisserand
nous a quitt6s pour prendre le poste de directeur de
Kiu-Tch6ou. M. Marques est devenu directeur du sousdistrict de Tchu-tch6ou. M. Toth, a peine arrive, est
parti pour le Ciel, M. Boisard I'an dernier est venu
prendre sa place.
Ce district, qui en 1900, ne comptait pas deux mille
chretiens, en compte maintenant pr6s de huit mille. Si
la mort n'etait venue faucher dans notre champ, c'est
dix mille chretiens que nous aurions. L'an dernier,
Mgr Reynaud jugea bon de le diviser; M. Marques
rebut en partage la pr6fecture de Tchu-tchdou, et je
gardai celle de Wentchow. Plus de mille chritiens forment la paroisse de M. Marqubs, et plus de six mille
restent sous ma direction.
Cette annie dans la seule prefecture de Wentchow,
nous edimes environ 700 baptemes, dont 374 sont des
adultes paiens convertis.
Missionnaires et catichistes furent pleins d'ardeur,
et grace t leur zele, a leur bon esprit, a leur bonne
entente, nous pimes conserver toutes les positions acquises, nous pimes faire de nouvelles conquktes.
Ces nouvelles, je le sais, Monsieur et Tres Honor6
Pere, vous sont agreables, et je suis heureux de pouvoir vous les offrir.
Le 15 novembre 1906, a Paris, lors de mon voyage
en France, je vous disais : ( Les protestants viennent
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de construire un hClpital d'une vaste et belle architecture. Un m6decin anglais, aide de nombreuses diaconnessess, le desservent. Tout le confort moderne y est
menagt; il est tris frequente, et, grace A cet h6pital,
l'influence protestante est considerablement fortifie.
, Je ne puis me faire h l'ide, que, dans cette r6gion
que vous m'avez confi6e, les ceuvres de bienfaisance
demeureront plus longtemps le privilege exclusif des
heretiques.
( Ah ! si nous avions des Filles de la CharitY, combien vite nous verrions surgir un dispensaire, un h6pital, un hospice. Avec quel plaisir et surtout quel avantage, nous donnerions A notre population de Wenchow
les preuves de cette charit6 chretienne que nous prechons et dont les Filles de saint Vincent seraient un
puissant exemple. De plus, au point de vue apostolique,
combien de conversions seraient les fruits spirituels de
cette oeuvre nouvelle ! D'anciens districts, de bonne
heure, ont 6t6 dotes de ces pr6cieux avantages : les nouveaux, qui comptent d6ja plus d'6glises et de chr6tiens
que leurs ain6s, n'en seront-ils pas favorises a leur
tour ?

( La question de s6curite, si importante quand il
s'agit de vicariats situes dans l'int6rieur de la Chine,
est toute resolue pour Wentchow, port de mer ouvert au
commerce europ6en, fr6quent6 par des vapeurs, facilement visit6 par des bateaux de guerre.
De plus, le climat est sain et bon pour les santes
D
d6biles. L'hiver tres doux, 1'6te relativement frais grice
a la brise de mer, rendent cette ville sp6cialement convenable aux sant6s 6 prouv6es par des climats moins hospitaliers. Que de fois, les soeurs de Nifig-Po et de Shanghai me dirent : a Ah ! quand done aurez-vous une maison de Soeurs, nos malades et nos convalescentes s'en
trouveraient si bien. '» Wentchow, en effet, est A boo
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droit surnomm6 le Nire de la ( hive, et des mlderins de
Shang-hai en recommnandent le s4jour aux s;nts dclicates.
Voila ce que je vous disais le 15 novembre 1906. Vous
voulutes bien alors sourire a ce projet.
La Providence intervint en suscitant une atme genereuse qui accepta de venir travailler en Chine et qui prepara les voies A la r6alisation de nos d&sirs afin que tout
soit prct quand sonnera l'heure de la Providence.
Tout est pr&t maintenant; en plein ceur de la ville, a
cinquante pas de I'6glise, un vaste et beau terrain a kt6
achet6. Je ne crois pas exag6rer en affirmant que c'est
un des plus beaux emplacements que les Filles de la
Charit6 auront au Tche-Kiang. DIji une vaste maison est aminage pour recevoir les seurs. Elles arriveraient aujourd'hui mnme qu'elles auraient immediatement leur chez soi, le bon Dieu tout prbs, et la place
suffisante pour commencer les oeuvres de charit6.
L'heure de la Providence sonnera-t-elle bient6t ?
Trois soeurs suffiraient pour les ceuvres que nous
d6sirons, c'est-d-dire pour le dispensaire, 1'h6pital, le
soin a donner aux pauvres malades. L'orphelinat et les
icoles de filles continueraient a ktre diriges par les
Vierges du Purgatoire. Toutes ces oeuvres s'aideraient
mutuellement, sans se confondre. Chacune aura ses
bitiments s6par&s par une rue, et la plus eloign&e de
notre 6glise et r6sidence, n'cn sera cependant qu'a
cinquante mitres de distance.
Ce projet, pardonnez-moi de le caresser toujours.
Jamais je n'aurais ose le produire au grand jour, si les
en parler et a
Sup6rieurs ne m'avaient encourag~6
demander. Je prie Dieu qu'il nous aide.
Ayant confiance que vous m'excuserez s'il y a lieu, de
vous avoir rappelk ce projet qui me tient au cceur, je
Cyprien AROUD.
vous prie d'agr6er, etc.

Lettre de M. I.UAT,
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Pritre de la Mission, a M. FIAT,
Superieur gineral
Shao-shing, le 6 avril Ign.

Je vous 6cris de Shao-shing, oii je me trouve depuis le
mois d'octobre de l'ann6e derniere.
Aide dans mes travaux par le z616 M. Delafosse, j'ai
la consolation de voir la Divine Providence henir chaque jour notre vaste mission.
Quand nous sommes arriv6s i Shao-Shing nous avons
trouve la mission dans un 6tat tout A fait anormal.
Pour desservir deux grandes 6glises et 46 oratoires on
chapelles nous etions quatre pr&tres et six catechistes.
Les missionnaires demeurant en g6n6ral dans les eglises, chaque cat6chiste avait sept a huit chapelles a desservir. De la sorte l'instruction des cat&humenes et des
enfants ne se faisait qu'a demi, sans parler des abus qui
se produisaient dans ces pauvres chr~tient6s abandonnies. Notre premier soin fut de chercher des hommes de
bonne volont4 et assez instruits pour en faire des catichistes. Nos 17 cat6chistes qui prirent part & la retraite
de janvier dernier montrent que le bon Dieu b1nit notre
entreprise. De la sorte un catechiste a environ trois chapelles a desservir. Aussit6t nous avons pu ouvrir cinq
ou six &coles et nous avons le bonheur d'y avoir plus
de 200 enfants. Je pourrai faire encore davantage, car
j'ai encore 7 ou 8 chr6tiens qui d6sirent aller prcher et
j'ai plusieurs endroits qui demandent une chapelle,
mais tout le monde me crie que je dois &tre prudent.
6
J'ai &6 imprudent, je 1'avoue en toute simplicit , car
mes 17 cat6chistes me coitent une grosse sommee par
an. C'est presque toute 1'allocation qui m'est fournie
par le Vicaire Apostolique.:I1 est vrai que mes missionhaires qui ont quelques -ressources m'ont aid6 pour la
circonstance; ils m'ont fourni quatre i einq cents francs;
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et les chriticns de mime. Malgr ces ressources particuliires, je ne pourrai continuer cette ceuvre sans un
secours particulier de la Providence. J'ai tout lieu de
croire que la Divine Providence qui vient de b6nir si
visiblement cette ceuvre de cat6chistes et d'6coles nous
ailera aussi pour les ressources.
Claude-Pierre LOUAT.
P. S. - Je joins a cette lettre la photographic de nos
missionnaires de Shao-Shing et de nos catchistes, et
je vous demande pour tous votre paternelle bi6ndiction.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Par brefs apostoliques, M. Louis Fatiguet, de la
Congr6gation de la Mission, a 6t6 nomm6 6veque, du
titre d'Aspendius, et Vicaire apostolique du Kiang-si
septentrional (24 f6vlier 1911).

PERSE
TAURIS
Lettre de M. BERTHOUNESQUE, PrTtr ede la Mission, (
M. ANGELI,

AParis

Tauris, le 21 septembre 19go.

La congregation de la Mission est 6tablie a Tauris
depuis Igoo. Elle trouva, en arrivant dans cette ville,
avec uno poigii6e de catholiques eiropeens un 616ment
entirement hostile qu'il allait falloir se concilier, ,
Une cole fut ouverte; dbs le d6but meme, cette &cole
compta pris de quatre-vingts ~k1ves. C'6tait bien; mais
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notre influence ne pouvait avoir un resultat serieux
sans une icole de filles.
Quatre ans apres la fondation de la Mission, en
1904, les Filles de la CharitA arrivaient au nombre de
cinq. C'est alors que fut ouverte une ecole pour les filles
Desormais, nous pourrions pinetrer plus avant au sein
des families arm6niennes ! Alors le d6mon, jaloux, ne
tarda pas i nous susciter des difficult6s, mais Dieu daigna b1nir nos sacrifices, et nos cruvres ne firent que se
developper.
Le local de 1'6cole ne suffisait plus pour les nombreux 6leves armeniens et musulmans qui se presentaient : une nouvelle 6cole fut construite en 1908.
Actuellement cette cole est bien fr6quent6e, parce que
notre langue est trbs en vogue par ici.
Vous voilU done marchands de francais, me direzvous ? Pas pr6cis6ment; nous sommes ici uniquement
pour faire la volont6 de Dieu; or, le bon Dieu veut que,
pour arriver au coeur de nos enfants schismatiques, nous
les attirions d'abord at une bonne &cole oi tout en les
formant a notre belle langue, nous ferons tomber les
prejuges si vivaces contre les catholiques. C'est ce qui
arrive : peu i peu la defiance disparait et on commence
a comprendre que nous ne sommes ici que pour faire
du bien.
Mais ce bien le faisons-nous ? Je le crois. Ah . nous
n'avons pas des conversions par centaines : vous savez
combien il est difficile d'amener un schismatique a
renoncer a sa religion ! Mais pourtant nous commencons
h avoir un petit noyau de jeunes gens catholiques la oil
autrefois nous n'avions rieh ! Et puis, deux de nos
eleves sont a Rome, au collkge Leonien, se pr4parant au
sacerdoce.
L'itat de la Mission reste-t-il stationnaire ? Jugez
vous-m&me. A notre arriv6e k Tauris, nous avions pour
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eglise une chambre de sept metres de long sur huit de
large. Comme cette chapelle ne suffit plus, nous faisons
construire actuellement une chapelle qui mesure trente
metres de long sur treize de large Elle sera d6di6e a la
Vierge Puissante ; les Armx niens quoique schismatiques aiment beaucoup la tres sainte Vierge; aussi j'espere que cette bonne Mere ramenera a son divin Fils les
pauvres 6gares. Voila ce que je tenais a vous. communiquer.
Permettez-moi d'ajouter quelques chiffres qui, quoique bien faibles seroat, pour nos bienfalteurs, un encouragement b nous continuer leur pieuse g6nerosit6.
REsUL'.TATS POUit. LANNAE

Confessions entendues. . ........

Communions faites. ...............
Mariages. ..................
Baptemes................
Enfants de Mari. .................
Catichbstes.............

1909-1910

..

I o019

2 830
4
. .
.
4
o10
.......
5

Vcuillez agr6er, etc.
F. BERTHOUNESQUE.

Lettre du mime a M. FIAT, Supirieur gineral
Tauris, le 2o decembre 191o.

Le 8 dicembre a eu lieu la benediction de notre chapelle.
Les travaux de terrassement, pour la chapelle a la
Vierge Puissante furent commences le 18 avril 191o.
Ces travaux ne furent pas de peu d'importance: le terrain sur lequel nous allions bitir se trouvant excessivement friable, et par cons6quent r6clamant l'attention la
plus grande. Nous dfimes pousser les fondations jusqu'a
dix metres et plus afin de trouver un sol resistant. Grace
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a l'activit6 de notre procureur, improvis6 architecte,
M. Geoffroy, un mois aprbs, les fondements sortaient
de terre, et le 27 mai nous proc6dions a la pose de la
premiere pierre.
Nous avions pris nos assurances aussi vis-a-vis de
1'autorit6 persane.

TAURIS
L'EGLISE DES MISSIONNAIRBS

LAZARISTES (1910)

Et de fait, rien ne vint entraver nos efforts; nous
pimes meener a bien notre oeuvre.
Monseigneur Sontag, notre nouveau delgu6 apostolique, arriva a Tauris le 5 novembre : nous 6tions heureux, comptant que Sa Grandeur ferait la benediction
de la nouvelle chapelle; mais les travaux n'6tant pas
termines, Monseigneur ne put attendre, et la c&6monie
fut remise au 8 deoembre, f&te de 1'Immaculee-Conception.
De nombreuses invitations avaient &t6 lanc6es : tout

le monde y r6pondit avec empressement. Le 8 d&cembre
Sto heures du matin, ayant 6t6 d6lkgu6 par Sa Grandeur, Mgr Sontag, je proc6dai a la b6nediction de la
chapelle en pr6sence du gouverneur g6n6ral de 1'Azerbeidjan, du Karguzar, des consuls de France, de Russie, d'Angleterre, de Turquie, du colonel du r6giment
russe stationnaire . Tauris, entour6 de nombreux officiers et d'environ deux cents soldats catholiques Polonais; voild pour les autorit6s. La colonie catholique
tout entiere 6tait pr6sente; il y avait en outre deux
cents personnes environ, en majeure partie armeniennes.
Imm6diatement apres la benediction, fut c616br&e la
messe solennelle. Notre petite maitrise executa avec
aisance une messe a deux voix de Gounod. Bien que
I'assistance filt si nombreuse et si disparate, le recueillement fut parfait. Notre fanfare ne contribua
pas peu i rehausser l'6clat de la c6r6monie.
Les offices terminus, il y eut r6ception a la Mission
et la foule s'6coula 6tonn6e et recueillie.
Je tiens a vous faire part des mots gracieux qui me
furent adress6s, le surlendemain de la c6r6monie, par
Son Exellence Mankhber el Saltan6 gouverneur g6n6ral
de l'Azerbeidjan. <(Je suis bien heureux, Monsieur, d'avoir eu le grand plaisir de voir votre oeuvre couronnee
par la volont6 de Dieu. J'espere que Dieu vous 6coutera
dans vos recommandations et qu'il nous aidera dans
nos efforts pour r6tablir le bien-6tre d'un peuple qui n'a
d'autre protection que celle de Dieu. En vous remerciant pour vos aimables voeux, je vous assure, Monsieur,
de ma haute consideration. "
Vous verrez, par ces paroles bienveillantes que l'autoritI persane appr&cie l'oeuvre de notre Mission. Les
temps sont bien changes ! Quelques ann6cs auparavant,
il nous eft 6t& impossible de r6aliser notre projet. Les
protestants avaient eu leur temple ferm6 pendant qua-
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tre mois, immidiatement apres qu'ils I'eurent achev ;
actuellement le gouverneur lui-meme et le Karguzar
del6gu6 du ministere des affaires &trangeres assistent a
l'inauguration d'un idifice religieux ! Nos ceurs sont
p6nktrbs de reconnaissance en voyant ce que le bon
Dieu a voulu faire dans ce petit coin de la Perse.
Gloire en soit a Dieu !-Gloire a la Vierge Puissante !
et merci a vous, notre g6n&eux bienfaiteur !
F. BERTHOUNESQUE.

AFRIQUE
MADACASCAR-SUD
Sur la demande de Mgr Jacques Crouzet vicaire
apostolique de Madagascar-Sud, un coadjuteur lui a &t6
accord6. C'est M. Charles Lasne, pr&tre de la Mission
qui, par Brefs du Souverain Pontife a et6 nomm6 6v&que et coadjuteur avec future succession de Mgr Crouzet (25 f6vrier 1911).

AMERIQUE
PEROU
AREQUIPA
Lettre de M. Emile NEVEU, Pritre de la Mission,
k M. MILON, secretaire ginbral.
Arequipa, ao septembre 19zo.

J'attendais toujours la publication d'un recueil de
discours et d'articles que l'on devait faire en souvenir
du tres regrette M. Duhamel, pour vous dire un mot
de notre S6minaire d'Ariquipa; par suite de diverses
circonstances je crois que cette publication n'aura pas
lieu et je ne veux plus tarder de vous parler de nos
aouvres d'autant plus que, par suite de la translation du
Seminaire a son nouveau local, elles sont entrees dan
une notvelle phase.
C'est en 1900 que le grand et le petit S6minaire ont
6ti confi6s a la congregation. Mgr Gasparri, aujourd'hui cardinal, 6tait alors dl16gu6 apostolique au Prou;
il insista grandement pour que l'Ev^que, Mgt Manuel
S. Ballon, mit les pr&tres de la Mission t la tkte du
S6minaire. M. Duhamel, qui etait superieur de l'Ecole
apostolique, ne d6sirait pas se charger de cette ceuvre. II
privoyait que les difficultes seraient considerables et
que sa chere oeuvre de 1'6cole apostolique allait languir
et mourir. I1 etait fort attachi i cette Ecole oit il avait
beaucoup souffert. H&roique, en effet, avait it6 sa
patience et celle de tous ses confreres. On a racont 6 dans
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les Annales comment fonctionnait 1'dcole : la mime
salle servait de classe, de dortoir et de rifectoire pour
quelques-uns; car, a cause du manque de ressources,
M. Duhamel envoyait les eleves manger chez des personnes bienfaisantes qui consentaient a les admettre a
leur table. Nonobstant cette penurie I'Ecole donna des
fruits abondants et, en 1900, lorsqu'il s'agissait de
prendre le seminaire, elle comptait 18 grands s6minaristes. C'6tait un sacrifice bien grand pour M. Duhamel
de les abandonner et de se priver de leur concours, vu
que ces grands s6minaristes faisaient la classe au college; et puis, s'il etait vrai (et c'etait la grande raison
invoqu6e par M. Mariscal) que I'on aurait plus de ressources, elles ne seraient point considerables, le seminaire 6tant excessivement pauvre.
L'int6rht de '1glise exigeait toutefois ce sacrifice.'
Le s6minaire diocesain etait rdduit i une 6cole primaire
et il y avait longtemps qu'il n'avait donn6 aucun pr6tre au diocese. Mgr Gasparri r6p6tait i toutes les objections : Que le s6minaire soit oul il doit etre et qu'il
ne soit pas oi il ne doit pas etre. » Ce z6l, D616gu6
apostolique, qui de Rome s'interessait toujours a notre
oeuvre, procura des ressources, en s'adressant au chapitre, et il trouva une forme telle que le S6minaire
n'etait que 1'Ecole apostolique continude dans un local
dioc6sain. Ainsi le disait M. Mariscal et il avait raison.
L'Ecole avait I'enseignement primaire qui comprenait
deux sections les internes et les externes, et l'enseignement secondaire avec deux sections les pensionnaires
et les ecclesiastiques quise subdivisaienten internes et
en externes. Au Seminaire, il n'y avait que des internes.
D'excellents confreres ont aide le regrette M. Duhamel et tout allait bien. Je me rappelle que pendant deux
ann6es et demie nous n'avons 6td que trois pour grand
et petit s6minaires sans superieur,M.Duhamel ne venant
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que pour la lecture spirituelle et I'on 6tait content. Pen.

dant ce temps on n'a pas manque peut-tre une seule
fois le lever de 4 heures, et l'oraison. L'un s'occupait
du grand s6minaire, un autre du petit et le troisieme de
l'Fconomat. On passait ses journees avec les eleves et
Mgr Emile Lisson, actuellement eveque de Chachapoyas, a laisse le souvenir de son devouement et de
son abn6gation. Quand on avait quelque chose i
demander a M. le Sup6rieur on le lui demandait par
t616phone ou a l'heure des repas que 1'on prenait dans
une maison commune, le s6minaire n'ayant alofs ni
refectoire ni cuisine. II fallait alors etre jeune et actif
pour vivre " Ardquipa et si c'est vrai ce que 1'on dit
que 1'Am&rique est le pays de la vie facile je puis vous
assurer qu'il y a des exceptions. D'ailleurs je ne crois
point que cette parole soit vraie. On ne fait pas le
bien sans peine. C'est la loi, ibant gementes et flentes.
Les debuts au Seminaire furent tres penibles. 11 y
avait une opposition sourde a la nouvelle direction, et
que de fois, M. Duhamel nous disait qu'il craignait
notre renvoi ! Ce serait trop long si je vous racontais
toutes les souffrances que l'on a supportees. Elles sont
oubli6es. La situation p6cuniaire n'est point brillante
aujourd'hui, mais dans ce temps-l1 elle etait deplorable. Souvent M. 1'Fconome n'avait pas un sou dans sa
caisse et une fois il y avait du th6 pour le dejeuner des
e61ves le matin, mais le sucre manquait. M. Lisson, qui
6tait alors &conome, fit la qukte parmi les 6l~ves et
avec le produit de la quete le sucre fut achet. On pourrait raconter bien d'autres histoires de ce genre. Les
chambres des confreres 6taient toutes petites : vraies
niches pour des saints ou plut6t s6pulcres pour anachoretes. Les classeu sc faisaient dehors dans la cour et l'on
ne s'en 6tonnait pas. Les grands s6minaristes voyant
leur directeurs donner 1'exemple s'accommodaient
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comme ils pouvaient. M. Duhamel les formait a etre de
v6ritables ap6tres.
Ils 6taient alors relativement nombreux, une trentaine, et ils aidaient a faire la classe au s6minaire et a
l'Ecole on des catichismes en ville. On 6tait peu
,chartreux s alors, vu que deux fois par jour on allait
a une petite maison voisine prendre ses repas. Au Seminaire il n'y avait rien et 'on apportait du dehors la
nourriture pour les 6leves.
L'6tranget6 de cette yie a &td cause que bien des confreres n'ont pu se faire a Ar6quipa. Ici comme partout,
et peut-etre plus que partout, la source de toute joie et
de la paix domestique consiste dans une fidMlit6 a la
regle et aux indications du Directoire. II est vrai que
comme l'on gouverne grand et petit s6minaire certaines
modifications s'imposent, mais on ne doit admettre que
celles qui sont n6cessaires, si on veut que les ceuvres
marchent bien.
Ce qui caract6risait M. Duhamel, c'etait son grand
zcle. II 6tait ap6tre dans tout le sens du mot et il s'6tonnait quelquefois des hsitations qu'on lui proposait. 11
avait une sant6 de fer et ne comprenait pas la fatigue. De
la vient qu'il I'occupait d'une multitude d'ceuvres: &cole
apostolique, s6minaire, garde d'honneur, dames de charit6, ceuvre des catechismes, 6coles dominicales, etc., etc.
II s'est int6resse surtout aux cuvrcs dc jcunesse et 1'on
pcut dire qu'il a cr66 a Ardquipa un peu de tout Pendant un certain temps il avait fond6 un patronage et
un cercle. Avec cela il entretenait des correspondances
trbs suivies avec les anciens 61eves, avec les pretres surtout, les aidant tres activement dans tous leurs besoins,
faisant venir des livres qu'il leur vendait bon march6
et qu'il achetait d'occasion. II aimait a visiter les ecoles
municipales pour trouver des vocations qu'il voulait
solides et vraies; des 61lves qu'il recevait il en renvoyait
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un bon nombre qui ne lui gardaient pas rancune. Son
portrait se trouve dans toutes les maisons d'Ar6quipa.
Comprenant toutefois qu'il ne. pouvait faire marcher
tant d'oeuvres et &tre a la tate de trois maisons,
M. Duhamel demanda d'&tre d&charg6 de la direction
du Seminaire. M. Ourliac, a qui sa sante ne permettait

M. HIPPOLYTE DUHAMEL,

PREtTRE DE LA MISSION

pas de rester a Trujillo, fut nomme superieur d'Ar6quipa. Ce fut lui qui organisa v6ritablement le fonctionnement du seminaire. Formant une maison a part et
ind6pcndante les confreres s'occuperent alors uniquement de la direction de cette oeuvre. Ce n'6tait point
facile, car tout manquait. On &taitoblige de transporter les chaises d'un endroit a un autre, car on n'en avait
pas de reste. Dans bien des cas on demandait aux voi-
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sins de nous en pr6ter. Peu a pcu on cn acheta. Les
dconomies n'6taient pourtant pas grandes et souvent on
se contenta de peu. L'excellent M. Ourliac avec sa
patience inalt6rable et 1'exp&rience qu'il avait acquise a
Trujillo r6ussit a vaincre les nombreuses et graves difficult6s que presentait notre situation au S6minaire et
l'on pent dire que maintenant tout le clerg6 nous estime
beaucoup et est content de voir progresser le S6minaire.
Mgr Holguin, 6v&que d'Ar6quipa depuis 1908, s'est
xccupi activement de cette oeuvre diocksaine. II s'est
trace pour son episcopat un programme qui comprend
deux points principaux : le d6veloppement du journalisme catholique et le progres du Seminaire.
Le S6minaire fonctionnait dans un local tres ancien,
datant du XVl* siecle, qui n'ktait point suffisant pour
les leves. Une cour de r6cr6ation faisait completement
difaut. 11 6tait done urgent ou d'agrandir le local ou
d'en chercher un plus spacieux. On chercha d'abord a
agrandir le local et 1'on avait meme pour cela un legs
de 15.ooo soles (22.500 fr.) mais les proprietaires de

la maison voisine, les demoiselles Goyeneche qui
vivent A Paris, refuserent absolument a Monseigneur, et
pour n'importe quel prix, de vendre leur maison. On
perdit le legs et Monseigneur pensa alors i transf6rer
le s6minaire en dehcrs de la ville dans une grande
maison, appel6e palais du Buen Retiro, qui depuis plus
d'un siecle appartenait aux 6veques d'Ar6quipa.
L'change fut fait. Le seminaire c6dait aux 6veques
son local situi au milieu de la ville et il devenait proprietaire du palais du Buen Retiro.
Ce palais 6tait presque une ruine sauf cinq ou six
grands salons admirablement bien construits. Mgr notre
Ev&que qui a une foi admirable en la Providence
ordonna qu'on se mit a 1'ceuvre et, pendant un an,
masons et charpentiers travaillerent a l'aminagement
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du local. L'argent vint on ne sait d'oii; quoique helas!
non en quantiti suffisante pour couvrir tous les frais
et pour faire toutes les rparations n6cessaires. Jusqu'a
pr6sent nous n'avons pas encore de chapelle. On en a
bAti une petite, mais on n'a pas pu la terminer faute
de ressources.
Tout bien est relatif. Pour ceux qui ont connu l'ancien local, la maison du Buex Retiro est r6ellement
splendide; mais ne croyez pas, cher M. Milon, que nous
sommes dans un palais et que nous sommes tres confortablement installis. Le confort n'existe point encore
Toutefois il ne faut pas se plaindre trop et la maison
est assez bien arrang6e. Elle n'a pas un brillant aspect,
mais 1'interieur est commode et les cours sont bien
distribu6es. Deux se suivent, s6par6es par un large corridor oii se trouvent la chapelle, la bibliotheque et la
chambre du sup&ieur. Grace A cette disposition les
deux s6minaires sont bien s6par6s. Tout autour de la
premiere cour se trouvent deux chambres pour des
directeurs, les salles de classes pour les grands s6minaristes et leur dortoir. Avec le temps, s'il plait a Dieu,
on arrangera une salle qui sert actuellement de grenier
pour en faire une habitation pour Monseigneur et, audessus du parloir et de la chambre du portier, on construira une salle pour la Bibliotheque du clerg6. Monseigneur est conliant et quiand je lui dis que nous
n'avons pas un centime, il r6pete (c Dieu est grand, mon
Pere; laissez faire. m Oh! siirement, je le laisse bien faire.
Dans la deuxieme cour se trouve dans une niche une
belle et grande statue de la Vierge Immaculee que les
Filles de la Charit6 nous ont donnie; de sorte que de
la porte on voit au fond notre bonne Mere, la reine et la
gardienne de la maison. Elle est sienne a tous les titres
et j'ai 6te heureux de constater en parcourant les archives que cette maison s'appelait Palacio de la ptussisa
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Concepcidn. Nous n n6 gligeons pas nos devoirs envers
cette bonne Mere du ciel et les 61eves ne laissent passer
aucune de ses fetes sans la c6C1brer avec joie et ferveur.
On n'a pas besoin de les animer sur ce point et on voit
que la devotion a la sainte Vierge est bien enracinbe
dans leur cceur. Vous jouiriez de les entendre reciter
chaque jour le chapelet en entier, car c'est la coutume
dans les families, et I'oraison que tous rbcitent sur le
nime ton et- a haute voix parait un chant semblable a
celui des Psaumcs. Le Rosaire est bien, ainsi, le psautier de Marie.
Dans la deuxieme cour se trouvent des chambres
pour les directeurs et les salles de classe du petit s6minaire. Au fond, existent les cinq grands salons dont je
vous ai parl6; ils servent de dortoirs, de salles d'itude
et de r6fectoire. Ce dernier semble etre un grand corridor qui longe un petit jardin potager que nous cultivons nous-memes, car nous n'avons pas perdu l'habitude des ( exercices corporels ) qui constituent pour
nous la meilleure des distractions. La cour de rrcr6ation des eleves se trouve sur le c6t6; elle n'est pas tres
grande et nous aurions bien voulu que Monseigneur
nous donnit Ie champ environnant qui lui appartient;
mais 6tant donni le petit nombre de nos 6leves, elle suffit pour le pr&sent
Ce petit nombre de nos l66ves est ce qui nous inquiete
le plus. Comment faire pour trouver de bonnes vocations ? Que faire pour avoir des ressources ? Sans 61ves nous ne pouvons pas vivre puisque les ressources du
s6minaire viennent en grande partie des pensions. Les
premiers mois de l'ann6e, nous les passons dans une
inqui6tude mortelle; nous ne savons pas si nous aurons
suffisamment d'16eves pour arriver a avoir les ressources necessaires. Et puis, une question plus grave encore
est celle-ci : Que faire pour obtenir de bonnes voca-
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tions ? Certes, nous avons de s6rieux motifs d'esper
que Dieu nous aidera et n'abandonnera pas son Eglise
A Ar6quipa nos confreres ont form6 de tres bons pretres, intelligents et vertueux; moi-mrme j'ai vu ordonner d'excellents jeunes gens, qui se conservent pieux et
fideles a toutes les pratiques du Seminaire. Une fois
cures ils continuent d'6crire pour demander des consells et 1'un d'entre eux fait chaque semaine quatre
lieues a cheval pour venir se confesser au s6minaire. II
ne faut pas se d&courager. Les pr&res de la ville et des
environs nous estiment fort et, reellement, nous nous
devouons complrtement ad cleri disciplinam.
Nous avons pens6 que le meilleur moyen pour avoir
des vocations 6tait d'ouvrir une cole primaire. J'ai en
le bonheur de voir fonctionner les ceuvres de M. Duhaael et en r6fi6chissant bien il me semble que 1a itait
est
le secret des beames vocations qu'il rencontrait.
vrai qu'il n'est point facile d'ouvrir oette &cole; nous
sommes si peu. Vous voyez la n&essit6 oi nous sommes
d'avoir de bons confreres actifs et devoues.
Nous avens commenc6 d'aller dans les villages chercher ues enfants Ce n'est point facile, car outre que
l'on s'expose grandement a prendre les fievres paludennes, fort redoutables ici oii elles reviennent p&riodiquement et sont sans remede, on ne trouve que des
enfants qui ne peuvent rien payer. Monseigneur se
pr6occupe grandement de chercher des bourses pour
enfants pauvres. La fondation de bourses pour
les enfants pauvres qui d6sirent &tre pr&tres sera une
oeuvre plus meritoire et plus profitable que la construction du local. Esperons qu'elle sera faite dans des
conditions telles qu'elle ne soit pas un obstacle a l'ceuvre et que nous puissions assez facilement rejeter les
inutiles et les indignes. Nous n'avons actuellement que
deux bourses et leur fondateur a cru que les Ileves qu'il
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nous cnvoyait, 6taient des perfections. Helas ! c'est
bien d6sagriable quand on est oblige d'entamer tout
un proces pour le renvoi d'un 6leve indigne.
Je vois que j'ai ite bien long. Je voulais simplement
vous raconter brievement l'histoire de notre oeuvre et
vous faire part de nos esp6rances et de nos difficult6s;
vous aurez vu ainsi, que les oeuvres d'Amrique, au
moins celles d'Arequipa, sont delicates et difficiles. On
a si peu de ressources ! Et puis, il faut 6tre irr6prochable et habile, car on est susceptible et on demande beaucoup aux 6trangers, 6ducateurs du clerg6 national. On
apprecie surtout la connaissance des langues 6trang&res et celle du chant et de la musique ; on ignore totalement les discussions scientifiques ou scripturaires. Je
me rappelle qu'a Rome, a un examen de droit canon on
demanda i un jeune pretre amiricain l'explication du
dicret Tamelsi du Concile de Trente. L'examine ne
connaissait pas du tout cette question et r6pondit bravement : non vigei apud nos. 11 fut approuv6. Je puis
vcus assurer qu'ici on pourrait faire la meme riponse
bien souvent. C'est peut-4tre un bien, a un point de vue;
moi, je croirais plut6t que c'est un mal que l'on oublie peu
a peu oe que l'on a appris.
Veuillez agreer, etc.
Emile NEVEU.
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LA CONGREGATION DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GENERAUX, de 18oo0 1827.
EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.

I. M. Francois BRUNET
Vicaire general (i8oo-i8o6).
(Suite. Voy. ci-dessus, p. 274.)

§ 4. M Brunet Vicaire Gineral se rend a Paris
Avec ce nouvel ordre de choses la presence de
M. Brunet devenait indispensable a Paris pour la reorganisation de la Congr6gation et la r6union de ses
membres disperses. Le d6cret imperial du 27 mai
1804 (1) parlait d'un bAtiment et d'une cure qui
devaient &tre affectes a l'6tablissement sans les specifier.
M. Brunet attendit quelque mois a Rome I'effet des
promesses de ce d6cret avant de se mettre en route pour
la France; toutefois i' ne dissimula pas aux Missionnaires de Montecitorio sa r6solution de se rendre i
Paris, aussitbt qu'il le croirait possible. L'effet du
d6cret avait determine quelques Missionnaires francais a se rendre a Paris, mais faute de maison qui leur
filt affect6e, ils se logbrent, les uns dans l'hospice des
Incurables-femmes, appelk plus tard H6pital Laennec,
rue de Sevres, oi ils remplirent les fonctions d'aumbniers, d'autres chez M. Dubois, leur confrere, cure de
Sainte-Marguerite, a Paris; quelques-uns partagerent le
(i) Bonaparte reyut le titre d'Empereur, par voie de s4natusconsult'e et de plebiscite, le 18 mai 1804 ; il prit le nom de Napoleon 1".
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domicile rccupe par M. Philippe (1) et M. Placiard,
Directeur des Filles de la Charite; et tous pressaient
I'arriv6e de M. Brunet a Paris, comme pouvant seul
hater la cession d'un batiment qui remplit les vues de
1'Empereur.
Le Cardinal Fesch, dans le cours de ses n6gociations
i Rome (2), voyait souvent M. Brunet, s'entretenait
avec lui des projets de son neveu et estimait que le
retour du Vicaire Gnberal de la Congregation 6tait de
nature h faire accl6rer la r6alisation du d&cret. Au
surplus, il !ui promit sa haute protection pour le prompt
retablissement de la Communaut6. II le ditermina
mnme a le suivre en France lorsqu'il aurait accompli sa
mission aupres du Saint-Siege. Le d6part fut fix6 aux
premiers jours d'octobre; M. Brunet en prevint ses confreres. Quelques affaires retinrent encore Son Eminence
i Rome, et M. Brunet dut se resigner A l'attendre. II
y eut encore un nouveau d61ai de la part du Cardinal.
Enfin le 26 octobre, le Cardinal envoya un de ses serviteurs a M. Brunet pour lui dire de se tenir pr&t a partir le 31 de ce mois. Lui-meme ne devait partir que le
2 novembre et le Pape le 3. Ce voyage se fit aux frais
du gouvernement.
(i) II s'agit de M. Philippe (Laurent). 11 y eut deux pretres de
la Mission du nom de Philippe a cette ipoque. I' M. Philippe (Jean)
qui fut superieur du grand seminaire de .Poitiers (1754-1776), de la
maison de Saint-Servan (1778-z879) et de la maison de Saint-Meen
oh il mourut le 31 janvier 1786 ; et 2" M. Philippe (Laurent), directeur des Filles de la Charite, dant ii est ici question. Ce qui est dit
de M. Philippe au tome 73 des Annales, p. 162-165, appartient partie

a

M. Philippe (Jean), partie & M. Philippe (Laurent). C'est le portrait de M. Philippe (Laurent) qui est reproduit-dans les Annales;

ce mume portrait se trouve dans une maison des Filles de la Charite,
rue des Douves, a Bordeaux.

(2J Le cardinal Fesch, archeveque de. Lyon, nommn ambassadeur

a Rome,

y negociait alors la venue du pape a Paris pour y couronner
l'empereur Napolonm. Ce couronnement eut lieu, en effet, a Paris,

cette m'me annee 18o4, le 2 decembre. Le cardinal Fcsch 6tait
roncle de Napoleon.
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Avant de quitter Rome, le Vicaire Gintral de la Mission crut devoir prudemment en informer les Visiteurs
de la Compagnie et leur confbrer des pouvoirs plus
amples et temporaircs pour parer aux inconv6nients qui
pouvaient r6sulter de son d6placement et de Ia privation de ses Assistants, jusqu'A ce qu'il pfit organiser
r 6 gulierement son Conseil ; ce qui, selon toutes les pr&
visions, ne devait pas tarder a avoir lieu.
Les esplrances de M. Brunet, relativement i la cession prochaine d'un local pour le ,rtablissement de la
Congr6gation et les promesses du Cardinal Fesch a ce
sujet furent loin d'&tre r6alis&es. On emit plusieurs projets qui n'atteignaient pas le but que l'on se prop6sait
ou qui exigeaient des d6penses de la part du gouvernement. On finit cependant par assigner i la Congrgation l'ancienne maison professe des Jbsuites, rue
Saint-Antoine; et cela, dans le premier mois de l'annee suivante.
Le Io aofit 1805, M. Brunet mandait a un Missionnaire a Rome : 11 y avait un lyc6e 6tabli dans 'ancienne maison professe des RR. PP. J6suites que rEmpereur nous a affect6e; on a transporth ce lycee ailleurs;
en consequence nous esp6rons bient6t prendre possession de cette maison. II est aussi grandement question
de transferer la Communautd des Filles de la Chariti
dans une maison plus spacieuse. n
Le vif intbr&t que porta le Pape Pie VII au r6tablissement de la Congr6gation et qu'il manifesta pendant
son s6jour & Paris & Poccasion du sacre de Napoleoa I"
ne contribua pas peu, nous avons lieu de le croire, a
faire assigner un local pour que les Missionnaires puissent s'y r6unir.
Mais les representations que soumirent a l'Empereur
plusieurs Ministres et surtout celui qui 6tait charge de
l'Instruction publique et dont d6pendait I'immeubkl
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qu'on avait en vue lui firent modifier sa premiere d6termination, et on dut chercher quelque autre itablissement. D'ailleurs, M. Brunet "tait bien aise, ainsi qu'il
s'en explique dans une lettre de cette rmme annee&
M. Vicherat, de ne pas &tre place dans cette maison,
pour bien des motifs.
Apres plusieurs tentatives infructueuses, le Gouvernement assigna la maison du Vieux-Colombier, occupee par les Filles de la Charite, auxquelles un d6cret
Imperial du 6 janvier 1807, date de Varsovie, affectait
celle dite de la Croix, rue de Charonne. Le d&cret portait que la cession devait leur en tre faite le 1" juin
de la meme anne par le Ministre de la guerre. Mais
l'intendance militaire, ayant r6clami contre l'attribution de cet immeuble dont elle estimait avoir besoin, les
Filles de la Charite demeurerent dans leur meme maison et les Missionnaires ne purent en prendre possession.
s
§ 5. Les pouvoirs de Vicaire Giniral sont attribuis
M. Sicardi; M. BRUNET conserve l'autoriti sur les
Missionnaires employds aux Missions Otrangkres et
sur les Filles de la Charit.
Le depart de M. Brunet pour la France et le motif
de son voyage etaient connus de ses assistants et bien
des fois il les en avait entretenus.
... Le 30 octobre 1804, le Souverain Pontife Pie VII
signa un Bref par lequel M. Charles-Dominique Sicardi
6tait nomme Vicaire General. M. Brunet conservait 1'autorit6 sur ceux des Missionnaires qui 6taient affectbs
au service des Missions trangeres et sur toutes les
Filles de la Charit& Etaient nomm6s par le meme Bref,
assistants du Vicaire g6nbral M. Sicardi, Mgr Benoit
Fenaia, deja pr6c6demment assistant ; MM. Romuald

Ansaloni, Jean-Antoine Bistolfi et Hector-Hippolyte
Passerat. M. Sebastien Bertarelli 6tait nomm6 admoniteur.
Le 25 novembre, M. Sicardi envoya le Bref imprim6
i tous les Visiteurs de la Compagnie, en l'accompagnant d'une lettre dans laquelle il fit connaitre la port6e du Bref qui lui assigne, en qualit6 de Vicaire G&enral, le gouvernement de la Congr6gation, jusqu'a ce
qu'il en soit dispose autrement. Le Bref et la lettre
furent 6galement envoyes dans le Levant et en Chine.
§ 6. Nigociations en

faveur de M. Brunet

N'ayant plus la qualit6 de chef de la Congregation,
M. Brunet se trouvait dans une situation bien amoindrie
et dans des conditions bien moins favorables pour russir dans l'ceuvre qu'il venait poursuivre a Paris, la reorganisation de la Congr6gation. Il sollicita done par
une lettre du 21 juin 1805 adress6e au Souverain Pontife d'etre r6tabli dans les fonctions et le titre dont il
jouissait pr6c6demment.
A la difficulte faite et dont le Cardinal secr6taire
d'Etat donna connaissance au Cardinal Fesch, et qui
6tait la r6daction insuffisamment precise du d6cret
imp6rial qui r6tablissait la Congr6gation, il paraissait
facile de r6pondre.
On pouvait en effet sans peine se rendre compte des
circonstances, et l'on savait tres bien que, si la Congregation n'6tait pas r6tablie nomm6ment par le d6cret du
7 prairial an XII, c'6tait pour ne pas effaroucher quelques esprits en France; en dehors de cet acte de prudence, c'6tait bien la meme Congr6gation 6tablie par
saint Vincent avec les memes regles et constitutions.
M. Brunet avait requ des 6claircissements t ce sujet de
M. Viguier, son correspondant et son agent i Paris.
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Nous trouvons, en cffet, consign6es dans une lettre de
M. le Vicaire G&n6ral a M. Isolabella, Superieur a
Genes, en date du 19 mars 1803, les paroles suivantes :
a M. Viguier me marque que si ce n'6tait pas l'article de l'argent, nous serions bient6t r6tablis en France.
Malgr6 cela, il eapere qu'on nous donnera une paroisse
a Paris pour desservir; on pourra s'y r6unir et vivre du
casuel. C'est pourquoi il m'invite i retourner a Paris.
Mais d'ici a deux ans, dit-il, il ne faut pas parler de
,Corporation ) et de cCongr6gation *; aussi ne sera-ce
que sous le nom d'association que nous nous r6unirons
dans une paroisse. 0
Mais ce qui fait disparaitre jusqu'a l'ombre d'incertitude, pour savoir si c'est A la Congr6gation de la Mission que s'applique le d6cret du 7 prairial an XII (27
mai 1804), c'est la r6ponse que M. Portalis qui avait
provoqu6 ce d6cret, fit aux observations qui lui furent
pr6sent6es au ntm de Sa Saintet6 par le Cardinal
Caprara, lorsque la publication en fut connue a Rome :
c Le d6cret imperial du 7 prairial an XII, dit-il, a
retabli la Mission des Lazaristes. Ce d&cret leur donne
une maison et leur assure une dotation annuelle de
15.000 francs. II 6tablit une cure pour augmenter les
ressources des Missionnaires (i).,
Et le I" octobre 1805, le d6cret approbatif de la
nomination de M. Brunet fut concu de maniere a faire
disparaitre toute incertitude, puisqu'il porte que
( M. Brunet est approuv6 comme Supwrieur des Pretres
de la Mission, sous le nom de Saint-Lazare.Dans le d6cret imprial, c'6taient les missions 6trangbres qui 6taient mentionn6es comme but de l'Institut :
(i) Discours, rapports, travaux sur le Concordal de iSoi, publibs
far le Vicomte Fridcric Portalis. Chez Imbert, rue des Gres, 14, a

Paris.
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c'etait 1, en effet, ce que 'opinion publique pouvait
accepter plus facilement, mais le reste n'6tait pas exclu.
M. Brunet &crivait, en effet, le 20 aotit 1805 : c Dans
la derniere audience dont le Saint-Pere [lorsqu'il 6tait
a Paris] a honorE le soussign6, accompagn6 de deux
autres pretres de la Mission, Sa Saintet6 leur fit la
grace de dire que 1'Empereur lui avait acorde le r6taserait
blissement de leur Congregation, qu'elle
qu'avec
mais
France,
de
hors
seulement
non
employ6e
le temps, de la patience et de la sagesse, elle y serait
occup6e, comme pr&c6demment, m&me auprbs des pauvres de la campagne, selon son Institut.
(C Jusqu'a cette 6poque les Pr&tres de la Mission
auront a Paris une paroisse a desservir et les pauvres,
au salut desquels Ps sont consacr6s, y sont assez nombreux. Le soussigni a deji.'r6parti en plusieurs villes
de cet Empire quelques pretres de la Mission, qui lui
ont 6t& demandes par plusieurs ievqiws pour la direction de leurs S6minaristes. Les Pretres de la Mission
ne sont pas tous occupes dans des villes, hors de
France, auprbs des infideles. Les habitants, aux iles de
France et de la Reunion, sont confis A leur zele; les
montagnes du Liban; de 1'Archipel, etc., sont couvertes
de paysans qui ont besoin de leurs uissions. .
M. Brunet demandait done a 6tre r6int6gr6 dans la
situation de chef de la Congregation. I1 suggirait
comme mesure facile et transitoire la nomination de
M. Sicardi comme Provicaire sous l'autorite du Vicaire
G6neral. 11 demandait aussi par mesure de privoyance
a etre autoris6 a se nommer un successeur (Cqui, ajoatait-il, a la mort du soussign6, le repr6sente pour la
Superiorit6 de toute la Congr6gation de la Mision et
dz la Compagnie des Filles de la Charit6. Le grand
age du scussigne et les vicissitudes humaines exposant
ces deux corps 4 rester acephales, si le Souverain Pon-
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tife ne pourvoit pas a leur permanence dans leur intigrit6.
Le cardinal Fesch transmit cette pice an Cardinal
secritaire d'Etat (31 aofit 1805), en y ajoutant une
lettre a l'appui
Celui-ci par une lettre du 19 novembre i805 fait connaitre au Cardinal Fesch que le Pape consent i rendre
i M. Brunet le titre de Vicaire G&neral et qu'il accorde
qu'il puisse choisir quatre Assistants et un Admoniteur
qui devront &treconfirm6s par Sa Saintete, mais 1 condition que M. Sicardi, dependant de M. Brunet, dirigera la Congregation en qualit6 de Provicaire G6nral,
tant qu'il demeurera i Rome. Sa Saintet6 soustrait a la
juridiction du Vicaire G&nral, M. Brunet, les Missionnaires des Etats du Roi d'Espagne, en conformite a la
Bulle du 15 mai 1804, sollicite par Sa Majesti catholique, qui enleve a la juridiction d'un Sup&rieur non
existant dans ses Etats, les R6guliers qui d6sirent se
soustraire a la juridiction de leurs Sup&rieurs r6sidant
au dehors. Telle est l'analyse de cette lettre que nous
poss6dons dans nos archives k Paris.
Ce r6sultat ne repondait que partiellement aux
demandes de M. Brunet puisqu'il ne lui 6tait pas encore
accorde de se choisir avant sa mort un successeur.
Comme dans cette lettre au Cardinal Fesch il 6tait dit
que la Congrigation de Saint-Lazare n'6tait charg6e en
France que des missions 6trangires, celui-ci, qui se trouvait & Rome, adressa a son tour au Secrtaire d'Etat
le 22 noveabre 1805, une lettre, oa, comme archeveque

de Lyon, il donne plusieurs renseignements historiques
int6ressants :
C'est une affirmation purement gratuite, 6crit-il,
C
que la Congr6gation de Saint-Lazare n'existe pas
encore en France ct que M. Brunet n'est charge que
des Missions 6trangeres et point des Missions interieu-
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res... C'est une erreur telle que le soussign6 croit devoir
la relever, puisque l'on suppose que la r6union des
Missionnaires et 1'exercice de leur vocation n'est pas
permise en France.
( Avant meme le rappel de M. Brunet, le soussign6
avait r6tabli dans son diocese la maison de Valfleury, en
y r6unissant le reste des membres de la Congr6gation
de Saint-Vincent qu'il a pu trouver; et, depuis un
mois, faute de sujets, il a cr66 dans la ville de Lyon
une maison de Missionnaires pr6sid6e par un ci-devant
Capucin. Le soussign6 observe en outre qu'en France,
il y aurait diji plusieurs maisons de cet Institut pour
les Missions int6rieures sans le susdit Bref du 30 octobre 1804, par lequel les membres de cette Congr6gation
6pars en France, se sont crus dispenses d'ob6ir aux
ordres de M. Brunet et ont pr6f6r6 desservir des paroisses au lieu de s'unir en Communaut6 pour suivre leur
ancienne regle. A cet effet le gouvernement voulant
r6tablir cette Mission, autant qu'il est en son pouvoir,
pour donner de l'autorit6 au susdit M. Brunet et le
faire reconnaitre en France et pour 6ter aux 6veques
tout pr6texte de retenir les membres de cette Mission
dispers6e, S. M. l'Empereur des Francais a d6cr&t6 le
8 vendemiaire, an XIV (30 septembre 1805), de son
quartier g6n6ral de Strasbourg : ART i. M. Brunel
est confirme Superieur de la Mission, connue sous le
nom de Saint-Lazare. Ce sont les paroles du d6cret. Il
est done indubitablement prouv6 que le gouvernement
permet les Missions int6rieures; qu'on, a r6tabli des
maisons selon la regle de saint Vincent de Paul, que
M. Brunet en est reconnu chef par le gouvernement (I). •
(1) Le cardinal Fesch dans la suite de son Mcmoire appuyait de
nouveau la demande faite par M. Brunet de pouvoir se nommer un
successeur |qui prendrait le gouverement aprcs sa mort. II donnait
acte, aussi, de la notification faite sur les concessions faites par le
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S7. Bref du r3 mai i8o6, r~tablissant M. Brunet en
qualit de l'icaire giýueal. Vouvelles difficultis.
Ce fut seulement le 13 mai 1806 que le Bref sollicit6
parut.
Par ce Bref M. Brunet :
I0 Jouit de la facultd d'6lire son successeur, en cas
de mort, pour six mois; lesquels 6coul6s le Souverain
Pontife se r6serve la libert6 de le confirmer dans ses
fonctions ou d'en nommer un autre
20 M. Brunet est autorise i nommer ses Assistants, i

la condition toutefois qu'ils seront approuves par les
Visiteurs et confirm6s par le Souverain Pontife.
3° M. Brunet est r6tabli dans sa qualite de Vicaire
General, M. Sicardi 6tant institu6 Provicaire g6n6ral en
ces termes (i) :
I/a lamen ut, tuo hujusmodi durante munere, Pronunciatus Carolus, Dominicus Sicardi Provicarii functiones loco lui, tibique subjectus in Urbe exerceat.
Pape au sujet des religieux espagnols i la demande du roi d'Espagne
et qui les soustrayait a 1'autorite des superieurs etrangers.
D'autre part, sur ce dernier point, voici une note 6crite par le
secretaire de M. Brunet : a M. de Sobies, Visiteur de la Province
d'Espagne, consultb sur la defense faite aux Espagnols de correspondre avec leur Supdrieur hors du royaume a ropondu que cette
ddfense

ne concernait

que

les Ordres religieux,

qu'ainsi

elle ne

s'ctendait pas a notre Congregation ; aussi a-t-il continu, des lors
autant qu'il lui a itd possible, d'entretenir la correspondance avec
Paris. *
(I) Voici le texte du Bref du 13 mai 1806 adress6 par le pape
Pie VII k M. Brunet : c ... Te in Vicarium generalem memoratl
Congregationis, Nostro et Apqstolice Sedis placito duralurum, cum
omnibus et singulis juribus et frivilegiis fer alios Vicarios generales,
juxta dicli Instituti leges ac regulas aucorintate apostolica confrmatas, haberi et gauderi solitis, ac ediam cum earum amplitudine
jacultatum, guas Superioribus generalibus e(dem leges el regul
solummodo tribuunt, ita tamen ut, tuo hujusmodi durante munere,
pranominatus Carolus Dominus [Sicardi] frovicarii junctiones loco
tui, tibique subjeclus, in Urbe exerceat, auctoritate et tenore frasentis denuo instituimus, creamus el facimus. Tibique pfrlerea, etc.
D)ie, 13 mai 1806. x
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M. Brunet se r6jouit d'&tre ainsi r6tabli dans sa qualit6 de Vicaire General avec tous les droits et privileges
attaches a cette place par les Constitutions, c'ktaient
les termes du Bref.
I1 nomma pour ses assistants, en outre de
MM. Sicardi et Fenaja qui l'6taient deji, MM. Pierre
Claude et Claude-Joseph Placiard, et comme son admoniteur M. Laurent Phiiippe, nominations qui furent
approuv6es et sanctionn&es par le Souverain Pontife.
Bient6t apris, M. Sicardi, puis le Cardinal Secretaire
d'Etat (6 septembre 1806), 6crivirent i M. Brunet pour
lui faire connaitre que le Bref devait etre ainsi entendu:
qu'il avait &6 r&tabli Vicaire Gen&ral de la Congr6gation, mais que l'exercice de cette fonction etait divolu
a M. Sicardi rbsidant a Rome.
La lettre du Secr6taire d'Etat ne put etre remise i
son adresse. Laissant a son successeur une situation
embarrassante, M. Brunet, le I5 septembre 1806, 6tait
pass6 a une meilleure vie.
§ 8. Biograp/ie de M. Brunet
M. Francois-Florentin Brunet, naquit le 11 mai 1731,
sur la paroisse de Saint-Pierre de Bulgneville (I), Lorraine. II fut admis dans la Congregation de la Mission le 20 mai 1747, au Seminaire de Paris ; il y fit
les voeux le 21 mai 1749. Au sortir des etudes, il fut
envoyi comme professeur de philosophie au S6minaire
de Toul; plus tard, il y enseigna la Theologie. De cette
ville, il passa au Grand S6minaire d'Amiens en qualit6 de Sup&ieur dans le courant de 1757; il y demeura
jusqu'en 1772.
Du S6minaire d'Amiens, il fut envoyi a celui de
(i) C'est par erreur que les biographes le disent n• & Vitel. Ses
parents habitaient, il est vrai, Vitel ; mais M. Brunet est n6 h Bulgn6ville.
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Soissons pour en etre 6galemcnt Supericur; il y resta
depuis 1772 jusqu'en 1775. En 1775, il fut placet I la
tkte de celui de Chalons-sur-Marne. II en partit en 1787
pour prendre la direction de celui de Poitiers; il fut
6galement investi de la charge de Visiteur de la province de Poitiers.
A I'Assemblee g6n6rale de 1788, il fut nomme
deuxieme Assistant du nouvcau Sup6rieur G6n&ral,
M. Cayla. Pendant son sbjour a Saint-Lazare, il donna
ses soins d'une mani&re sp&ciale aux Etudiants en sa
qualit6 de Pr6fet des Etudes, et il 6tait d'autant plus
a meme de donner une bonne direction aux jounes Missionnaires qu'il avait d6ej publii des traites sp6ciaux
sur cet objet, fruit de sa longue exp6rience.
Lorsque les 6meutiers mis.en mouvement par la revolution, se pr6senterent A Saint-Lazare, dans la nuit du
12 au 13 juillet 1789, M. Brunet fut oblig6, pour se
soustraire A leur fureur, de passer au moyen d'une
6chelle, par dessus le mur qui longeait la rue du Paradis et il se r6fugia chez un charpentier du voisinage.
Comme il sortait vers 8 heures du matin avec 1'6tudiant
Lecointre qui I'avait accompagn6, il fut arrkt6 par un
nombre considerable de personnes suivant des voitures
de grains a la Halle. Ces voitures venant du dehors de
la ville, 6taient destin6es a 1'Ecole militaire; le peuple
leur fit prendre une autre direction. Voyant deux ecclsiastiques, les personnes qui entouraient ces voitures
forcerent M. Brunet et son compagnon A monter sur
deux voitures diffrentes; on les conduisit ainsi A la
Halle par le chemin le plus long, afin de les abreuver
plus longtemps d'outrages et d'invectives de toutes
sortes. Durant le chemin les bandits ne cessaient de
crier que c'itait du grain provenant de Saint-Lazare.
Ces deux Missionnaires furent expos6s aux hubes d'un
peuple nombreux qui accourait de tous c6t6s. Au milieu
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des vocifrations qui retentissaient de toutes parts,
M. Brunet ne nerdit rien de soni calme habituel et utilisa son temps en r&citant son chapelet. Plusieurs fois,
le jeune 6tudiant et lui furent menac6s tous deux d'etre
pendus a ia Halle. En effet, a peine y 6taient-ils arrives que de mauvais sujets essaybrent de se pr6cipiter
sur eux, et ils ne durent de pouvoir 6chapper " leurs
mains qu'a la contenance ferme des prdposes et aux
prieres d'un officier de garde.
M. Brunet rentra a Saint-Lazare, aussitut que les
brigands, n'ayant plus rien A d6vaster et ~ enlever, l'eurent abandonn6, et il y demeura jusqu'aprbs le 3 septembre 1792. A cette 6poque oblige d'en sortir encore,
il fut un des compagnons du Sup6rieur g6neral dans
tous ses voyages et partagea avec lui ses privations et
ses dangers.
A Rome, M. Brunet s'efforqa d'adoucir, autant qu'il
lui fut possible, 1'exil de M. Cayla par sa condescendance et son d6vouement sans bornes. Au d6ces de
M. Cayla, il devint Vicaire G6neral de la Congr6gation.
Rentr6 en France sur la fin de 1804 pour mettre la
main au retablissement de la Compagnie, il fut requ a
Paris par M. Dubois, ancien Missionnaire, cur6 de
Sainte-Marguerite, au faubourg Saint-Antoine. Dix
jours aprbs, il se fixa auprbs du Directeur des Filles de
la Charit6, M. Philippe, rue du Vieux-Colombier, chez
les Soeurs. II y r6unit quelques Missionnaires qui lui
servirent d'Assistants et de Secr6taires. Ce fut en vain
qu'il attendait la r6alisation des promesses que lui avait
faites le cardinal Fesch, pour le d6terminer A revenir
en France, c'est-i-dire la donation d'une maison qui pit
devenir le berceau de nouvelles g6n6rations de Missionnaires. La lutte qu'il eut a soutenir dans ces circonstances lui fut tres penible.
( J'ai &t6 temoin, dit M. Claude dans une circulaire,

).··N
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du d&Zcs de M. Brunet dans la Maison-Mere des Filles
de la Charit6, rue du Vieux-Colombier, a Paris. J'ai
admir6 sa patience re!igieuse dans les douleurs qui ont
pr6c6d6 sa mort. On peut i juste titre lui appliquer ces
paroles de l'Esprit saint : Spiritu magno vidit ultima
(Eccl., 48, 27). Avant la maladie qui l'a enlev6 a notre
affection, il prevoyait sa fin prochaine et il s'y disposa
par une resignation pleine et entiere a la volont6 de
Dieu. Avant sa maladie ii eut la prudente pr6caution de
remettre entre mes mains une lettre cachetee, qu'il
m'avertissait ne devoir etre ouverte qu'aprbs ses fun&railles. Elle le fut alors en presence des Missionnpires
de Paris et des environs ; elle contenait le nom de son
successeur, M. Placiard. *
Le Seigneur appela h lui M Brunet le 15 septembre 1806, A 5 heures et demie du soir, quelques jours
apres qu'il eut recu P'extreme-onction et apres qu'il eut
plusieurs fois particip6 au pain de vie.
M. Brunet fut toute sa vie tres laborieux 11 monageait si bien son temps, qu'aprbs avoir remplI exacte,Sminaire,.
ment les devoirs de sa place df Su

ts ouvrat'ex
il en trouvait encore pour compo
ges, utiles pour le clerg& Nous avons de lui :
-V* Parallile des Religions. Paris, Knapen, 1792, 5

vol., in-4°. On peut voir, dans la Biographie universelle,
1'eloge qu'en fait I'auteur de l'article sur M. Brunet.
* Elmenuta Theclogiae, etc., Romae, 1801-1804.
Typis Lazzarini, 5 vol. in-4°. Ouvrage volumineux,
peu connu, mais qui revele une haute intelligence et
des connaissances tres 6tendues.
3° Traite des devoirs des pinitents et des confesseurs.
Metz, Collignon, 1788. Un volume in-I2.
4° Du skle de la Foi dans les femmes, et des heureux effets qu'il peut produire dans I'Eglise, par
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M. Brunet, pretre de la Congr6gation de Saint-Lazare.
Paris (sans date). In-12 de 65 pages.
5" Lettre sur la manihre d'itudier la Thdologie.
Pour completer les notes sur M. Brunet, nous inskrerons un fragment de la Circulaire que M. Placiard
adressa aux maisons des Filles de la Charit6 pour leur.
faire connaitre qu'il avait et6 d6signe comme son suc<esseur dans le gouvernement des deux families de saint
Vincent
< Les douleurs que M. Brunet 6prouvait depuis plusieurs jours et un reste de force qui montrait sa bonne
constitution, nous faisaient craindre les angoisses d'une
longue agonie; mais le Seigneur, content des sacrifices
qu'il avait faits, lui a 6pargn6 ainsi qu'a nous, ces crises si terribles a la nature. II s'est endormi paisiblement
dans le Seigneur au milieu de ses enfants cheris et
faisant les voeux les plus ardents pour leur bonheur.
<c Les cheres Sceurs de la maison principale et la
Sceur Sup6rieure a la tte, n'ont rien n(glig6 pour remplir envers lui les devoirs de la pite filiz.le; elle lui
ont prodigu6 les soins que chacune de vous aurait dsir6
lui rendre.
<t Entre jeune dans la Congregation, son amour pour
ses devoirs ne s'est jamais ralenti; il lui a fait honneur, avant les troubles revolutionnaires, par une r6gularit6 soutenue, une foi vive, une pi&6t tendre et une
science profonde; son attachement a la religion itait
si grand, qu'il d6robait au sommeil une partie du repos
qu'exige la nature, pour d6fendre les vdrit6s saintes
contre le sarcasme de l'impi&6t et 1'insouciance des
mauvais chr6tiens. Il existe de lui plusieurs ouvrages
volumineux qui attestent '&tendue de ses connaissances, son travail infatigable et son zele ardent pour
1'Eglise.
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, A tous ces avantages si rares, il joignait une aimable gaiet6, caractere distinctif de la vertu slun I'Ap6tre saint Paul; ainsi sa vie, quoique pleine de bonnes
reuvres, n'avait. rien d'austere. Ennemi des formes
repoussantes, la stevrite 6tait pour lui, 1'indulgence
ipor les autres, et sc.uvent il cachait sous des dehors
faciles les sacrifices les pjlus grands. Cette aminit6 dans
le commerce de la vie ne l'a point abandonn6, lors
meme que tout le contristait.
ala vue du bouleversement
de douleurs
'< Navri
6pouvantable qui s'op6rait dans les idees et les choses,
oblige de fuir lui-meme la hache r6volutionnaire, il se
retire h Rome, sert d'appui et de consolation a M. Cayla
et a le bonheur de recevoir les derniers soupirs de ce
vertueux et savant G6n6ral que la Providence n'a fait,
pour ainsi dire, que montrer a la Congr6gation. Charg&
dans ces circonstances orageuses du pesant fardeau que
lui avait 16gu6 M. Cayla, ses sollicitudes redoublent
sans alterer sa s6r&nit6; 1'espoir de sauver du naufrage

les deux families de notre saint Instituteur, lui donnent de nouvelles forces; les difficult6s ne l'effrayent
pas et comme Abraham, il espbre contre toute esperance. Si ses vaeux n'ont pas te6 complktement accomplis, il eu au moins la consolation de vous voir en
pleine activit6, rev&ues de votre habit. animes de
I'esprit de votre 6tat et vous multiplier pour le bonheur
de l'humanit6 souffrante. ,
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
15. Frere Dumortier (Emile), clerc, d6ced6 le 24 f&vrier
1911, a Dax (France); 26 ans d'age, 7 de vocation.

16. M. Saliege (Ignace), pretre, d6cedi le 14 f6vrier, a
Antoura (Syrie); 67, 45.
17. M. Bystczonowski (F6licien), pr&tre, d&c6d6 le
i" mars 1911, a Cracovie (Autriche); 45, 28.
18. Fr. Madigan (Richard), coadjuteur de la maison
de Cape Girardeau,

d&c6d6 le ier mars 1911,

Etats-Unis; 58 de vocation.
!-. Fr. Ferrucci (Dominique), coadjuteur, dec6d

aux

Icl

I"r mars 1911, a Rome; 89, 67.
20. M. Duez (C6lestin), pr&tre, d6cede le 11 mars 1911,

a Rongy (Belgique); 60, 36.
21. Fr. Meazza (Placide), coadjuteur, dec6d6 le 16
mars 1911, a Scarnafigi (Italie); 67, 36.
22. M. Scialo (Joseph), pretre, d6c6d6 le 25 mars 1911,

a Naples; 81, 33.
23. M. Duchemin (Raymond), pr&tre, d6c6d6 le 13 avril
1911, a la Maison-Mere a Paris; 78, 55.
24. M. Flandorfer (Charles), pr&tre, d6c6d6 le 12 avril
1911, a Vienne (Autriche); 73, 51.

25. M. Dehouck (Georges-Auguste),

pr&tre, d6c6d6 le

2o avril 1911, a la Maison-Mere a Paris; 33, 1o.
26. M. Whitty (Martin), pr&tre, d6ced6 le 22 avril 1911,
a Scheffield (Angleterre); 52, 32.

27. M. de la Viuda (Th6ophile), pr6tre, d6c6d6 le 24
avril 1911, a Teruel (Espagne); 56, 37.
28. M Gentat (Pierre), pretre, d6c6d6 le 26 avril 1911,
i Turin; 35, 10.
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29 Fr. Salmutter (Charles-Borrom6e),
coadjuteur,
d6cd6d le 1" mai 1911 A Graz (Autriche); 32, IL.
30. M. Mac Gill (Jacques), prktre, d6cd6e le 18 mai
1911, a Germantown (Etats-Unis); 83, 6o.
31. Fr. Napoleoni (Carmen), clerc, d6eced le 15 mai
1911, A Chieti (Itali); 22, 6.
NOS CHERES S(EURS
(Fevrier-Mai rgzr)
Henriette Fouquet, decidde Lla Maison de Charitd de Montolieu (France); 68 ans d'age, 44 de vocation.
Eugenie Corneviu, Maison de Montolieu; 78, 45.
Rosalie Alexandrowicz, H6pital Geniral de Posen (Pologne
(prussiesne); 77, 56.
Euginie Magnien, H6pital de Montlucon (France); 52, 31.
Marie Chenot, H6pital de Senlis (France); 62, 42.
Clara Menu, Hospice Civil d'Armentiees (France); 82, 6o.
Guilhermina Costa, Asile de Mendicitd de Bahia (Brisil);
70, 50.
Mane Bernard, Maison Principale k Paris; 64, 43.
Marie Pannetier, Asil des alieais de Rennes (France); 68, 46.
Marianne Axes, Maison Marie Immaculde de Bruges (Belgique); 7o, 52.

Jeanne Diseomp, Maison de chariti de Clichy (France);78, 52.
Isabelle Sergeant, Orphelinat d'Aragona (Italie); 73, 5o .
Hilene Riordon, Refuge d'Enfants de Boston (Etats-Unis);

78, 53Apulline Pagel, Providence de Marianna (Brisil); 85, 68.
Antonia Peixoto, Providence de Bahia (Brisil); 35, 13.
Anne Guittet, Maison de charit6 de Clichy (France); 77, 53.
Marie Moreau, Paroisse Saint-Jean, Lyon (France); 72, 50.
Marie Jauch, Paroisse Saint-Etienne, a Limoges (France)
46, 24.

Marie Fouquet, Maison Saint-Vincent, 1'Hay (France); 78, 55.
Addlaide astagne, H6pital de Savone (Italie); 67, 42.
Louise Bonino, Orphelinat de Mondovi (Italie); 73, 52.

Marie Kraine, Hospice d'Enfants de Vienne (Autriche); 2z,2.
Anne Haiser, Ecole de Pinkafo (Hongrie);

73,

57.

Marie Widner, Maison Centrale de Salzburg; 72, 51.
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Marie Petit-Jean, Misericorde de Nimes (France); 77, 56.
Marie Ripert, Maison de Chariti de Bondja; 65, 40.
Marie Magnasse, Maison de Charit6 de Montolieu, 68, 5.
Marguerite Ludovichetti, Hospice de Rimini (Italie); 65, 41.
Marie Pellegrini, Ricovero de Livourne (Italie); 62, 38.
Marie Bennegent, Maison Centrale de Sienne; 78, 59.
Aimee Brosseaud, Maison de Charit6 de Clichy (France)
51, 25.
Henriette Serange, Maison de Charite de Chiteau-l'Eveque
(France); 61, 37.
Thirese Becker, Maison centrale de Culm (Pologne vrussienne); 68, 44.
Marie SchlogI, Hopital GCndral de Graz; 50, 25.
Elisabeth Rispoli, Maison Centrale de INaples; 33, i2.
Cdlina Carrez, Maison Marie Immaculde de Louvain; 76, 51.
F6licit6 Wojno, HBpital de Pragua, h Varsovie; 70, 52.
Marie Perrotin, Maison Principale de Paris; 82, 63.
Rose Fabre, Orphelinat de Saint-Etienne (France); 86, 65.
Alphonsine Taburet, Asile des ali-nis de Rennes (France) ;

69, 44.
Bandilia
Pinto,
(Chili); 62, 29.
Fernanda Lagos,

H6pital
Maison de

Saint-Augustin,

de

Valparaiso

Charite de Santiago

(Chili);

53, 17.
Elisa Epagneul, Maison Principale de Paris; 78, 54.
Maria Nogues, H6pital Saint-Jean de Dieu, k Malaga ; 53, 31.
Jeanne Gret, Maison de Charitd de Saint-Brieuc (Espagne) ;
40, 14.

Val&rie Weiss, H6pital Municipal de Beuthen (Pologne prussienne); .36, 16.
Anne Sciaccaluga, Maison Centrale de Turin; 71, 39Ramona Bonora, Ecole catholique de Cadix (Espagne); 68, 48.
Tecla Alsina, Maison S. Diego de Valdemoro (Espagne) ;
8o, 6o.
Gregoria Medina, Hospice des Enfants trouvds de Murcia
(Espagne) ; 68, 45-.
Andr6a Rodriguez, Bienfaisance de Huelva (Espagne)'; 34, z2.
Andresa Basterrechea, H6pital de Onteniente (Espagne)
20, 10 mois.

AmClie Waschicek, Prison de Meseritsch (Autriche) ; 62, 44.

Barbe Homaromy, Institution Sainte-Anne d'Eger (Hongrie);
56, 38.
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Marie Maniez, Paroisse Sainte-Eulalie, a Bordeaux; 68, 44.
Francoise Claval, Maison Principale a Paris; 86, 65.
Jeanne Perrier Maison Centrale de Belletanche (Lorraine) ;
66, 47.
Honorine Guette, Hospice de Huy (Belgique); 76, 55.
Marie Mathoda, Hospice d'Ancona (Italie); 70, 44.
Edmne Farley, Maison de Charit6 de Plymouth (Angleterre)
40, 18.

Charlotte Sorkb, Asile d'aliines de Budapest (Hongrie); 30, 13.
Marie Charras, Paroisse Sainte-Madeleine, a Paris; 36, 16.
Marie Lesimple, H6tel-Dieu de Clermont-Ferrand (France)
73, 47.
Sophie Honowalska, Maison Centrale de Cracovie; 77, 54.
Concetta Marrazzi, Maison Centrale de Naples; 53, 33.
Juana Seminario, Collige de l'Immaculie-Conception, a
Manille (Iles Philipines)'; 68, 45.
Juliana Gomez, Maison Centrale de Madrid; 75, 52.
Gabina GonzaI~s, H6pital d'Avila (Espagne); 67, 36.
Josefa de Soizate, H6pital de San-Sqbastien (Espagne) ;
27, 7-

Higinia Pirez, H6pital d'Algorta (Espagne) ; 36, 17.
Marie Rous, Maison de Charit6 de Chiteau-l'Ev6que (France);
72, 53Gertrudis Rojas, Asile du Salvador de Valparaiso (Chili)
51, 30.
Zoc Carriere, H6pital Ge6nral de Montdidier (France) ; 85, 61.
Primiaa Ghisoni, Maison Centrale de Turin; 30, 9.
Catherine Hodetz, Ecole de Saint-Jean (Hongrie); 71, 52.
Marie Charles, Maison de Sdon-Saint-Andri (France) ; 82, 56.
Marguerite Basini, Maison Centrale de Turin ; 25, 6.
Sidonie Rohaert, Providence de Bruxelles; 74, 51.
Apollone Szymanska, Maison de Charite de Schonecken (Belgique) ; 27, 4.
Marie Dethon, Maison Centrale d'Ans (Belgique); 68, 44.
C&ile Raisin, Maison de Tchou-San (Chine); 56, 27.
Ignacia Alcalde, Asile des alienes de MIrida. (Espagne) ;
59, 29Paula Gago, H6pital de Leon (Espagne) ; 35, 12.
Carmen Vila, H6pital de Paredes de Nava (Espagne); 49, =4Pilari Serrano, -H6pital de Segovia (Espagne); 46, 2o.
Louise Comont, Paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bellevilie,
i Paris ; 6o, 39.

-
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Irene Pascucci, Orphelinat de Lecce (Italie); 77, 41.
Marie Leo, H6pital Saint-Joseph de Philadelphie (Etats-Unis);
41, 9-

Pauline Fabreguettes, H6pital Ophtalm. de Madrid ; 57, 25.
Comina Navarrete, H6pital du 2 de Mai, A Lima ; 49, 28.
Marie Desvignes, Maison de Charite de Nancy; 39, 68.
Madeleine Carneiro, Santa Casa de Saint-Jean del rei (Brdsil)';
53, 33-

Rosalie Ziotowska, Infirmerie de Byslawek (Pologne ptussienne) ; 69, 43.
Erminia Rubini, Maison Centrale de Naples; 60, 38.
Khanonmi Kallon, Providence de Khosrova (Perse)'; 74, So.
Maria Cortizo; Asile des Convalescents de Madrid; 31, -'.

Juana San Martin, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne); 59, 36.
Sabina Vidal, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne);
83, 55Cecilia Alva, H6pital Saint-Jean de Dieu de Grenade; 74, 49.
Marie Munier, H6pital General de Saint-Omer (France); 67,45.
Catherine Marquet, Asile San-Manuel de Malaga; 67, 47.
Charlotte Gallo, Maison Centrale de Turin; 36, 13.
Mathilde Bedu, Maison Sainte-Marie de Boulogne-sur-"ivr ;
7', 45Rachel Leconte, Maison de Charit6 de Caen (France) ; 69, 42.
Marie Bonisset, Hospice de Huy (Belgique); 79, 58.
Marie Debevc, H6pital General de Laibach (Autriche); 35, 14.
Barbe Leber, Hospice des Incurables de Laibach (Autriche);
47, 27.

Marie Carrier, Maison Saint-Etienne, de Chilons-sur-Marne;
72, 47-

Marguerite Rouveroux, Providence de Salonique; 77, 54Jeanne 'de Courrfges, Maison de Charite de Montolieu
(France) ; 35, 1o.

Anna

Gribbin,

Orphelinat

de

Charite

de

Washington

(Etats-Unis)'; 32, Iu.

Marie Pissis, Misdricorde de Lille (France); 55, 33Rita Bon, Maison San Diego de Valdemoro (Espagne); 75, 50.
Maria Bellver, Hospice d'Alicante (Espagne); 71, 51.
Purification de Anitua, Hospice de Lion (Espagne); 62, 42.
Ecequiela Larranaga, Asile de Bilbao (Espagne); 49, 17Maria Calzada, Infirmerie de Flores (Ripublique Argentine) ; 30, 4-

-

412 -

Consuelo Morgavi, Maison Centrale de Turin;
30, .
Jeanne Marty, Paroisse Saint-MWdard, a Paris; 72, 48.

Purificacion Creus, Bienfaisance de Tarragona (Esp:Lgne)

;

76, 46.
Thdodosie Luszezewska, Sanatorium de Rduka; 40, 17.

LUontine Ruat, Maison de Charit6 de Clichy, 77, 55-

Marie Le Sassier, Asile des Alienes de Baltimore; 65, 32.
Anna Borgna, Orphelinat de Campomorone (Italie); 51, 31.
Rosalie Magenc, Asile Saint-Pierre de Nice, 72, 44.
Clarisse Lebeau, Maison de Charite de Chevresis (France)
66, 44.
Lucile Vasseur, Hospice de Gonesse (France) ; 26, 3.
Anne Borgna (Orphelinat de Campomorone (Italie); 51, 31.
Angele Cavallini, Maison Saint-Joseph de Grugliasco (Italie);
48, 27.
Marguerite Vareillaud, Maison de Charite de Clichy; 76, 51.
Marie Lemoine, Orphelinat Notre-Dame de la Salette, a Bahia;
70, 49Marie Nowak, Maison Centrale de Cracovie (Pologne autrichienne); 34, 6.
Marie Blaise, Asile des Aliends de Rennes (France); 59, 34.
Vironique Raj, H6pital Saint-Jean de Budapest ; 24, 4.
Adelaide Andrivet, Maison de Charite du Vigan (France) ;
76, 52.
Marie Terlizzi, Asile d'Aquila (Italie); 63, 41.
Marie Clipteux, Hospice de Nivelles (Belgique) ; 83, 56.
Dolores Garcia, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne) ; 35, 11Maria Urcelay, Maison Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 24, 4Celedonia Iriarte, Maison Centrale Saint-Nicolas de Valdemoro (Espagne); 78, 59.
Anna Beas, Maison Centrale Saint-Nicolas de Valdemoro
(Espagne) ; 31, 1o.
Maria Odriozola, Maison Centrale de Madrid; 85, 6o.
Francisca Estadella, Maison San-Diego de Valdemoro (Espagne); 77, 53Pia Sarasa, Collige de l'Immaculee-Conception de la Havane
(Espagne); 82, 53.
Encarmacion Ciurana, Enfants Trouvis de Logrono (Espagne); 39, 17Albertina Rebora, Orphelinat de Mondovi (Italie); 63, 39-
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Marie Bartl, H6pital de Schwarzach (Autriche); 30,

12.

Henriette Bernard, Hospice de Barlin (France);
39, 17.
Marguerite Portes, Hospice Greffulhe, de Levallois (France);

91, 62.
Marie Comandone, H6pital de Pallanza (Italie);
50, 31.
Jeanne Gilbert, Maison Centrale de Madrid; 73,
52.
Josephine Hibert, H6pital Saint-Vincent de Santiago (Chili);
72, 50.
Maria Zummo, Maison Centrale de Naples, 30,
4.
Catherine Lonbat, Maison de la Cite, Carcassonne; 82, 59.
Antonia Dell'Olio, Albergo de Naples; 48, 25.
Marie Paoli, H6pital Civil de Constantine; 49, 6.
Anne Schrefler, H6pital de Saint-Polten (Autriche)'; 43, 20.
Thirese O'Brien, Hopital Saint-Vincent de Norfolk (EtatsUnis); 36, 15.
Denise Dubois, Maison Saint-Michel, de Boulogne-sur-Mer ;
66, 44.
Marie Wagner, H6pital Saint-Antoine de Smyrne ; 30, 12.
Louise Desmaison, Maison de Chariti de Chiteau-l'Eveque ;
33, 12.

Josephine Nigre, Grande M. de Marseille; 65, 45.
Laure Terraz, Providence de Fribourg (Suisse) ; 52, 36.
Emilienne Dihus, H6pital de Montmirail (France) ; 52, 30.

VARIETES
I. -

SUR M"
NEE

NOTICE

DE GONDI

FRANCOISE DE SILLY; COMTESSE DE JOIGNY

Nous avons de temps k autre donne des Notices biographiques sur
les principaux bienfaiteurs de la Congregation. Personne n'y a
droit autant que Mme de Gondi, dont ie nowi se trouve avec celui
de M. de Gondi au bas du trait6 de fondation de la Congr6gation
de la Mission, et grAce & qui Mgr de Gondi, l'archev.que de Paris,
irocura h saint Vincent de Paul la maison des Bons-Enfants, berceau de la Congregation de ia Mission. - La presm-nte notice est
extraite des Vies des Dames jrancaises qui ont etcles plus clres
dans le xvi' siecle, par leur piild, el 'eur divouement pour les pauvres. [Par I'abbe G.-T.-J. Carron.j Un vol. in-8 ', Louvain, 1826);
.page 239.

Frangoise-Marguerite de Silly naquit en Picardie, en

-
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1580. Elle etait fille d'Antoine de Silly, comte de la
Rochepot, baron de Montmirel, qui fut gouverneur
d'Anjou, et ambassadeur en Espagne. Sa mere 6tait
Marie de Launoy, qui la laissa orpheline des sa jeunesse. Son phre se remaria a Jeanne de Coss,, veuve de
Gilbert Gouffier, due de Roannois. Cette belle-mre ne
n 6 gligea point l'6ducation de Mesdemoiselles de Silly;
car FranCoise-Marguerite avait une sceur cadette. On
prit soin de les former a la vertu et a la piet6. On destinait l'ainee au jeune duc de Roannois, que Jeanne de
Cosse avait eu de son premier mariage; mais oette
alliance n'eut pas lieu, et Mile de Silly 6pousa PhilippeEmmanuel de Gondi, comte de Joigny et G6n&ral des
galeres, troisibme fils du duc de Retz.
Elle m&itait d'entrer dans une famille si distinguie
par sa pi6t, M. de Gondi 6tait un gentilhomme plein
de courage et d'honneur. Il servit sous quatre rois avec
beaucoup de fidelit6, et se distingua principalement
dans une ekxpdition contre Alger et dans les guerres
contre les protestants. II eut de sa femme trois fils :
Pierre, depuis due de Retz; Jean-Francois de Paule,
qui fut cardinal, et un autre fils mort en bas age. La
comtesse de Joigny, qui avait fort a cceur d'6lever ses
enfants dans les sentiments de religion dont elle-mnme
6tait remplie, desirait avec ardeur confier leur education
a une personne d'une vertu 6prouv6e ; elle s'adressa
pour cet effet au pere de B6rulle, fondateur de 1'Oratoire, a qui sa vertu, plus encore que sa naissance avait
prociur6 la consideration et la confiance de tout ce qu'il
y avait alors de plus distingu6 ala ville et a la Cour.
Elle d6sirait qu'il lui donnat quelque saint pr&tre de sa
congregation, pour 6lever MM. de Retz.
M. de BWrulle jeta les yeux sur Vincent de Paul,
alors cure de Clichy prbs Paris, qu'il engagea i prendre
cette place, comme par essai. La. Providence le permit
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ainsi pour mettre Vincent de Paul en relation
avec les
personnes les plus distinguees par leur naissance,
et
pour le preparer an r6le important qu'il devait remplir
un jour. II parait que oe fut vers 1613 que le saint pr&tre entra dans la maison de Gondi. Ses soins pour
ses
6leves furent parfaitement second6s par la piet4
de la
comtesse de Joigny. Jeune encore les devoirs de la religion et l'ordre de sa maison faisaient son occupation
principale. Mais si Vincent de Paul cut a se louer dea
exemples et des procides de cette dame chr6tienne, elle
eut encore plus a se f6liciter d'avoir requ chez elle un
homme d'une si haute et rare vertu. L'esprit de religion,
de paix et de charit6 entra avec lui dans l'h6tel de
Gondi; il s'y rendit utile aux maitres et aux domestiques. II donna au Gn&ral des galeres des conseils salutaires dans iplusieurs occasions importantes, et I'emp&cha entre autres d'6couter son ressentiment dans une
circonstance oi le faux honneur du monde allait l'engager dans un de ces combats singuliers, que l'humanite
et la raison ne r6prouvent pas moins que la loi de Dieu.
La comtesse de Joigny sentit bient6t tout le prix du
tresor qu'elle avait acquis. I1 y avait a peine un an que
Vincent de Paul 6tait dans sa maison, qu'elle r6solut
de le prendre pour son directeur. Comme elle allait a
Dieu sincerement, elle ne fut point effray6e du grand
zele et de la perfection du vertueux instituteur de ses
enfants, et elle lui fit ordonner par le p&re de Berulle
de se charger du soin de sa conscience.
Sous la conduite d'un homme si anim6 de l'esprit de
Dieu, elle fit les plus rapides progres dans le bien. Elle
r6pandit de grandes aum6nes dans le sein des pauvrcs.
Elle avait surtout soin de ceux qui habitaient dans ses
terres, visitait les malades, se faisait un honneur de les
servir, terminait a I'amiable les diff&rends entre ses
vassaux, veillait a ce que ses officiers leur rendissent
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justice, et tachait de ne mettre en place que des hoimmes droits et integres. Elle souhaitait ardenunent qut
Dieu fit servi et honor6 dans ses domaines, et elle y
travaillait, de concert avec saint Vincent de Paul, qui
I'accompagnait dans ses voyages, tandis que le g6neral
des galeres 6tait oblig6 de rester a la Cour cu de faire
son service a l'arm6e. S'6tant aperue avec doulcur de
l'ignorance et de l'apathie des gens de la campagne sur
I'article de la religion, elle tablit dans sa terre de Fuileville des missions, et ensuite dans toutes ses terres.
Elle s'occupait aussi sans relache de sa sanctification
et de celle des autres, quand elle eut un vif sujet de
peine qui lui vint de la part de celui dont elle eft cru
le moins avoir a en craindre. Saint Vincent de Paul sortit inopin6ment de l'h6tel de Gondi. Peut-6tre le respect qu'on y avait pour lui, affligeait-il son humilit6;
peut-tre aussi craignait-il qu'il ne se glissat quelque
chose de trop humain dans la confiance qu'avait en lui
la comtesse de Joigny. Elle ne pouvait se passer de ses
conseils, et il avait eu peine a obtenir d'elle qu'elle
s'adressat a un autre pr&tre. Elle trouvait que li seul
savait apaiser les troubles de sa conscience et rendre la
paix a son ame. Vinoent de Paul, d6tach6 de tout, craignit d'etre, sans le vouloir, un obstacle au d6tachement
qu'il voulait inspirer A la G6nerale des galeres, et il alla
se cacher dans le fond de la Bresse, oii il se chargea
de la paroisse de ChAtillon-les-Dombes. Mme de Gondi
fut extremement sensible a cette s-paration; elle le
regrettait pour elle-mnme, pour ses enfants, pour sa
maison, pour ses vassaux. Elle mit dans ses int6rets le'
pere de B6rulle, dont elle connaissait l'ascendant sur
l'esprit de Vincent de Paul. Elle ecrivit plusieurs fois
a ce denier, en lui repr6sentant le bien qu'il pouvait
faire dans sa maison et dans ses terres, et le besoin
qu'elle avait de ses conseils. Elle s'efforca de le toucher
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par les motifs les plus propres a faire impression sur
son esprit Elle lui fit 6crire dans le mxme sens par
plusieurs de ses connaissances de Paris. Elle n'obtint
pas tout de suite ce qu'elle disirait avec tant d'ardeur.
La Providence qui avait conduit Vincent de Paul a Chitillon-les-Dombes, voulut au moins lui donner le temps
d'y operer le bien pour lequel elle l'y avait attire, et
ce ne fut qu'apres que le saint prftre cut reform6 cctte
paroisse, et y cut 6tabli l'ordre et la pit6i, qu'il consentit, sur de nouvelles instances, a rentrer dans la maison
de Gondi; ce qui eut lieu le 24 d&cembre 1617. Mais il
n'eut plus qu'une inspection ge6nrale sur I'6ducation des
enfants du G&n&ral des galeres, et ii put se hvrer ai tout
son zele, soit pour le ministere, soit pour les oeuvres de
charite.
La comtesse de Joigny, qui avait eu tant de peine a
obtenir son retour, lui fournissait le moyen de travailler an salut des ames. Pendant que Vincent de Paul
faisait des missions dans ses domaines, elle-meme en
faisait aussi i sa maniere. Quoique d'une sant6 faible et
meme infane, elle se multipliait pour le prochain. Elle
exhortait les paysans de ses terres a profiter des instructions qu'on leur adressait. Elle visitait les malades,
consolait les afflig6s, ripandait des anm6nes, favorisait l'itablissement des Compagnies de charite, que Vincent de Paul avait formees pour la premiere fois a Chi-tillon, et qu'il institua de meme dans plus de trenme
paroisses d6pendantes de M. de Gondi. Montmirel, oil
la Genrale des galeres habitait le plus souvent, se ressentit aussi le plus de sa pr6sence et de celle du vertueux directeur qui l'accompagnait ordinairenment dans
ses voyages. Ils en chasserent a la fois l'ignorance, le
vice et la misere. ls optr&rent Ic mrme bien a Folleville, a Villepreux, a Joigny. Des confreries d'hommes
et de femmes pour le soulagement des pauvres et des
malades furent 6tablies dans ces diffrents lieux.
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Les avantages que les missions de Vincent de Paul
procuraient aux villages oii il les faisait, dcidirent la
comtesse de Joigny a perpetuer cet ktablissement, et
par un acte du 17 avril 1625, elle et son man donnerent
quarante mille francs pour fonder des missions qui
devaient 6tre faites tous les cinq ans dans leurs terres.
Ce fut ie dernier acte de charit6 de Mme de Gondi. A
peine eut-elle termine cette fondation, qu'elle tomba
malade. Elle comprit aussit6t le danger de son 6tat, et
remercia Dieu de deux choses : premierement d'avoir
pourvu aux besoins de ses vassaux; secondement d'etre
assist6e dans ses derniers moments, par le saint pr&tre
auquel elle avait donni sa confiance. C'6tait oe qu'elle
avait toujours soulaite, et elle mit cet avantage a profit
Si elle avait experiment6 en plus d'une rencontre le
talent de Vincent de Paul pour calmer ses peines int6rieures, elle eut encore plus a se feliciter d'avoir un tel
appui dans le dernier passage. Encourag6e par un si
bon guide, elle fit a Dieu le sacrifice de sa vie, et vit
avec joie la dissolution de son corps. En mourant elle
recommnanda son mari et ses enfants a Vincent, et les
exhorta a suivre ses conseils. Elle aurait m6me voulu
qu'il n'eit jamais quitt6 la maison; mais la Providence
en ordonna autrement. Ce fut le 23 juin 1625, que la
pieuse comtesse passa a une vie meilleure. Elle fut
enterr6e dans l'6glise des Carm6lites de la rue Chapon,
a Paris,
Son mari qui avait 6t6 de moiti6 dans ses bonnes
oeuvres, et & qui ses charges n'avaient point fait oublier
ce qu'il devait a Dieu, fut si toucht de la perte qu'il
venait de faire, qu'il prit la resolution de se retirer
entierement du monde. II quitta ses honneurs et ses
titres, entra dans la Congregation de l'Oratoire, y prit
meme les Ordres sacr6s, et y v6cut pendant trente-cmq
ans dans la pratique des vertus chr6tiennes et sacerdo-
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tales. Il mourut a Joigny, le 29 juin 1662. On conservait a l'Oratoire sa Vie manuscite.
Voici, pour completer la Notice qu'on vient de lire, les indications
qu'on trouve a la Table ginerale de la collection bien connue le
nos lecteurs : Saint Vincent de Paul, sa vie et ses ierits, sur M. et
Mine de Goadi :
GQNDI (Philippe-Emmanuel de), comte de Joigny, gendral des
Galeres. Notice. S. Vincent devient precepteur de ses enfants (1613),
I, 49. - S. Vincent le d4tourne d'un duel, 54; VIII, 23. - Sa
douleur (du ddpart de S. Vincent. Lettre pleine de foi qu'il 6crit A
ce sujet a Mmne de Gondi (septembre 1617), 66. - Nouvelle lettre
pour se rdjouir de l'esp6rance qu'il a de revoir le saint, 74. - S. Vincent erige sur les terres du g6neral de nombreuses confr6ries de charite (x6z8), 77. - II fait nommer S. Vincent auminier royal des
galtres (16x9), g9. - De concert avec Mme de Gondi et son frere
l'archevEque de Paris, il procure a S. Vincent le college des BonsEnfants pour y etablir une sociCet

de pr&tres (1624),

o14. -

Contrat

de la fondation faite par lui et Mme de Gondi pour l'ktablissement
de la Congregation de la Mission (1625), 105 : XI, 434. - S. Vincent se rend en Provence pour lui annoncer la mort de Mme de Gondi
(1625), I, iio. - I quitte ie monde et se retire a l'Oratoire, 112.
Son zile pour ia fondatiun des &coles, IV, 40. - Le Saint lui
ecrit an sujet d'un enfant expos6e
Villepreux. Embarras que lui
cause la legislation de ce temps touchant les enfants trouv6s, VI, 456.
- II Pentretient des demarches qui se font pour la nomination de la
superieure d'un monastere de Poissy, VII, 265. - Sentant sa fin
approcher, S. Vincent lui fait ses derniers adieux, 597. - II ne parlait jamais mal des absents, VIII, 16. - Son amour de la pauvrete, X, 263. - S. Vincent se propose de l'entretenir d'une bonne
oeuvre a continuer a Moutmirail, XI, 54.
, Sa mort (1662),

I,

Ir2.

GONDI (Frangoise-Marguerite de Silly, baronne de Montmirail,
dame de), femme du precedent. Ses vertus. Elle se place sous la
direction de S. Vincent de Paul (1613), 1, 49, S5; III, 316. - Son
estime pour le Saint, I, 55. - Elle prie S. Vincent de faire i Folleville, un sermon sur les confessions g6enrales et desire faire donner
des missions piriodiques sur ses terres (1617). Elle fait une donation
par testament dans ce but en faveur de S. Vincent, 58, 6o. - Sa
desolation du d6part de S. Vincent. Lettre qu'elle 6crit k ce sujet
a une personne de confiance, 66. - Lettre a S. Vincent lui-meme, 69.
- Au retour de Vincent, elle le regoit comme un Ange du ciel, 75. Elle erige sur ses terres de nombreuses confreries de Charit6. Elle
veut etre inscrite la premiere parmi les servantes des pauvres dans
la Confrerie de la Charit6 de Montmirail (1618); puis, comme premiere Assistante, 77; XI, 402. - Elle coopre an fruit des missions
par son zile et la visite des pauvres (1620), I, 86. - Elle procure a
S. Vincent le college des Bons-Enfants (1624), et elle fait, avec son
mari, un contrat de fondation pour I'itablissement de la Congr6gagation de la Mission (1625), 1o4, 105, XI; 434-
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Ses vertus. Elle ne parlait jamais mal de personne, III, 255; VIIi,
16. - Supportait les defauts de tout le monde, VIII, 284. - Sa
simplicite et sa prudence, 394. - Comment elle mettait ses peines
au pied do crucifix et se trouvait soulagde, IX, 435Sa mort (23 juin 1625) ; son 4elge 1, 09.

II. -

STATISTIQUE.
public

L'Annuaire pontifical catholique pour 1911,

par Mgr Battandier, donne (p. 462 et suiv.) une statistique des ordres et communautes religieuses qui a &ft
reproduite ta et la. A notre tour, nous lui empruntons
quelques-uns de ses renseignements (indication du fondateur, nombre actuel des membres) en suivant l'ordre
chronologique de la cr6ation des divers instituts. 11
est impossible de les mentionner tous.
6457
1000

En 529. Bdnddictins (fondateur, S. Benoit). Membres.
1o84. Chartreux (S. Bruno) ..............

1098. Cisterciens,

commune

observance

(S.

Ber-

.
..... .
nard de Molesmes). . . . . . . .
l1zo. Prdmontrds (S. Norbert). . . . . . . . . . ....
. ..
. . .....
1209. Carmes chausss . . . . . ...
1o10. Freres Mincurs (S. Frangois d'Absise). ....
...
1216. Dominicains (S. Dominique) . . .... ..

1015
50
900
itbS
4476

.

1 760
500

1250. Conventuels (S. Frangois d'Assise) . ..
1432. Minimes (S. Frangois de Paule). . . ..

. ..

. .
1525. Capucins (S. Francois d'Assise) .......
.... . . . . . ..
1534. Jesuites (S. Ignace). . . .

1oo56
16 93

1540. Freres de S.-Jean de Dieu (S. Jean de Dieu).

480

- .
1562. Carmes d6chausses. . . . . . . . . ......
1625. Congrigation de la Mission ou Lazarisies
. . . .(S. Vincent de Paul) . .......
. . . ..
. . . ...
1642. Sulpiciens (M. Olier). ..
.
1643. Eudistes (Bienhcurcux Jean Eudes). . . .
1653. Missions Ctrang&res de Paris (1Igr Pallu). . .
1664. Trappistes ou Cisterciens rCformds (Ranc6)..
i68o. Freres des Ecoles chritiennes (S. Jean-Bap....
....
tiste de La Salle) . ........
1703. Saint-Esprit (Poullart des Places). . . . . .

90o
3°00
430
40
700
3 473
4630
1 639

1705.
1725.
1732.
8Soo.
1816.
1816.
1817.
1817.
1845.
1845.
1846.
1856.
i86o.
1868.
1875.
1877.
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Compagnie de Marie (B. (rignon de \lonfort)
Passionistes (S. Paul de la Croix).... . . . .
Redemptoristes (S. Alphonse de Liguori)... .
Picputiens (abbe Coudrin).
. . . . . .
.....
Maristes (Ven. Jean Colin). ... . . . . . ..
Oblats de Marie (Mgr de Mazenod).
. .....
Petits Frmres de Marie (VWn. M. Champa
gnat) ........
. . . . ........
.
Marianistes (Guill. Chaminade)..... . ....
.
Freres de S.-Vincent de Paul (Leon Le Prdvost)........
...
..
........
. . . .
Augustins de 1'Assomption (Emm.d'Alzn). .
Saldsiens (Vdn.Don Bosco). . . . ... ...
.. ..
Prktres du S. Sacrement (V6n. Eymard). . . .
Missionnaires de Scheut, Belgique (abbd
Verbist)........
. .. . . ...
.
Peres
Blancs
ou
Missionnaires
de
N.-D. d'Afrique (Card. Lavigerie). ....
Missionnnaires de Steyl, du Verbe divin
(Am. Janssen). . . . . . . . . . . . ...
. .
Sacrd-Caeur de S.-Quentin (le Pere Dehon)..

5o0
00
00
549
ooo
2 100
5 Y.
800
25o
600
800
400
6oo
500
500
355

Ce qui donne dans l'ordre num6rique du personnel
la s6rie suivante : Freres Mineurs, 16968; Jbsuites,
16293; Freres des Ecoles chr6tiennes, 14630; Capuwcins, 10056; B6n6dictins, 6457; Petits Freres de
Marie, 5 5oo; Dominicains, 4 476; R6demptoristes,
4 ooo ; Trappistes, 3 472 ; Lazaristes, 3 000 ; Oblats de

Marie, 2 100oo; Carmes d6chausses,
900; Marianistes,
I Soq; Conventuels, I 700; Missions 6trangres de
Paris, 1 700; Saint-Esprit, I 703; Steyl, Verbe divin,
I 500; Freres de Saint-Jean de Dieu, I 480; Premontr6s, I 250; Cisterciens de la commune observance,
1 o15; Chartreux, I ooo; Passionistes, I ooo; Maristes,
I ooo; Grands Carmes, 900; Salesiens, 800; Augustins
de l'Assomption, 6oo; Missionnaires de Scheut, 600;
Picputiens, 549 ; Conipagnie de Marie, 500 ; Peres
Blancs, 500; Minimes, 500; Sulpiciens, 430; Pretres du

Saint-Sacrement, 400; Eudistes, 400; Sacr6-Cceur

de
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Saint-Quentin, 355; Freres de Saint-Vincent de Paul,
250.
II. - En ce qui concerne la Congrigation de la Mission, les chiffres donnes ci-dessus sont a peu prbs
exacts. 11s nous int6ressent sp6cialement et, a cause de
cela, nous eussions d6sir6 6tablir la statistique des
accroissements graduellement accomplis de la Congregation de la Mission.
Nous n'en avons pas sous la'main les l66ments suffisants pour I'dpoque ant6rieure a la R6volution.
En 1708, un catalogue, dont nous avons publiC les
donn6es dans les Annales, indiquait I 250 membres
dans la Congr6gation de la Mission.
En 1789, a enjuger par une phrase assez peu pricise
d'un rapport &crit en 1802 par Portalis, sans doute sur
des donn6es qui -lui avaient 6t6 communiqu&es, le personnel 6tait d'environ I 400 membres de la Congr6gation.
La R6volution causa, par la ruine des oeuvres de
France et la dispersion des Missionnaires, une crise
dont il fallut plus d'un demi-siecle pour r6parer les
cons6quences au point de vue du nombre du personnel.
Dans sa Circulaire du i" janvier 1809, M. Hanon
comptait 1 048 missionnaires.
A dater de 1855, on a les catalogues du personnel,
tels qu'ils sont redig6s encore aujourd'hui. On y trouve
le nombre des pr&tres, des frires coadjuteurs et des 6tudiants et s6minaristes. I1 n'est pas sans intr&& de constater, depuis lors, I'6tat du personnel : nous en donnerons le chiffre de cinq en cinq ans.
En 1855, nombre total des membres de la Congregation 1317
En x8bo
616
En 1865

-

843

En i870.

En 1875

1846
-

-

26

-
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En 188o, nombre total des membres de la Congregation 2030
En 1885
En 890
En 1895
En ioo
En 1905

-

En 191o

-

-

2234
2532
2884

-

3240

-

-

3405
-

3484

Dans ces totaux, nous l'avons dit, est compris le personnel tout entier, pretres, freres coadjuteurs, etudiants,
s6minaristes de la Congr6gation. On se fera une id6e
g6n6rale de la proportion des divers 616lents par le
d&compte du total de quelques annees.
ANNEE 1870; total, I 846 :
Pretres, i o81;

6tud. 141; semin.

9 ; coadj. 533-

ANNtE 1880; total, 2030 :
Pretres, 1230; etud. r43; simin. 107; coadj. 55o.

ANNEE
Pretres,

1890; total, 2 532 :
378; 6tud. 277; semin. 197; coadj. 68o.

ANN~E 1900; total, 3 249' :
Pretres, 1683; 6tud. 479; simin. 272; coadj. 805.

ANNIE 19io; total, 3 484 :
Pretres, 2 065; etud. 386; semin. 365; coadj. 768.

NOTES BIBLIOGRAPIHQUES
385. - NESTORIUS : Le Livre d'Hiraclide edite en
chald~en par Paul Bedjan, Lazariste. Leipzig, Harrassowitz; et Paris, rue de Sevres, 95, maison des Lazaristes, 1910. Un vol. in-8 deXL-634 pages.
Le mime ouvrage, traduit en francais par F. Nau,
professeur a 1'Institut catholique de Paris, avec le concours du R_ P. Bedjan et de M. Briere, suivi du texte
grec des trois homelies de Nestorius sur les tentations
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de Notre-Seigneur et de trois appendices. Paris, Letouzey, 191 . Un vol in-8 de xxxvIII-4o2 pages.
Ce livre a rtt ecrit par Nestorius qui a pris en cette occasion le
pseudonyme d'Hltraclide ; c'est une autobiographie et une apologie.
On entrevoit son importance.
En tte <de son edition en langue chaldeenne de cet ouvrage inconnu jusqu'k ces dentiires annres, M. Bedjan en raconte ainsi l'hisfoire (Pages VI, vm et x):
a Nestorius est n ia Marache ; ii a eu pour maitre Theodore eveque
de Mopsueste ; il a embrasse la vie monastique i Antioche oi il a
4te ordonne pretre. II fut appele en 428 au siege ipiscopal de Constantinople oh il demeura environ trois ans P. II fut condamni• comme
soutenant qu'il y a en J4sus-Christ non seulement deux natures, mais
encore deux personnes. * II mourut probablement vers 450 on 451 A.
g Nestorius a tcrit en grec. Ses ceuvres out et6 condamnies i etre
briltes ; aussi quelques sermons et quelques lettres seulement noun
sont parvenus en grec ou en latin. A la fin du xmll" siicle (x298 ?),
nous voyons dans le catalogue de 1'6v.que de Nisibe que si la plupart des ouvrages de Nestorius avaient disparn en grec et en latin,
on possedart du moins i cette epoque dans une version chaldienne
son livre de la Tragidie, celui d'Heraclide, son epitre a C6me, sa
liturgie, un volume de lettres, .n autre d'bom6lies (i).
• Aujourd'hui on ne connait plus que sa liturgie et son Livre fHiradide qui n'est en somme qu'une apologie ecrite par Nestorius;
voici ce que nous savons de cette apologie.

a La version syriaque de ce livre a it6 faite vers 535 sous le patrimcte Paul. II n'en !este qu'un seul manuscrit mutile, qui se trouve
chez

le pa6ti
stn

des nestoriens, k Kotchanes,

dans le Kurdistan

turc ; il pent avoSm anas d'existence (2).
g Sur ce manuscrit, ur capie a-et
prise par le pretre Ouchana
en 1889, en cachette et L la hte, pour la bibliotibkqne des missionnaires amiricains d'Our.iah ; sur cette copie deex ates
oant itW
faiies, l'une pour Cambridge

(3)

et I'autre pour Strasbourg (3)

;

j'ai eu les deux entre les mains. De plus, j'en ai fait venir une troisieme du Kurdistan, dont une partie a ete faite k Van et l'autre i
Kotchanes mime sur le fameux manuscrit du patriarche. Comme
j'ai recu les deux parties de Van, je mets les deux sons le m&me nom.
a Ces diverses copies m'ont aid6 i v6rifier le teste, i combler les
passages oubli6s, et i cumpenser, dans une certaine mesure, 1'absence
de I'ancien manuscrit, dont je ne pouvais pas avoir communication.
J'ai pu rectifier certains mots qui paraissaient evidemment &tre d.fectueux par suite de mauvaise lecture, et j'ai mis au bas des pages
ceux qui m'inspiraient quelques doutes.
a La copie de Cambridge, d'une trks belle calligraphie, est settle
vocalisre, mais souvent d'une manibre d6fectueuse.
(z) Ass6m. B. O. III, I. p. 36.
(2) Catal. miss. am&r. Ourmiah. Ms. 147.
(3) Je remercie ie tout ceur le rev. Bethume Baker et le directeur de la bibliotheque de Strasbourg de m'avoir communique ces
deux manuscrits.
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* On volt dans ces diff;rentes copies que celui qui a voulu recoudre le vieux manuscrit, a mis la seconde feuille a la place de la
premiere et vice versa ; les copistes par un exces de scrupule ont
suivi cette fausse pagination ; je les ai remises a leur place naturelle.
a J'ai fait reproduire en petits caractires les fragments de la preface tdl traducteur de cet ouvrage du grec en chaldcen, afin qu'on
ne la confonde pas avec le travail de I':uteur principal. Dans cette
lprface ii est vaguement question d'une division de l'ouvrage ; je
n'ai pas pu en saisir les traces ; je n'ai rien innov6 dans le texte,

mais dans les en-tktes des pages, j'ai a peu pris suivi les indications du
traducteur, afin de guider le plus possible le lecteur. 3
Chacun voit quelle est I'importance de cet ouvrage et quel service
a rendu M. Bedjan, lorsque, apris un grand nombre d'autres ecrits
syriaques qu'il a djia mis a la portee des savants en en faisant imprimer les manuscrits retrouvcs soit en Orient, soit dans les grandes
bibliothbi!ues de Paris, de Londres, de Saint-Pttersbourg (Voy. Rubens Duval, La littiraturesyriaque), il a encore voulu faire imprimer
celui-ci.
Il a voulu faire plus. Afin que cette publication puisse servir a
d'autres qu'aux syriacisants, il chercha a en procurer une traduction.
C'est alors (1903) qu'il suggera i M. Ermoni d'en entreprendre une
traduction latine. II lui communiqua son manuscrit et c'est sur le
manuscrit appartenant a M. Bedjan que M. Ermoni travailla. Mais
l'entreprise ktait difficile et considerable ; M. Ermoni l'abandonna.
Telle est la suite des faits sur laquelle M. Riviere a fait quelque
confusion dans son ccmpte rendu de la Revue du clergi franfais
(15

mai

9ag1).

En voici

la continuation exposee par M. Nau dans

son excellente preface : a C'est en avril 1909 que le R. P. Bedjan
m'a demande de traduire le Livre d'Hiraclide sur les bonnes feuilles
de son edition. M. Maurice Briere m'a rendu le service de traduire
les pages 32 a 125... Du 5 au 14 octobre, j'ai lu toute la traduction

au R. P. Bedjan et j'ai profit6 des corrections et des conseils qu'a
bien voulu m'indiquer et me donner l'eminent orientaliste, le doyen
des syriacisants. J'ai remis le manuscrit aux editeurs le 2 novembre. a
La traduction de M. Nau a kt6 annonc6e en ces termes oi l'on
trouvera quelques utiles indications : a Dans le livre d'Heraclide,
kcrit en 451, Nestorius expose si theorie philosophique de l'Incarnation (i-88) et commente ensuite les actes du Concile d'Ephese :
ii en critique la forme, il explique l'un apres I'autre tous les textes
tires de ses ouvrages que I'on a cites, il commente la lettre de
Cyrille & Acace de Mdlitr.e au sujet de son union avec les Orientaux (88-290). Toute cette contre-partie des actes, provenant de la
bouche du principal interesse, condamne jadis par contumace sans
avoir etA entendu, est de la plus grande importance pour I'historien
et le thiologien. La fin (290-332) commente les evonements qui ont
precede Ie Concile de Chacedoine. Nestorius s'identific avec Flavien,
il affirme que leur doctrine est la meme ; dans son sort, il reconnait fe sien et il applaudit saint Leon qui s'avance pour les venger
tous deux.
a Les trois homelies de Notre-Seigneur sont publises en entier
de
pour la premiere fois. Nestorius v donne i la Vierge le titre
SMiee de Dieu

,.

La . lettre ia Cosme ) est In court expose de la

vie de Nestorius. La lettre de Nestorius aux habitants de Constanti-
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nople est traduite pour la premiere fois; I'auteur y affirme h nuuveau son accord avec saint Flavien et saint Lton.
• Le traducteur a ajout6 les notes necessaires ; il a risum6, dans
sa courte introduction, les donnees nouvelles relatives . la vie et
aux kcrits de Nestorius ; ii s'est interdit 1'examen des doctrines, mais
des tables alphabetiques et analytiques, permettront au lecteur de se
diriger et de se faire une opinion perionnelle. Le present ouvrage
semble done renouveler 1'histoire ecclesiastique et les traditions thoologiques, pour la piriode qui s'itend d'Eph~se i Chalcedoine. v
Quand on a in I'Introduction de M. Bedjan an texte syriaque et
la Pr6face de M. Nan h la traduction francaise, l'impression qu'on
;Ipro•ve est relle d'une v~ritable admiration pour le divouement
avec lequel ces hommes savants entreprennent d'immenses et asuiettissants travaux pour faire progresser la science et pour servir 1'Eglise.
386. - Dans la tres importante collection du Bullaire de la Propagande (/us pontificium de Prop. Fide. Romr, ex typ. Polyg!olta. S. C. de Prop. Fide, 1897, 7 volures, in-4'), publiee par
Mgr. Raphael de Martinis, C. M., se trouvent plusieurs documents
intdits et interesbants. Nous avons remarqu6 la lettre adress6e par le
Pape Clement XI i M. Louis Appiani, prCtre de la Mission. M. Appiani avait et6 enveloppe dans la persecution suscitee contre le cardinal de Tournon ; le Souverain Pontife &crit au Missionnaire prisonnier, pour le filiciter et I'encourager. Nous n'avons pas trouve
ailleurs le texte de cette lettre dat6e du 22 aoit 1711 ; nous le donnons ici d'apres le Bullaire de la Propagande, tome VII, p. 89 :
LUDOVICUM APPIANI,

IN CARCERE DETENTUM,

CONSOLATUR

Dilecto filio Ludovico Appiani, saceraoti congregationis missionis,
et missionario apostolico in regno Sinarum,
CLEMENS

PP. XI

Dilecte fill, salutem et apostolicam benedictionem.

a Multorum, 9 ui ex istis partibus hur remigrarunt, sermone praesertim vero dilecti flii nostri Caroli Thomae S. R. E. Cardinalis de
Tournon gravissimo testimonio, certiores abunde facti sumus, te magnam partem subiisse procellae in ipsum Cardinalem suscitalae, et post
plurimas vexationes adhuc istic et astera custodia et carcere detiner.
4 Non secrs profecto, ac debuimus, animo commoti vehementer tuis
acrumnis ac doloribus condoluimus ; sed cum compertum habeamus te
propleriustitiam in eas, guas fateris, augustias incidisse;non mediocriter
dolorem nostrum ea consolatio levavit, quod te, quem Redemptor
nosier bea!um appe/at, nos miserum agnoseere, aut nominate non
possumus. Quomodo enim dicendus es miser, qui pro oinifoientis
Dei cultu in amplissimis istis regionibus propagando tot labores suscipere, tot adire pericula non dubitasti ? Qui propter religionis catholicae singulare studium tot molestias et calamitates perpessus es ? Qui
demum ab praeslitam praedicto Cardinali, ac in eius persona nobis
ipsis elt huit Sanclae Sedi debitam obedientiam at fidem, durum
carcerem et vincula tamdiu sustinuisti et adhuc sustines P Quae quamvis tristia, difficilia atque horrida sensus ipse noster humanus experiatur, tamen haec omnia divini amoris amor, qui supra omnia dulcis

42:Ist, dulcia reddere potesi. Id p,uro libi ipsi contingere certo credimus,
dum, ut ailalum ad nos est, in tribalationibus gloriaris, exullas, quod
dignum libilus sis pr., Chrisli tausa eontumiiuam pali, ac inmpavido
fortique animo illam perjerens, .-ummopere gratum atque iucundum
Deo el hominibus speciitduam exhibes. Ut eiusmrdi sensus sacerdotali pectore ac instituto, quod pofiteris, plane dignissimos constanter
twuer, certamnue ac firmam fiducian in Domino, qui in se sperantes
conjundi non patitur. habere pergens. h' vehemienter hortanmur.
a Nor quidem, quantum situm in ncbis erit, nullo loco deerimius
virtuti tuae, quamquam el si deesseni omnes, pro explorato tamen
habetmus, Deum optimum maximum causae suae constanti Iua' in
ipsum fidei, .assiduis accuratisque precibus nostris, bonorum denique
omnium votis minime deruturum. Cuius rei in auspicium tibi, dilecte
fili, apostolicam benedictionem paternae etiam, qua te complectimur,
benevolentiae testem, amanter impertimur.
a Datum Romae, apud S. Mariam Maiorem, sub annulo Piscatoris,
die xxII. augusti MDCCx., pontificatus nostri anno 7L.

Dans son tr&s remarquable ouvrage La Renaissance catho387. lique en Angleterre an xix' sible (3 vol. in-8, Paris, Plon),
M. Paul Thureau-Dangin a donne le tableau de la marche des evenements religieux en Angleterre sous les cardinaux Wiseman, Newman et Manning. On ectt dsire y trouver le portrait du cardinal
Vaughan comme on avait celui de ses trois pridecesseurs : c'etait

dilicat, car on etait encore assez proche des iv~nements qu'il s'agissait de raconter. C'esi pourquoi 1'eminent historien a voulu laisser
encore passer quelques annees pour Etre plus stir de mieux connaitre
les faits et pour &tre moins gen& dans sa haute conscience d'historien lorsqu'il s'agipsait de les apprecier.
II vient de donner ce complement a son grand ouvrage. C'est
d'ab-rd en articles parus dans le Correspondant qu'a et& donnee
L'etude sur le dernier Cardinal de Londres ; elle a et6 ensuite mise
en volume sous ce simple titre Le cardinal Vaugnian (In-i8, Paris,
Bloud, 191x). Tenant a etre veridique avant tout, l'ecrivain n'a pas
cede i la tentation de surfaire un peu son heros pour 1'6galer a ses
predcesseurs Wisemann, Manning : ii a constate d'ailleurs les qualites et les belles oeuvres du Cardinal Vaughan. Ce livre est, comme
le grand ouvrage qu'il complete, particulierement instructif sur l'histoire de l'Eglise & la fin du xxx' Fiecle et au commencement du x'.
(Mgr. Vaughan est mort le 19 juin 1903). Le prelat intervient naturellement dans la question des tentatives de rapprochement de
1'Eglise anglicane vers 1'Eglise romaine auxquelles s'employa lord
Halifax (189o0-8961. Sur ce qui concerne cette question dans laquelle
intervient aussi un pretre de la Mission, M. Portal, lequel avait rencontr6 lord Halifax k Madbre durant 1'hiver 1889-x89o, on trouvera
dans le livre de M. Thureau-Dangin d'interessants renseignements.

388. -

La VIndrable Louise de Marillac, Mademoi-

selle Le Gras (159--i660) par Emmanuel de Broglie.
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Paris, Lecoffre, 1911. Un vol. in-12 de vilI-220 pag.
De la collection ( Les Saints i.
M. Emm. de Brogiie, qui a donne dans la collection a les Saints
une Vie si justement apprCcide de saint Vincent de Paul, doinie dans
la m-me forme litteraire et historique la biographie qui correspond
a celle du serviteur de Dieu, celle de la Venerable servante de Dieu
Louise de Marillac, la Collaboratrice de Vinceni dans une de ses
plus belles ceuvres. L'auteur ecrit dans sa preface : a En racontant
brevenment sans aucune intention d'apolcgie on de controverse la vie
de M' Le Gras, notre seule pretention est de faire voir k ceux qui
ltront ces pages comment s'accomplissent les oeuvres que Dieu a decrct-es, comment se forment les instruments dont il se sert et 1'etendue du ben que sans bruit, sans fracas, peuvent realiser ici-bas ceux
qui se dunnent constamment et tcut entiers a l'accomplissement de
cette volunte sainte. x Ce sont lt des vues tr6s elevees et l'auteur a
reussi dans son dessein.
Un des cotes qui sont rendus dans ce livre avec une particulibre
exact:tude est ceiui de la nature et da cachet special donni
l'association des kilies de la Charite. Attentif aux besoins nouveaux et
au courant qui se dessinait dans la societe chretienne depuis le temps

de la Keforme, courant d'ldees dont tris peu savaient prendre conscience, et dont, pourtant, il fallait savoir tenir compte, Vincent de
Paul ne voulut pas que les filles qu'il reunissait et que M'` Le Gras
formait lussent des religieuses, mais des c filles de paroisse 2 comme
il disait.'
C'etait li, ecrit M. de Broglie, une grande nouveaute
et qui allait contre toutes les idCes du temps • (pag. zo6). C'est vrai.
Louise de Marillic raconte que lorsqu'elle vint solliciter un jour le
Procureur general, Nicolas Fouquet, pour faire enregistrer an Parle-

ment 'approbation ro)ale, lui expliquant cet aspect particulier de la
nouvell
association,
il me dit, ecrit-elle, a cela etre sans
exemple • (pag. 162). Nul ne contestera que Vincent de Paul fut en
eftet, i la fois un bomme mode-te et un novateur audacieux. Le succes a ccuronne son entreprise. C'est Dieu iui-meme qui a etabli que
les arbres donneraient leurs fruits varies i mesure que se succ6dent
les saisons et que l'Eglise creerait et pr6senterait k la societ6 chrtienne de nouveaux secours a mesure que se manifesteraient des
besoins nouveaux.

387. - Vie de saint Joseph icrite avec les paroles des
saints, par Alfred Louwyck, Prdtrede la Mission. Paris,
Descl6e, 1911. Un vol. in-i8 de 172 pag.
On lit dans la Sainte Ecriture que pour 'ancien Joseph, fils particulirement cher au saint patriarche Jacob, son plre lui avait fait
present d'une riche tunique faite de diverses couleurs. Nous nous
sommes souvenu de cela en parcourant ce livre. C'est en empruntant
tour a tour aux docteurs et aux saints de l'Orient et de l'Occident,
leurs parotes, si diverses de toni, mais si riches de louanges pour
saint Joseph, que I'auteur du pr6sent ouvrage k son tour a tiss6 une
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Vie du Saint patriarche, Cpoux de Marie. Les eldments en sont varies, etant donnie la diversit6 de leur origine ; il en resulte cependant un bel ensemble. L'ouvrage est edifiant et instructif.

39o. - La premikre annie de grographie, en langue
chald6enne moderne, dialecte d'Ourmiah, par J. Abel
Zayia, pr&tre de la Mission. Imprimerie des Lazaristes,
Ourmiah

(Perse), 1909. Un vol. in-4 de 51 pag.

Dans leurs prioccupations quotidiennes les Missionnaires sentent
que comme le voulait l'Ap6tre saint Paul, il faut se faire tout h
tous : s'ils s'appliquent a soutenir dans le bien les chr6tiens deji
formis, il est non moins necessaire de s'occuper des generations
qui commencent et de donner Ienseignement 6ltmentaire aux petits
enfants : lac vobis potum dedi, le lait de l'enseign-mPnt religieux
et aussi celui des premieres Connaissances profanes. M. Abel Zayia
avait d6ja publiC en chaldeen moderne une arithmetique eldmentaire ;
il vient de donner aujourd'hui dans la mime langue pour les enfants
qui frequentent I'ecole de la mission des elements de geographie, en
partie traduits du francais et' ornes de figures. C'est i I'imnprimer;e
des Lazaristes d'Ourmiah que cet interessant petit livre a et6publi6 :
car pour leurs bcoles, les missionnaires diivent non seulement rediger
les livres classiques, au moins tres frequemment, mais aussi les imprimer, les relier : en un mot ne compter que sur eux-mimes. GrIce
a Dieu, ils le font et avec succes.
De la m6me impriwerie et dans le mcme but sont sortis les ouvrages suivants de Mgr Thomas Audo, archeveque chaldeen catholique d'Ounniah : Fables indiennes, traduites en langue chaldienne
et Cent fables traduites (de La Fontaine) en langue chalder.ne.
In-8 , 1908 et 1909.
39-. - Nous avons cite pricedemment (pag. 280) ce qui est dit
dans le bel ouvrage Eglises et Chapelles de Lyon, par I'abbe
J.-B. Martin (In-4", 1907) sur la maison des Lazaristes a Lyon,
mont6e Saint-Barthelenmy, au xvu" et au xvIn" si±cle. Voici ce 'iu on
y lit sur leur etablissement de Lyon, montee du Chemin-neuf, au
xIx" siecle :
« En x86x, les Lazaristes furent retablis k Lyor ; bientot l'Institut prospera et s'agrandit. Le 23 janvier 1873, le Suptrieur general
de Saint-Lazare 6tait autorise par le minis'.e des Cultes a acquerir,
au prix de 27 ooo fr., de M" veuve Regipas, un immeuble avec jardin
situ6 47 et 49, montee du Chemin-Neuf. C'est lh que vecurent les
Lazaristes, jusqu'au moment ob, par stite d'une brutale expulsion,
ils durent quitter, il y a trois ans, la maison oa its avaient fait tant
de bien. La, se trouvait un personnel de neuf pretres, occupes, soit
aux missions, soit au juv6nat. Les Lazaristes donnaient une moyenne
de soixante missions ou retraites annuelles: De plus, il avaient la
direction de soixante maisons de Filles de la Charit6 situees dans
sept dT6partements voisins du diocese de Lyon.
- La chapelle des r.azaristes, situde 49, mont6e du Chemin-Neuf,
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est de style roman. Elle fut construite, en 1867, par l'architecte
Franchet qui debutait alors. Cet edifice remplava un oratoire provisoire dont le sanctuaire devint la sacristie de la nouvelle chapelle.
En 1874, la chapelle requt des embellissements, c'est-k-dire des peintures et des statues. Elle fut entin completee aux depens des bitiments reserves aux missionnaires, lorsqu'on etablit, dans la chapelle,
une vaste tribune qui correspondait au premier etage ; dans le vesti.
bule de cette tribune on installa deux autels et des confessionnaux.
a Le maitre-autel, de bois sculpte, est dedid a Notre-Dame-deLourdes ; les deux autels places dans le vestibule sont de marbre
blanc et dedies Fun au Sacr6-Coeur, I'autre a Saint-Joseph. La tribune en possede un autre sous le vocable de Saint-Vincent-dc-Paul.
Mentionnons enfin qu'au-dessous de la sacristie se trouvait un petit
oratoire dedi, a la Passion de Notre-Seigneur, avec autel et chemin
de croix. x
Les Supericurs de la maison de Lyon au xnx' siecle furent
9 novembre xS6i, M. Pierre Blin ; 28 juillet 1863, M. Pierre Belle;
7 octobre 1863, M. Guillaume Gadrat ; 2 septembre 1868, M. Jean Dufour ; so octobre 1893, M. Auguste Dupuy ; 26 juin
rin Alauzet ; 14 janvier 19o0, M. Pierre M~out.

89gg, M. Ma-

393- - A 'ombre de la vertu et du noma de saint Vincent de Paul
ont surgi diverses ceuvres suivant les besoins divers des temps : les
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul fondees par Ozanam et la
fornde par
Congregation dts Freres de Saint-Vincent-de-Paul
M. Maurice Le Prevost sont dignes entre toutes d'etre nommees.
Dans la Vie de M. Le FPrvost (In-8, Paris, Poussielgue, 1890),
se trouvent quelques indications qui montrent la confiance et la piete
de ce serviteur de Dieu envers saint Vincent de Paul. Deji, dans les
Annales (t. 66, pag. 434), nous avons constat6 comment c'est dans
la chapelle de la rue de Sevres au pied en quelque sorte de la
chasse de saint Vincent de Paul que M. Le Prevost se rencontra
avec son premier compagnon, M. Myionnet (1845). N6 en 1803 en
Normandie, a Caudebec, M. Jean-Leon Le Pr6vost, venu k Paris,
se lia avec les premiers membres des Conferences de Saint-Vincentde-Paul (1833).
a Le document sur les Origines de la Socidet indique que le 4 fevrier x834, trois mois a peine apr6s la rentrde scolaire et la reprise
des seances de la Confirence de charite, a sur la proposition de Le
Prevost, ils se mirent plus sp6cialement encore sous la protection de
ce grand saint (saint Vincent de Paul), en ajoutant k la priere du
Veni sancte, l'invocation : Sancte Vincenti a Paulo, ora pro noi;s,
et en decidant de ceilbrer desormais sa fete le ig juillet de chaque
ann6e... La Soci&dt de Saint-Vincent de Paul doit done a M. Le
Privost le bean nom qu'elle porte ; ce nom a ouvert les cceurs du
pauvre et du riche ; il a etd son passeport respecte, au milieu des
agitations politiques et sociales (Vie, page 38).
C'est . la chapelle de la rue de S6vres, 95, que fut consacrke au
pied des autels l'association de M. Le Privost et de M. Mvionnet.
Mgr Angebault, eveque d'Angers, qui les guidait vint dire la messe
pour eux a l'autel de la chasse de saint Vincent de Paul, 3 mars 1845.
(pag. 98). Et la chapelle des Lazariste- leur demeura. cspitalibre.
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Lorsqu'ils eurent etabli un Patronage de jeunes apprentis, rue du
Regard, une des difficultes fut de trouver oh conduire les enfants
pour la panic religieuse de 1'oeuvre : on ne troiva ni i Saint-Sulpice
ni a I'institution Saint-Nicolas de la rue de Vaugirard ce que fon
desirait : a saint Vincent de Paul, ecrit Fun des fondateurs, nous
-regarda en piti6 et nous recut dans sa chapelle des Lazaristes, uh
nous trouv&mes instruction, salut et confession. C'est alors .lue le patronage prit une certaine physionomie religieuse. (Pag. xry).
La Communaut6 des Freres de Saint-Vincent-de-Paul avait le
caractre laique : il lui fallait 1appui de 1'.lement cclsiastique.
A cause de cela, 6crivait M. Le Prevost en x859 c nous avons bien
souvent examine si nous ne trouverions pas avantage a nous unir,
comme tizrs-ordre, a la Congrigation de Saint-Lazare, par exemple v
(Page 224). La question trouva une autre solution. M. Le Prevost etait
marid ; sa femme s'etait retiree dans uae Communauti k Lyon en
novembre 1859 : M. Le Prevost se d6cida alors a se faire pretre et
il recut les ordres. C'est en dicembre i86o qu'il monta & F'autel
(pag. 233).

Les aimables iclations entre les families qui s'abritaient sout la
banniere du nom de Saint-Vincent de Paul persevererent : a Un
jour, sur Finvitation de M. Le Prevost, M. Adolphe Baudon et plusieurs membres du conseil general de la Societ6 de Saint-Vincent
de Paul, vinrent . la chapelle des Lazaristes, devant la chisse de
leur saint patrcn, joindre leurs pritrcs a celles des premiers Freres
de Saint-Vincent-de-Paul. M. Le Prevost cildbra le saint sacrifice
de la messe, et distribua a tous la sainte communion. Cette union
dans la charit6, au pied des reliques de saint Vincent de Paul, * ne
pouvait manquer d'etre b&nie (pag. 242).
394. Dans le beau volume des Panegyriques prononces par
Mgr. Rosier, Missionnaire apostoliqie (In-8* Lyon, Emm. Vitte),

nous avons remarqu6 deux dloquents panegyriques qui ont pour nous
un interet particulier. Le premier est I'deoge de saint Vincent de
Paul. Sur ce texte : In hoi cognoscent omnes quia discipuli mei
estis, si dilectionem habueritis ad invicem (Is. XIII, 35) l'orateur

developpe ce theme : La Naissance, le Heros, la Legion de la Chariti. - L'autre panegyrique est celui du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre. L'orateur commentant le sens alligorique de ce texte : In
die illa, vinea meri Canltbit ei (Is., xxvu,

3) expose I'Appel et le

Triomphe du bienheureeux martyr.

395. - Exposition de la doctrine catholique par J.-B.
Lagarde, de la Congrcgation de la Mission. Nouvelle
6dition. Paris. Lethielleux, s. d. In-12 de 278 pages.
Nous avons prtcddemment annonce cet ouvrage. A partir de la troisieimle edition, il a ktP, comme 'Fannonce le titre, entierement revu,
corrig4 et considerablement augment, : ce qui accroit encore sa
valeur.

-433

-

396. - Dans l'ouvrage quc M. I'abbe Ledlouble publia, il y a deji
quelques annees, sur I':lat ireiigieux aniien el moderne du diocese de
Soissons (In-8, Soissons, 88o), nous avons remnarque, en le feuille-

tait, divers renseignements se rapportant a la Congregation de la Mission. C'est surtout au sujet des seminaires.
L'auteur mentionne d'abord ce qui regarde le s6minaire avant la
RWvolution (grand et petit sr-:iiTaire) : LLorsque, en 1772, MM. de
Saint-Lazare eurent pris la direction du seminaire, ils eurent i coeur
de terminer Fl'tablissement commence cent ans aupara:ant. Le corps
principal fut relev6 d'un etage en 1777, et lIaile droite entreprise sans
retard », etc. On a ine lettre de l'cveque de Soissons (Mgr de Bourdeilles) a I'abbe Maudoux, cunfesseur du roi Louis XV, en date du
20 novembre 1771; elle est curieuse, et on y voit analysis les sentiments du prelat an moment de contier la direction de son seminaire k
une Congregation. On troavera le texte de cette Fettre cite par de Lantenay dans les Melanges de biographie et d'Histoire (In-8, Bordeaux,
189g, p. 4',5). Les Superieurs lazaristes du Seminaire de Soissons
avant la Revolution furent MM. krianviis-Florentin Brunet (1772);
Pierre Claude (18 octobre 1775); Auguslin Widecoq (26 septembre
1778); Jacques-Ant. Lesueur (1782); Jean-Baptiste Barbaule (r" novembre 1783).
M. Ledouble, dans sun uuvrage ,ue nous venons de mentionner, nie
donne pas la liste precedente de Superieurs; mais il donne la liste
pour 1'epoque qui a suivi la Revolution.
Voici la listle des Superieurs du grand scminaire de Soissons depuis
1804 (p. 145) : 'rltres diocesains : 1804, MN Faytot; 18o6, M. Duguet; 18o8, M. Mangin. - Peres Jusuites : 1814, P. Gloriot. Lazaristes : 1816, M. Patt; (1617, M. Form-entin, chanoine titulaire,
fait fonction de Supcrieur pendant six mois); 1818, M. Laumont. Pritres diocesains : 1820, M. Marechal; 1832, M. Lequeux; x85o,
M. Gobaille. - Lazaristes : 1858, M. Jean Vayribres; 1871, M. Eugene Tournier; 1875, M. Julien GuCneret.
L'auteur mentionne ensuite, page 153, le petit seminaire qui fut
etabli i Soissons de x815 a 1826; en cette derniere annee, ii fut transf6r6 a Laon. Sa direction fut confide, comme celle du grand seminaire, aux Jesuites en 1815, aux Lazaristes en x186, et a des pr6tres
diocesains en 1820. Les directeurs furent : 1815, P. Dutemps, J6suite;
1816, M. Lamboley, Lazariste; 1820, M. Lesueur, pr~tre diocisain
Au mois d'octobre z855, les deux petits seminaires d'Oulchy et de
Laon furent ramenes a Soissons et etablis dans l'immeuble de l'ancienne abbave de Saint-Leger. La direction en fut confiee d'abord a
des pretres diocesains; en 1859, elle passa aux mains des Lazaristes.
C'est depuis lors M. Augustin Dupuy, et depuis le 26 avrl 1881,
M. Francois Lobry qui furent Superieurs du petit seminaire. Durant
les premieres annees, un petit college subsista a Saint-Leger, juxtapos6 au petit s6minaire. On v trouva, av'ec le titre de sous-directeurs,
en 1859, M. Tricotteur, prctre diocesain, et, en 186o, M. Paris, Lazariste: Ce petit collbge ne tarda pas ak tre supprime.
M. I'abbe Ledouble a consacre un chapitre (p. r59) aux Missions
la
diocisaines. Le paragraphie III a ce titre : a Congregation de
Mission de Saint-Vincent de Paul .. L'auteur dit : a Appel6s, en 1864,
par Mgr Dours, les Pretres de la Mission ont leur residence dans une

maison annexe du seminaiie Saint-LUger. Is furent d'abord deux,
puis quatre, puis six; depuis 187o, leur nombre est de quatre seuleni)ent. Ils vont dans les paroisses, a la demande de MM. les cures,
pour y donner des missions et des stations. Clette institution si utile,
et qui a produit dejk tant de bien dans le diocese, u'est point fondee.
Elle n'est entretenue que par la charitc des fideles et de quelques
communaut&s religieuses. Nous avons I'espoir qu'un jour elle possidera les ressources necessaires a son existence. Les oromesses faites
par Mgr Dours ne peuvent manquer d'avoir leur accomplissement. •
Les Prtres de la Mission employes dans le diocese die Soissons
quitterent ce diocese au mois d'aofit 1886.

Le Gerant - C. SCHMVEYeR.

Imprimerie de J. Dumoulin, a Paris.

LE DECRET
SUR L'HEROICITE DES VERTUS
DE LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
(19 juillet 1911).

La cause de b6atification de la v6nerable Louise de
Marillac, q'.i fut la collaboratrice de saint Vincent de
Paul dans la fondation de l'Institut des Filles de la
Charit6, vient de faire un nouveau pas; 1'h6roicit6 de
ses vertus a 6t6 proclam6e par le Souverain Pontife. I1
reste a faire un nouveau procks relatif aux miracles
qui sera suivi d'un d6cret analogue a celui sur i'h6roicit6 des vertus. Et c'est alors que sera venu le moment
oi la vin6rable servante de Dieu pourra 8tre plac6e
par 1'Eglise au nombre des bienheureuses.
Voici la traduction du d6cret qui a &td proclam6 a
Rome le 19 juillet 1911 :
CAUSE DU DIOCESE DE PARIS
EN

VUE

DE LA

BtATIFICATION ET DE LA CANONISATION
DE LA VtNtRABLE SERVANTE

LOUISE DL MARILLAC,

DE DIEU

VEUVE

LE GRAS

Cofondatrice de la communaut6 des Filles de la Charitd.
Nous avons trouvi une femme forte, 1honneur et la gloire
de la France catholique, Louise de Marillac. Nie L Paris en
I'an de grace 159i, de famille illustre, elle s'adonna soigneusement a 1'1tude des beaux-arts et de la philosophie, mais
embellit avec un soin beaucoup plus grand encore son ame
des vertus chretiennes, au point que, meprisant les richesses
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437 et la noblesse de sa race, elle s'est montree admirable princi-

palement dans la pratique de la pauvret6, de l'humilit6 et de
la charit6.
Lorsque, apres la mort de son pere, et suivant les conseils
de son confesseur aux simples disirs duquel elle obeissait
toujours, elle se fut mariee en i613 a Antoine Le Gras, homme
de haut rang, elle eut un fils, Michel-Antoine, en qui elle
s'appliqua avec ardeur a developper les vertus chretiennes.
Son mari etant mort deux ans apres, elle fit de tout ceur le
vceu de rester veuve ; et ayant mis ordre ! ses affaires de
tamille, elle se consacra tout entiere au soulagement des
malheureux. Elle mit, en effet, une telle ardeur a imiter les
v:rtus de saint Vincent de Paul, son directeur de conscience,
et particulierement sa charitd pour les pauvres, qu'elle lui fut
d'un grand secours, et devint presque son 6gale par ses travaux. Aussi, embrassant tous les malheureux dans une immense
bont6, elle persuada a quelques pieuses dames sur lesquelles
s'6tendait son action d'assister non seulement de leurs ressources, mais encore de leur travail, les malades, les pauvres,
les enfants abandonnis, suivant certains riglements traces k
leur intention, apres avoir elle-meme destine ses biens &
1'usage des pauvres.
Voyant que cette entreprise ne r6pondait pas autant qu'elle'
l'avait esper6 au but propose, cette femme z~6~e, se conformant aux desseins de saint Vincent, procura la formation de
la Compagnie des Filles de la Charite, dans laquelle elle
semble avoir voulu faire l'experience de tout ce que peut
produire la grace de Dieu. Nous voulons ici parler de ces
filles, dont le nombre s'6elve aujourd'hui a trente mille, qui,
oubliant leur sexe et leurfaiblesse, non seulement s'adonnent
k 1'ducation de I'enfance et de l'adolescence dans les 6coles
et les orphelinats, mais aussi se devouent dans les h6pitaux,
pansant les blessures les plus repugnantes, prdparant ellesmemes la nourriture des malades, amenageant ieur couche.
Bien plus, dais l'enceinte des prisons, et sur les champs de
bataille mEme, parmi les rangs des combattants, elles raniment le courage par la parole et par 1'exemple. Au milieu de
toutes ces entreprises, la v6nerable Louise, malgrd les souffrances constantes que lui faisait endurer la maladie, 6tait un
modble pour ses compagnes. Enfin, au mois de fevrier 166o,
elle fut gravement atteinte, et, sentant sa mort imminente,
elle envoya chercher saint Vincent, son Pere si devou6. Mais
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cet homme venirable, accabl4 sous le poids de la faiblesse et
de la maladie, incapable de faire un seul pas, prononga ces
paroles qui t6moignent de l'6minente saintet6 du maitre, non
moins que de celle de Louise de Marillac qui etait i son
ecole : Dites-lui : our ce qui vous regarde,partez maintenant;
je vous suivrai bientOt au ciel.
C'est ainsi que la servante de Dieu, depourvue de toute
consolation humaine, mourut tres saintement le 15 mars.
L'l6ite de la sociit6 et une foule considerable I'accompa
gnbrent a sa derniere demeure.
La renommee de ses vertus ayant grandi de jour en jour, sa
cause, que les malheurs des temps avaient longtemps ajourn6e,
a ete introduite aupres de la Sacree Congregation des Rites.
Les tdmoignages ayant &t1 reunis et les autres formalites
requises par le droit ayant ete remplies, l'on a procede h un
triple examen au sujet de l'hUroicit6 des vertus de la v6ndrable
servante de Dieu Louise de Marillac, veuve Le Gras: d'abord,
dans la r6union ant6prdparatoire tenue le 28 mars ig9o aupres
du Reverendissime Cardinal Dominique Ferrata, ponent de la
cause; ensuite, dans l'assembl6e pr6paratoire convoquee au
Vatican le 7 mars de la meme annie; enfin, dans la r6union
gendrale tenue le 27 juin dernier, en presence de Sa Saintet6
le Pape Pie X. Sur le doute propose par le meme R6verendissime Cardinal ponent : c S'il est constant que la venrable
servante de Dieu, Louise de Marillac, veuve Le Gras, a pratique I un degre heroique et l'effet dont il s'agit, les vertus
thdologales de Foi, d'Espdrance et de Charit6 envers Dieu et
le prochain, ainsi que les vertus cardinales de prudence, de
justice, de temperance, de force et celles qui s'y rattachent n,
le: Reverendissimes Cardinaux et les Phres consulteurs ont
chacun dmis leur vote. Apres quoi, notre tres Saint-Pere a
juge bon de surseoir, et a invite les assistants a solliciter la
lumiere celeste par leurs prieres, afin de porter un jugement
convenable.
Aujourd'hui donc, en la fete de saint Vincent de Paul, que
c6lebrent les Filles de la Charite, saisissant l'occasion de
grand caur, ayant c6elbr6 le saint sacrifice, et descendant a
cette salle vaticane, le Souverain Pontife a mande les Riverendissimes Cardinaux Sebastien Martinelli, prefetdelaSacrie
Congregation des Rites, et Dominique Ferrata, ponent de la
cause, ainsi que le R. P. Alexandre Verde, promoteur de la
sainte foi, et moi, secrdtaire soussignd, en presence de qui il
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a prononce solennellement ( qu'il est constant que la vinirable servante de Dieu Louise de Marillac, veuve Le Gras,
cofondatrice des Filles de la Charite, a pratiqu6e un degr6
hdroique, et a l'effet dont il s'agit, les vertus theologales de
Foi, d'Espirance et de Charite envers Dieu et le prochain,
ainsi que les vertus cardinales de prudence, de justice, de
temperance, de force et celles qui s'y rattachent, de telle sorte
que l'on peut proceder a la discussion des quatre miracles ,.
II a donna l'ordre de publier ce decret et de le consigner dans
les Actes de la Sacrie Congregation des Rites, le i9 juillet 1911.
Fr. StBASTIEN, cardinal MARTINELLI,
Prefet de la Sacree Congregationdes Rites.
f Pierre LA FoNTAINE,
tvgque de Charyste, secretaire.

En meme temps que pour la v6n6rable Louise de

Marillac, devait 6tre lu, pour la v6nerable Marie de I'Incarnation, le d6cret d'h6roicit6 des vertus. Nous reproduisons le r6cit de la c6remonie oi furent lus ces deux
d6crets.

Le mardi 19 juillet, dans la salle consistoriale du
palais apostolique du Vatican, en presence du SaintPere Pie X, a eu lieu la lecture et la promulgation des
d6crets relatifs i l'heroicit6 des vertus de la v6n6rable
servante de Dieu, Louise de Marillac, veuve Le Gras,
fondatrice des Filles de la Charit6, et de Marie de
l'Incarnation, religieuse professe de la congregation
des Ursulines.
Le pape arriva a onze heures et demie dans la salle
du Consistoire, escort6 de Mgr Bisleti, de Mgr Zampini, sacriste; de Mgr Sanz di Samper, et de la garde
ncble. Il eut un sourire joyeux quand, en entrant, ses
yeux se poserent sur les innombrables cornettes -
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grandes ailes blanches mouvantes - des trois cents
Filles de la Charit6 qui occupaient la premiere moiti6
de la salle du consistoire. A leur tate se trouvait la
riv6rendissime Mere g6nerale. Au milieu d'elles, une
rangee de chaises 6tait remplie par les Ursulines des
maisons de Rome.
Autour du tr6ne papal prirent place LL. EE. les
cardinaux Vincent Vannutelli, Ferrata et Martinelli,
ponents des causes; puis Mgr Bruchesi, archeveque
de Montreal; des prelats et religieux de Rome;
M. Meugniot, assistant g6neral des Lazaristes et directeur des Filles de la Charit6, venu de Paris avec
M. Misermont; le procureur italien, le superieur et les
religieux de la maison de la mission a Montecitorio;
M. Debruyne, de la maison internationale d'6tudes;
et pour la cause de la vtinrable Marie de l'Incarnation, outre Mgr Bruchesi, le P. Grosjean, des Missions
itrangeres de Paris, repr6sentant le P. Cazenave, postulateur de la cause; le R. P. Clapin, superieur du s6minaire canadien; le R. P. Meyer, sup6rieur des missionnaires du.Sacr6-Cceur; le R. P. Hage, provincial des
Dominicains du Canada.
Sur un signe du pape, Mgr La Fontaine, secr6taire
de la Congregation des Rites, s'avance au pied du
tr6ne, entour6 des pr6lats et officiers de la Congregation, et donne lecture successivement du d6cret pour
la v6nerable Louise de Marillac, puis de celui pour la
v6nerable Marie de l'Incarnation. Le digne prelat est
visiblement 6mu quand il lit les circonstances de la
mort de Mile Le Gras.
Apres la lecture des d6crets, Mgr Bruchesi, archeveque de Montr6al, a qui les Rev6rends postulateurs
des deux causes avaient gracieusement confi- l'honneur de remercier Sa Saintet6 pour la promulgation
des d6crets, prononja le discours suivant :
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TRts SAIXT-PRE,
Serait-il tdmeraire de voir une intention tout aimable de
la Providence, dans la coincidence qui reunit aujourd'hui,
pour recevoir les memes honneurs du Chef visible de i'Eglise,
les deux illustres servantes de Dieu : la venerable Louise de
Marillac-Le Gras et la vendrable Marie de l'Incarnation ?
Elle semblent si parfaitement sceurs par leur origine,' ia
carriere admirablement feconde qu'elles ont fournie, les
cruvres qu'elles ont laissees et les vertus dont Votre Saintet6
proclame 'hdroicit6 urbi et orbi.
Toutes deux sont filles de France. Elles naissent a la fin du
seizieme siecle, k huit ans d'intervalle, et A douze ans de
distance se suivent dans la tombe.
Toutes deux, dans leur jeunesse, se distinguent par un
tendre amour pour les pauvres, se sentant attiries vers la vie
religieuse, et cependant embrassant 1'6tat de mariage pour
obeir h leurs directeurs spirituels.
Ce sont des 6pouses et des meres modiles en qui apparait
la femme forte de l'Ecriture.
Elles ont chacune un fils. Celui de Louise de Marillac-

Legras devient conseiller du roi a la Cour des Monnaies;
celui de 1'epouse de M. Martin entre dans l'ordre de saint
Benoit.
Devenues veuves l'une et l'autre, elles se donnent irrevocablement au Christ, et ne vivront plus que pour lui.
Louise de Marillac s'associe . cet ap6tre, i ( ce giant, de
la charit6, saint Vincent de Paul, dont nous faisons aujourd'hui la fete. Elle fonde la Congregation des Filles de la Charit6, l'annde mrme oi Marie de 1'Incarnation, entree au couvent des Ursulines de Tours, prononce ses vceux de religion.
Elle se consacre a toutes les wuvres de misericorde: soin des
malades k domicile et dans les h6pitaux, des vieillards dans
les hospices, des enfants abandonnis et des soldats blesses,
visite des prisonniers dans leurs cachots; elle est la merecompatissante de tous les malheureux.
Son Institut s'est d6velopp comme par miracle, et a l'heure
oý je parle, compte sur toutes les plages de l'univers 35ooo
membres et plus de 2 66o maisons.
Libres, un jour de chaque annie, le 25 mars, de toute obligation religieuse, ces 35ooo femmes, chaque annee, avec une
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joie indicible, renouvellent l'engagement sacr6 qui les lie a
Jesus-Christ et au service de ses membres souffrants.
Quant a Marie de 1'Incarnation, elle a entendu la voix
celeste qui lui dit de quitter sa patrie et son fils, de traverser
l'Atlantique et d'aller travailler a la conquete des ames, dans
cette France nouvelle qui vient de surgir sur les rives du
Saint-Laurent.
Rien ne l'arrete, rien ne l'effraye. Quebec la regoit au chant
du Te Deum comme Pange bienfaisant de la colonie naissance.
Grace a elle, les Ursulines sont fondies, les petits enfants
apprennent la science du bon Dieu, les malades regoivent les
soins les plus maternels, les pauvres sauvages ouvrent leur
intelligence a la civilisation eth la foi.
En meme temps, elle ecrit sur la Trinite, qu'une vision surnaturelle lui a manifestee, des pages dignes du theologien le
plus sir, et cinquante ans avant les revelations de Paray-leMonial, parle du Sacr-Cceur presque comme en parlera la
bienheureuse Marguerite-Marie.
Louise de Marillac meurta Paris, a 1'age de soixante-huit ans,
regardee comme une sainte par saint Vincent de Paul luimeme, laissant a tous ceux qui Pont connue le souvenir du
genie et de P'heroisme de la charite.
Marie de l'Incarnation s'eteint a Quebec, agee de soixantetreize ans, pleine de merites, pleurec de tous, apris avoir ete
salude par Bossuet du beau nom de 4Therese de la Nouvelle
France ,.
Tres Saint-Pare, les Filles de la Charite, les Ursulines de
Quebec et toute la famille de sainte Angele dans les deux
mondes partagent en ce moment le meme bonheur et chantent
le m6me cantiqite d'action de graces.
Je regarde comme.un honneur insigne d'avoir ete appele a
interpreter leurs sentiments de reconnaissance profonde envers Votre Saintete.
La France et la nation canadienne, la mere et la fille,
s'unissent dans un meme transport de sainte allegresse en
voyant glorifier deux vies si pures et si entibrement vouees
aux petits, aux humbles, aux souffrants de la terre, et elles
prient ardemment'le Seigneur de leur permetire d'entendre
bient6t votre voix auguste proclamer t bienheureuses- Louise
de Marillac-Legras et Marie de 1'Incarnation.
Et pour les deux grandes families religieuses, si dignement
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reprisent6es en ce jour aupres de votre tr6ne, pour la France,
notre vieille mere patrie, et pour le Canada, toujours fiddle
aux traditions chritiennes et a la langue de ses aieux, j'implore bien humblement, Tres Saint-Pere,la benediction apostolique.
Apres Mgr Bruchesi, M. Meugniot, au nom de la
Congregation de ces Messieurs de la Mission et des
Filles de la Charit6, adressa a Sa Saintet6 les remerciements suivants:
TRks SAINT-PERE,
Saint Vincent de Paul aimait, dans toutes les occasions, a
ceder la parole aux 6veques, et en particulier dans les belles
conf6rences des mardis, a Saint-Lazare, il jouissait de les
entendre et refusait souvent de parler apres eux, quelques
instances que fissent les membres les plus 6minents du clergi
de Paris. Du haut du ciel, it aura vu avec joie les circonstances donner a un illustre prelat du-Canada 1'honneur de
louer celle qu'il sut conduire au sommet de la saintete et de la
louer dans les termes heureux qu'a su trouver 1'eloquent
archev&que de Montreal.
Permettez-moi, Tres Saint-Pere,d'ajouter un seul mot.
C'est une dilicatesse de votre ca-ur de pere et de pontife
qui vous a fait choisir le 19 juillet, f6te de saint Vincent de
Paul, pour proclamer les vertus heroiques de la fille de predilection du grand saint, Louise de Marillac. Un plus beau
jour ne pouvait 6tre choisi, ni en soi ni pour la piti filiale des
PrEtres de la Mission et des Filles de la Charit6. Louise de
Marillac et Vincent de Paul, unis sur la terre pour travailler,
lutter et souffrir, restent unis au ciel pour partager la couronne de justice promise aux Ames d'ap6tres. Ici-bas, Vincent de Paul, tout en dirigeant la Vnnerable, avait une confiance absolue dans sa prolonde sagesse, lui laissait une grande
latitude dans les oeuvres et la forgait d'aller de I'avant.
Louise de Marillac, de son c6td, ne voulait rien entreprendre sans le conseil et I'approbation de Vincent de Paul;
c'est elle qui obligea le saint, un peu hesitant, a donner comme
superieur a la communauti des Filles de la Charite, le superieur existant des Pretres de la Mission.
La solennitd de ce jour nous rappelle ces grands souvenirs,
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Merci, Tres Saint-Phre, au nom de M. le Supirieur gendral, retenu a Paris par son grand Age; merci au nom des
35ooo Filles de la Chariti repandues dans le monde entier;
merci au nom des Pretres de la Mission, tous merveilleusement encourag6s par votre benediction paternelle continuer
les oeuvres de saint Vincent de Paul et de la venerable Louise
de Marillac.

Sa Saintet6 repondit alors par I'allocution dont
voici la traduction :
t I1 semble vraiment, comme vient de le dire Votre
Grandeur, que la Providence, sans aucun calcul de
notre part, a choisi le meme jour pourglorifier ces deux
servantes de Dieu. Bien qu'appartenant i deux families
religieuses distinctes, leur vie, leur generosit6, les
oeuvres de religion et de charit6 auxquelles elles se
sont consacr6es, les rendent semblables a deux palmiers qui donnent un meme fruit, a deux fleurs qui,
sur des tiges diff6rentes, repandent autour d'elles le
meme suave parfum, a deux etoiles qui font partie de
constellations diverses et qui envoient la meme lumitre.
4 L'une et I'autre ont Ia meme patrie, la France.
Elles naissent presque en m&me temps : Louise de
Marillac, a Paris, en i591; Marie Guyard, a Tours,
en I599. Toutes deux, prevenues de la grace, sont
appelees a la virginite, et toutes deux, par obeissance a
leurs parents et par docilit6 envers leurs directeurs
spirituels, s'engagent dans les liens du mariage.
Veuves toutes deux, l'une apres deux ans, 1'autre
apres trois ans de mariage, elles se consacrent au Seigneur par le vceu de chastet6 et, apres avoir saintement pourvu a l'6ducation chr6tienne du fruit de leur
amour, leur fils unique, elles suivent la voix qui leur
repete : Si vous ne vous ditackes de toules les affections
de la terre, vous n'ites pas dignes de moi.
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, Louise fonde la Compagnie des Filles de Charite;
Marie fait profession religieuse dans le monastere des
Ursulines, et, peu apres, avec 1'ardeur d'une ap6tre,
elle abandonne sa patrie pour evang61iser au Canada.
< Le spectacle de pauvres femmes, de timides
jeunes filles qui laissent le monde pour 6pouser JesusChrist et se consacrer exclusivement a la contemplation et a la priere, ce spectacle a paru sur la terre
avec le christianisme, et il durera autant que 1'Eglise.
( Mais que de faibles femmes des vierges craintives
renoncent aux joies de la famille pour se vouer a 1'6ducation des pauvres enfants du peuple, I'assistance
des malades, a toutes les oeuvres qui peuvent ktre sugg6r6es par 1'amour de Dieu pour secourir les indigences mat6rielles et morales de leurs freres, qui
abandonnent leur patrie pour aller exercer I'apostolat
en des pays lointains et inhospitaliers sans autre
espoir que de couronner une vie toute de sacrifices
par la mort du martyre, ce sont la des miracles qu'a
op6r6s, avec les Ursulines au Canada, Marie de 1'Incarnation, et par le monde entier, Louise de Marillac,
avec ses 35ooo Filles de la Charit6c Je me felicite done avec vous, chores Filles, de
ces nouvelles protectrices que vous avez au ciel pour
obtenir les secours et les graces capables de soutenir
votre faiblesse dans votre sainte mission. Et j'ai en
meme temps la confiance que les prieres de 1'une et de
1'autre obtiendront sp6cialement, au Canada, la concorde des esprits, afin que, sans pr6tentions ou preferences, tous se regardent comme les enfants d'un
meme pere, tous rachetes par le sang de J6sus-Christ,
tous appeles au meme h&ritage du paradis.
« Nous en avons la confiance : les prieres et les
exemples de Louise de Marillac et de Marie de 1'Incarnation feront comprendre au monde que la civilima-
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tion ne se propage pas par 1'Vcole laique, par le feminisme, par la revendication de droits sans devoirs, en
bouleversant 1'oeuvre divine de la creation, mais en
mettant a la base de toutes choses Dieu et la doctrine
que nous a enseign6e Notre-Seigneur Jesus-Christ.
« Nous en avons la confiance: la glorification de ces
deux servantes de Dieu repandra dans le monde la
connaissance de l'esprit dont elles furent animees; ce
qu'il faut estimer en elles, ce n'est point seulement ce
qu'elles ont fait pour les int&erts mat6riels, mais
1'exemple de vie chretienne et angelique qu'elles ont
donn6; avec les secours materiels, elles portent les
vrais biens de 1'esprit.
,Nous en avons la confiance : les prieres de ces
deux heroines obtiendront des graces sp6ciales pour
la pauvre soci&te malade et particuliirement pour leur
patrie,la France; elles nous aideront a gutrir les maux
de nos ames et a entrer apres cette vie dans le paradis
pour y louer a jamais avec elle le Seigneur. ,
Le Saint-Pere donne la benediction apostolique.
Puis il va saluer les cardinaux et permet aux assistants les plus proches de lui baiser 1'anneau. II se retire
dans ses appartements. Les postulateurs des causes
distribuent les copies des decrets. Chacun emporte
un avant-gout des fetes splendides qui, dans un avenir plus ou moins rapproche, seront c6~lbries pour la
b6atification de ces deux grandes h6roines francaises.

M. le Sup6rieur general s'6tait fait representer par
M. Meugniot, l'un des assistants et directeur des
Filles de la Charit6; la tres honoree Mere Mauche, superieure de la Compagnie des Filles de la Charite
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etait presente avec plusieurs sceurs qui, de Paris,
1'avaient accompagn6e a Rome.
Le Saint-Pere les requt en audience priv6e avec une
grande bienveillance et accueillit leurs t6moignages
de v•aeration et de d6vouement. Les cardinaux qui
s'intiressaient a la cause, t6moignirent aussi leur confiance en son heureuse issue.
Les prieres et l'actif int6r&t que tant de personnes
portent au succis de cette cause de b6atification donnent lieu d'espirer que le terme de cette sainte entreprise ne sera diff6re que dans la stricte mesure du
temps requis pour le procks sur les miracles.

EUROPE
FRANCE
LA CONSECRATION

IPISCOPALE

DE M"G CHARLES LASNE,
DE

LA

CONGREGATION

UE

LA MISSION

COADJUTEUR DU VICAIRE APOSTOLIQUE
DE MADAGASCAR-SUD

La c&remonie du sacre de Mgr Charles Lasne,
nomm6 par le Souverain Pontife 6veque titulaire d'Olba
et coadjuteur avec future succession de Mgr Crouzet,
vicaire apostolique de Madagascar-Sud, a et6 c6l6brbe
a Paris dans la chapelle des Lazaristes, rue de Sevres, 95, le gjuillet 1911.
L'eveque cons&crateur, Mgr Mont6ty, lazariste, 6tait
assist6 par Mgr Leroy, superieur g6n6ral de la Congr6gation du Saint-Esprit, et par Mgr Pineau, des
Missions Etraifgeres. Malgr6 son 6tat de fatigue,
Mgr Crouzet etait pr6sent aux longues mais splendides c6remonies qui ont 6t&suivies attentivement par
de nombreux fideles.
La fete religieuse s'est termin6e par une fete de
famille. Autour des cinq 6veques, avaient kt6 invites a
la table d'honneur, aux c6t6s de M. Fiat, Sup6rieur
general et des membres de son conseil, divers repr6sentants des communautes et des ceuvres religieuses,
des amis du nouvel 6v6que, M. Guasco, secr6taire du
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conseil central i Paris de la Propagation de la foi et
M. le docteur Alibert.
Trois toasts ont cl6tur6 le Deo gratiasdu repas, pendant lequel les membres de la Communaut6 avaient
&changs leurs impressions de joie et d'edification.
M. le Sup6rieur g6n6ral, apres avoir rendu hommage
au pape Pie X, eut un mot aimable pour chacun des
invit6s; il fit 1'6loge de la Congregation de SaintEsprit, de la Communaut6 des Missions ktrangeres et
de I'oeuvre de la Propagation de la foi. Mgr Leroy,
dans une improvisation spirituelle, signala ce qui unissait la Congregation des Lazaristes et les Peres du
Saint-Esprit, et trouva des paroles flatteuses pour
Mgr Crouzet. Ce dernier lui r6pliqua en louant le courage apostolique des Peres du Saint-Esprit qui 6vang6lisent le nord de l'ile de Madagascar.
La Communaut6 applaudit de grand caeur a ces paroles tout empreintes de charit6 fraternelle, de religion et de zeIe apostolique.

BERCEAU-DE-SAINT-VINCENT-DE-PAUL
Nous avons requ I'interessante et touchante notice qu'on va lire sur
M. Serpette, superieur depuis de nombreuses annees de la maison
du Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul, decede le 7 juillet de cette
annie i91t.
M. SERPETTE

II 6tait midi et demi environ, quand tout a coup le
glas sonna au campanile de la chapelle. " M. Serpette est mort., ( II vient de mourir! » La nouvelle
connue devint en un instant le chagrin de tous et
notre Berceau, naguere d6bordant de vie joyeuse, s'enveloppa de silence et de tristesse.
Qui done eft pu pr6voir! M. Serpette 6tait en effet,
il est vrai, fatigue depuis une quinzaine, mais il se
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levait chaque jour, gardait mime assez d'6nergie pout
passer dans les classes, se rendre au parloir, vaquer
a la direction de l'6tablissement.
Au matin de cette fatale journ6e du 7 juillet, on
l'avait vu causer longuement avec ses confreres, appeler a sa chambre un certain nombre d'enfants, occup6
jusqu'a la derniire minute de ce qui fut sa vie : semer
autour de lui le devouement et la bont6.
M. St6phane Serpette naquit le 14 septembre 1848,
a Grivesnes, en Picardie, d'une famille d'agriculteurs
16gerement blasonn6e, non d6pourvue d'une certaine
aisance mais rest6e surtout riche d'honneur.
Elev6 chez les Prktres.de la Mission au college de
Montdidier, il y donna 1'exemple du labeur et de la
pi6t&. Le respectable M. Louison, qui, apres avoir 6t6
son professeur, devait ktre plus tard son collaborateur
au Berceau, rendait de lui ce t6moignage qu'il fut toujours parmi les meilleurs a tous les points de vue.
Nous avons eu sous les yeux un portrait de M. Serpette a seize ans. C'est un grand jeune homme blond,
au front large, aux traits fins, a l'aspect plut6t frele.
La sant6 de M. Serpette devait rester longtemps
delicate. Entr6 a Saint-Lazare en 1867, il s'y trouve
fatigu6 des les debuts et quand, en 1870, apres la
declaration de la guerre, les 6tudiants de Paris invites
a s'eloigner se r6fugient au Berceau, l'etat de sante
de M. Serpette ne va pas sans inspirer quelque inquietude.
Cependant les d6plorables evenements de 1870-1871
ont pris fin, la paix est sign6e, Paris d6livr6. Les
jeunes gens de Saint-Lazare vont quitter .la solitude
de Ranquines. C'est le moment oi le premier sup6rieur
du Berceau, M. Lacour, songe a 6tablir un petit s6minaire, qui sera dans la suite l'ecole apostolique. II a
besoin de collaborateurs et pense a M. Serpette :
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" Laissez-moi ce malade, dit-il aux sup6rieurs, je vous
en ferai un homme. ,
M. Serpette r6alisa les esp6rances de M. Lacour et
M. Lacour tint parole. Serpette et Lacour, deux noms
qu'il ne sera plus possible de s6parer quand on 6crira
1'histoire du Berceau.
Il serait difficile de rencontrer deux vies plus unies
avec des facult6s aussi diverses.
L'un est hardi, imperieux, absolu de sentiments et
d'6nergie; l'autre est timide, composant plus volontiers avec les 6venements et les hommes. Celui-la a le
verbe opulent et une activit6 qui d6borde bien au deli
des ceuvres qui paraissent l'absorber. Celui-ci est de
ceux qui se taisent, n'avancent que lentement mais
qui font beaucoup et dont l'activit6 remplit tout ce
qu'elle doit atteindre... Le premier est du Midi. Le
second du Nord, tousles deux n6anmoins sont gascons...
ou presque. Au milieu de difficult6s nombreuses, qu'il
ne nous est pas loisible de raconter ici, et jusqu'A ce
que la mort les s6parAt, ils allIrent ensemble plus
haut que les embiches et les erreurs de 1'homme et
surent garder a leur ceuvre le signe de Dieu.
M. Lacour frapp6 d'un mal sans remade, s'6teint
dans la force de I'age en 1883. M. Serpette a gard6 la
pens6e du maitre, il continuera d'etre le collaborateur
n6cessaire des trois sup6rieurs qui le pr6c6deront
encore dans la direction du Berceau : M. P6martin, de
si grande m6moire; M. Salvayre, M. Campan. Les
ann6es s'6coulent, les hommes se succedent et changent, M. Serpette en souffre plus d'une fois, mais il
reste M. Serpette. I1 est 1'ouvrier de tout labeur et son
action pour s'exercer modestement, dans l'ombre du
chef, n'en est pas moins feconde. On pourrait dire de
lui ce qui fut 6crit d'un illustre affair6 d'autrefois.
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S11 est tout in omnibus et per omnia. 11 n'y a personne
qui soit d'un si grand poids que lui. i
Ce qu'on a pu admirer cependant au sujet de l'activit6 de M. Serpette, c'est moins le nombre et la diversite des occupations qu'elle embrassait que la sereniti
dont elle s'accompagnait. M. Serpette est de ceux,
qui, sachant le devoir, 1'aiment tout entier, et ne l'accomplissent qu'orientes du c6t6 du ciel. II se d6pense
avec candeur, avec pite, dans un disinteressement
que rien n'6gale et son ame ne prend point de rides.
Jusq'a la fin, ii gardera la flamme de ses bellesann6es
et dans les travaux de son ministere, aupres des jeunes
surtout, il ne saura que le zele heureux des premieres
ann6es de son sacerdoce.
Sa piete tres vivante a d'ailleurs une nuance originale. II aime les belles images, les belles prieres, les
belles c6r6monies, et l'un de ses bonheurs est celui qu'il
gofite a la chapelle quand l'orgue chante avec les
voix, quand autour de l'autel qui 6tincelle dans l'or el
les lumieres, se d6roulent majestueuses nos c6remonies
sacr6es. A ces heures-la, il ne connait plus que les
regles de la liturgie et toute autre etiquette doit
passer apres celle du bon Dieu.
Au mois d'aoft i894, M. Serpette fut nomm6 superieur. II avait quarante-six ans... Quand dix-sept ans
plus tard la mort viendra l'arreter, un hommage spontane sera rendu i sa m6moire. On ne pourra s'empecher de remarquer que les belles annees du Berceau,
les plus prosperes, ont ete, en d6pit de la tempete qui
sonfflait partout, celles de son supiriorat.
M. Serpette avec des m6thodes assez differentes
des m6thodes communes, a fait le bien. Les exemples
qu'il laisse et la tache qu'il a remplie hboo9ret la Congr6gation de la Mission,
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M. Serpette fut un grand cceur. II fut bon sans limite
et ce fut sa force. De sa bont6 6manait une sorte d'attirance qui le rendait puissant et lui gagnait, comme
malgr6 eux, les hommes en apparence les plus opposes
a ses vues. II triomphait surtout quand il s'agissait de
consoler ou de gu6rir. I1 avait une maniere A lui de
prendre le poids et la souffrance des autres. de toucher sans parler, d'etre eloquent sans rien dire, de
plaire sans y avoir song6, en lui se r6alisait excellemment 1'empire gratuit promis a la bonte.
Cet empire il l'exerca souvent au profit des humbles.
u Je n'oublierait jamais, disait un paysan qui sanglotait en apprenant sa mort, je n'oublierai jamais que
cet homme a pleur6 autant que moi quand j'ai perdu
mon enfant. )
Sa chambre est connue des vieillards et des orphelins qui y penktrent a toute heure. Un certain nombre
de pauvres de la r6gion y ont aussi leurs entr6es. Ce
sont les abonn6s. A certaines dates fixes, ils gravissent
I'escalier escomptant a l'avance ce que pourra rapporter ( leur nouvelle histoire ,.
Si M. Serpette fut bon pour tous, il est superflu de
dire qu'il le fut particulierement pour ceux qui etaient
sa famille : ses confreres, les saeurs; avant tout, il
faut en convenir, il fut bon pour ses chers enfants de
l'6cole apostohque.
Us le complimentaient un jour de l'honneur que
venaient de lui faire les sup6rieurs majeurs en le nommant visiteur de la province d'Aquitaine. c Mes chers
enfants, r6pondit-il, c'est de I'honneur que 1'on me
fait, non du bonheur que l'on me donne... Lorsque je
fus nomm6 sup6rieur, je dus &tre davantage a tout le
monde et un peu moins a vous. Cela m'a coite. Mes
nouvelles fonctions de visiteur m'obligeront parfois a.
m'absenter et il !'en coitera,,, Le boo temps, c'6tait
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celui oiL je sortais de ma chambre A quatre heures et
demie du matin pour n'y plus rentrer que le soir A
neuf heures. J'ai fait cela tant que mes occupations
me 1'ont permis. Oui, c'6tait le bon temps, j'6tais heureux parce que je ne vivais que de votre vie. ,
M. Serpette ne comptait pas ses ann6es. Cependant
ses forces d&clinaient; il dut convenir qu'il vieillissait.
11 r6agissait avec une energie trbs belle, voulant
encore, a soixante-trois ans, faire des surveillances,
remplacer ses confrbres fatigu6s comme au temps oi
toute tAche p6nible 6tait son lot. Apres un effort plus
grand, l'6puisement s'accentuait, le mal commandait
imp6rieux et le confinait dans sa chambre. La volont6
de Dieu une fois manifestee, M. Serpette, bienveillant A l'6preuve, l'accueillait patiemment et ce n'6tait
pas alors un spectacle banal de voir tant de calme et
d'abandon marquer cette Ame naturellement inquiete
d'action personnelle et de vie.
La mort parut enfin. A celui qui la redoutait beaucoup, elle vint trbs douce, malheureusement inattendue. Vers les huit heures, M. Serpette avait dit la
sainte messe, puis 6tait rentr6 a sa chambre plus accabl6. N6anmoins, la fin de 1'ann6e scolaire approchant,
il avait voulu s'occuper d'organi:er les vacances de ses
enfants. Ses enfants! Ce fut sa dernibre sollicitude,
celle qu'il a emport6e au ciel.
Le Io juillet, un splendide cortege accompagnait a
sa derniere demeure le corps inanime du bon M. Serpette, et tandis que d6filait le cortege tres nombreux,
les sceurs, les enfants, les amis venus de partout, sons
la v6randa, la v6n6rable soeur Clos, presque moribonde, 6tait agenouill6e, saluant dans sa priere celui
qu'elle devait rejoindre bient6t.
En effet, le jour de l'octave de saint Vincent, le
meme cortege se formait, les m6mes chants montaient
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h Dieu, le caveau de la chapelle s'ouvrait une seconde
fois.
Soeur Gervansine Clos, vraie Fille de la Charit6,
superieure des soeurs de Saint-Vincent-de-Paul, en
cette maison du Berceau, pendant quaralite-cinq ans,
repose au milieu de nous, non loin de celui dont elle
avait &et la collaboratrice si d6vou6e. Rapproch6s
dans la mort comme ils l'avaient et6 dans la vie, ils
ne seront pas s6par6s dans notre reconnaissance, leur
souvenir vivra au Berceau of leurs oeuvres restent, ouf
leur nom demeure en b6n6diction.

PARIS
LES SYNDICATS FEMININS
DE LA RUE DE L'ABBAYE, 3, A PARIS

Les Filles de la Charite de la maison de la rue de
1'Abbaye a Paris ont vu naitre bon nombre d'oeuvres
f6minines et notamment des syndicats dont elles ont
second6 de tout leur pouvoir la formation et l'accroissement. Plus d'une fois d6ja, nous avons mentionn6 et
lou6 dans les Annales les syndicats feminins de la rue
de 1'Abbaye. L'une des Filles de la Charit6 les plus
d6vouees a l'ceuvre, la seur Milcent, nous communique le compte rendu suivant qui donne une vue gen6rale de la vitalit6 de l'ceuyre; ce compte rendu est tire
d'un des grands journaux quotidiens de Paris 1 et il a
&et 4crit par un membre distingue du conseil municipal de Paris, M. L. Duval-Arnould.
LE MONDE DC TRAVAIL

La Ruche syndicale
Rue de I'Abbaye, tout contre le vieux palais abbatial de

x. La Libre Parole, 20 juillet 1911-
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Saint-Germain-des-Pres, une vieille petite maison est toute
pleine de vie, et de vie moderne.
La i Ruche syndicale " qu'elle abrite est, 4 certaines heures.
bourdonnante B souhait, et jamais toutes les abeilles qui
entrent ou sortent n'y pourraient tenir toutes ensemble. Mais
un horaire industrieux en triple au moins la capacite, et les
cinq syndicats fideres des u Dames employees -, des , Institutrices privies ", des < OuvrlRres de l'habillement ,, des

t Gardes-malades dipl8mies n et du c M6nage y casent leurs
services et leurs r6unions sans trop se gener mutuellement.
Dernierement, les " Dames employdes, m'avaient invitei
presider une de leurs assemblies g6nerales. Avouerai-je que
cet honneur me semblait un pen austere pour un joli dimanche d'it6? J'acceptai par devoir, et, pour une fois du moins,
j'en fus ricompens6 des ici-bas : mon apres-midi passa vite
et bien, et j'appris beaucoup.
Le syndicat compte aujourd'hui mille huit cent trois membres, et ce sont des membres cotisants; je sais plus d'un syndicat de la C. G. T. qui ne pourrait justifier d'un tel effectif
reel, j'en sais aussi plus d'un qui, faisant, sans aucun doute
plus de bruit dans le monde, est loin de faire la mme
besogne utile: cours professionnels, dont certains sont suivis
par plus de trois cents 61bves; bureau de placement, qui a
rtalis6 et une annie 371 placements serieux, dont 148 debutantes.
Ces chiffres sont iloquents par eux-memes pour qui sait
avec quelle difficulti l'idEe syndicale penetre dans les milieux
f6minins.
Mais ce qui m'a frappi plus encore, c'est la vitalit6 intellectuelle et morale de ce groupement; des questions graves
et complexes 6taient k l'ordre du jour : durie du travail, le
repos hebdomadaire, les vacances. le salaire. D'apres les
reponses faites en grand nombre au questionnaire adresse
aux syndiquees, des rapports avaient &tC prepares: Or, ce;
rapports exigerent, non seulement un gros travail de d6pouillement et de r6daction, mais aussi de sirieuses connaissances
d'6conomie sociale. II en fut de mime de la discussion. Et
cela fit grand honnenr A M. O. Jean, auteur du tract de
1'Action populaire sur le syndicalisme, qui, cet hiver, avait
donn6 an sibge central toute une s6rie de legons trbs dcouties.
Sur certains points, les opinions diffiraient; mais les ten-
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dances 6taient bien gindrales. Je n'etonnerai personne ed
disant que les " Dames employdes n ddsirent vivement la semaine anglaise, la journ6e de neuf heures au plus, se terminant a sept heures du soir, un conge annuel qui permette un
regime riparateur a la campagne, un salaire mensuel et suffisant pour assurer veritablement la vie... Mais j'6tonnerai
plus d'un economiste ou d'un homme politique en ajoutant
que ces dames ne demandent pas tout cela au 16gislateur:
qu'elles comptent un peu sur le Parlement, et beaucoup sur
la propagande, sur les mceurs, sur les coutumes professionnelles surtout, qu'elles esperent ameliorer; plusieurs fois,
I'assembl6e donna mandat au bureau syndical de s'aboucher.
en un arrangement precis, avec tel ou tel groupement patronal.
On se tromperait si on voyait dans ce
bon esprit , je ne
sais quelque r6signation servile. Les revendications des employees m'ont paru tres fermement exprimees, quelques-unes
sont tris hardies. Ce qui les garde des exces, c'est d'une part
le sens pratique, d'autre part le double sentiment de la justice et du devoir, sincerement acceptd.
II s'agit d'un syndicat catholique ou tout au moins d'un
syndicat de catholiques. A l'image du syndicat des employes
du boulevard Poissonniere (les Petits-Carreaux de naguere),
qui a recrut6 un premier noyau parmi les anciens e16ves des
frbres de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, le syndicat feminin
des employees ne renie pas son berceau, qu'ont entouri les
blanches cornettes des Filles de Saint-Vincent-de-Paul. II
marche tout seul maintenant, mais garde jalousement ses traditions chritiennes.
Cette constatation fera penser, dans des milieux tres opposes, chez les socialistes comme chez certains conservateurs,
que les dames employees de la rue de l'Abbaye ne font pas
du syndicalisme pour de bon.
Les uns et les autres ne s6parent pas les syndicalismes de
la lutte de classes et de l'agitation revolutionnaire; ils se
trompent, ne nous lassons pas de le r6dpter. C'est parce
qu'ils se trompent qu'on ne saurait trop souligner des faits
comme celui que je viens de noter.
On croit trop facilement, en France, que ce qui fut possible en Belgique et en Allemagne n'est pas rdalisable chez
nous. Or, voici que, sans tapage, nos jeunes g6nerations
catholiques, nos etudiants, nos patrons, comme nos em-

ployes, vous le voyez, nos ouvriers et mime nos ouvrieres et
nos employees s'instruisent des choses sociales, 0laborent un

programme et ddja, un peu partout, le raalisent. Et ce sera
l'honneur de notre histoire economique que cet effort silencieux, perseverant et fecond accompli par les n6tres.
L.

DUVAL-ARNOLLD,

Conseiller municipal de Paris.

Les oeuvres f6minines de la rue de 1'Abbaye i Paris
ont leur organe necessaire, c'est la revue intitul6e la
Ruche syndicale. Cette revue professionnelle est sagement dirigee. Chacun sait, par exemple, que le 3 juillet 1911, a 6et inauguree en France une loi sociale des
plus importantes, celle qui organise une retraite pour
tous les ouvriers, ouvriers de l'usine et ouvriers de la
campagne. Les syndicats feminins de la rue de 1'Abbaye se sont ranges parmi ceux qui approuvent les
choses bonnes, n'importe par qui elles soient faites,
et qui travaillent ensuite a les amiliorer.
Nous aimerions A citer aussi le compte rendu de
reunions comme celles du syndicat des ouvrieres de
l'habillement et A mentionner leurs revendications
professionnelles. Ce que nous avons dit suffit pour
montrer la sagesse avec laquelle s'orientent ces syndicats f6minins et I'activit6 qu'ils d6ploient.

ANGLETERRE
CINQUANTAINE DE LA MAISON SAINTE--LISABETH

A BULLINGHAM
(4 juillet 1911)

Le village de Bullingham, dans le domaine de la
famille de Bodenham, occupe un site trbs agr6able
sur les bords de la riviere Wye, a peu de distance de
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1'ancienne ville de Hereford. C'est un des endroits
d'Angleterre oi la foi s'est le mieux conserv6e; presque toute la population est catholique, grace, en grinde
partie, A la pi6te des seigneurs du lieu, dont le chateau
de Rotherwas, a toujours 6t6 l'asile des prktres et des
religieux en temps de persecution.
C'est aussi A cette tres charitable famille que revient
I'honneur d'avoir jet6 les fondements du bel 6tablissement des Filles de la Charit6 A Bullingham. En
installant quatre soeurs dans une toute petite maison,
le 20 avril 1861, M. Bodenham leur dit: ( Je vous ai
amenees ici pour faire la classe aux enfants catholiques et pour visiter les pauvres et les malades. ,
Maintenant, il y a un personnel de quinze soeurs,
qui se devouent principalement A l'education de la
jeunesse; garcons et filles sont 6eev6s dans deux maisons separees; les classes externes, subventionnees
par le gouvernement, recoivent tous les enfants d'alentour. Les pauvres et les malades, tant du village, que
des environs, sont visitfs et secourus. Le but principal des deux internats est de donner le moyen aux
families ayant subi des revers, et autres peu ais6es,
de procurer Apeu de frais A leurs enfants l'instruction
n6cessaire pour qu'ils puissent, plus tard, gagner leur
vie honorablement.
La c6l6bration du cinquantenaire eut lieu le 4 juillet,
et les invit6s, Mgr Hedley, eveque du diocese, en
tate, s'empresserent de t6moigner aux sceurs, par leur
pr6sence, la part qu'ils prenaient A leur r6jouissance.
M. Wilham Byrne, directeur des Filles de la Charit6
en Angleterre; la sceur Burns, assistante de la province, et la sceur Costello de Londres, vinrent aussi se
joindre aux Sceurs pour rendre graces a Dieu de ses
bienfaits, ainsi qu'un certain nombre d'anciens et
d'anciennes Al;ves, heureux de se retrouver dans la
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maison b6nie qui avait abrit6 leur jeunesse. La grand'messe d'actions de grace fut chant6e par les R6verends
Peres B6nbdictins du monastere voisin de Saint-Michel.
Mgr Hedley, ami devou6 presque depuis la fondation, prononca un admirable discours, prenant pour
texte, ces paroles du Psalmiste: t Donnez, Seigneur,
la perfection la vigne que votre droite a plant6e. »
Dans I'apres-midi, on se reunit de nouveau a la chapelle, oi0 M. Byrne, apres avoir donn6 la b6n6diction du saint Sacrement, rappela, dans une courte allocution, les motifs de reconnaissance envers Dieu pour
le bien operb par sa grace depuis un demi-sikcle.
Puis il remercia les amis et bienfaiteurs, quelques-uns
venus de loin pour encourager les soeurs par leur presence en ce jour de fete.
Apres cela, les invites assistirent a une seance musicale et r6cr6ative, offerte par les enfants, oiu chacun
et chacune remplit parfaitement son r6le.
Le nombre de prktres ou de jeunes gens se preparant a la pretrise, qui ont commenc6 leur education i
Bullingham, d6passe trente, et quarante jeunes filles,
au moins, sont entrees dans des communautes religieuses. Plus de soixante-dix sont institutrices, dans
des 6coles paroissiales ou priv6es.
Soeur ARUNDELL.

BELGIQUE
ANS-LES-LI~GE
De la petite ville d'Ans, oh, depuis les premiers jours de janvier 1907,

sont deposees les reliques de saint Vincent de Paul, M. Vandamme,
sup6rieur de la maison de Liege, nous Ccrit :

Voici termin6e I'octave de saint Vincent de Paul et
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toujours, malgr6 les tristesses de I'exil, le tombeau de
notre saint est glorieux, son corps honor6.
Le 19 juillet, Mgr Lasne, evaque d'Olba, inaugure
nos fetes en disant la premiere messe a l'autel sous
lequel repose notre bienheureux Pere. Sacr6 depuis une
semaine seulement, ce digne coadjuteur de Mgr Crouzet
(Madagascar sud) inaugure, lui, de son c6t6, son 6piscopat et vient mettre son appstolat sous la protection
du saint qui eut des pridilections marquees pour cette
mission. -

A huit heures et demie, voici 120 parois-

siens de Marennes, diocese de Namur (a 6o kilomtres
de Liege). M. le Cure et deux pretres venus avec lui
chantent la messe et M. le Doyen nous donne un beau
panegyrique du saint.
Pendant l'octave, plusieurs paroisses viendront
honorer notre saint. Nous verrons 6galement se succ6der bon nombre d'ouvroirs externes et internes, des
associations d'enfants de Marie et de mires chr6tiennes.
Le dimanche dans 1'octave, a sept heures et demie
du matin, arrivent en rang 120 membres des conf6rences de Saint Vincent-de-Paul de Liege; dans la rue,
en montant vers Ans, ils ricitent le chapelet a haute
voix. Mgr Rutten, eveque de Liege, ajoutant a la douce
6dification de cette matinee, vient dire la messe au
milieu de ses meilleurs dioc6sains et leur distribuer la'
sainte communion.
Le mardi, un salut solennel du saint Sacrement est
chant6 par 25 pr&tres r6unis chez M. le cure d'Ans.
Celui-ci leur a demande de vouloir bien choisir I'octave de saint Vincent pour cette r6union de cours et
tous viennent faire ensemblece pieux p6lerinage. L'un
d'eux a compose en musique pour la circonstance un
Sancte Vincenti a Paulo, ora pro nobis.
Pour cl6turer, le grand s6minaire vient honorer le
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tormateur du clerge. Quelques s6minaristes entourent
au choeur leur sup6rieur; la plupart sont agenouillis
dans la nef; les autres, la chorale, sont a la tribune oui
ils chantent admirablement le salut.
Dans ce bel ensemble d'dification, citons rapidement quelques traits particuliers. Le premier jour, un
membre de la Conf6rence de Saint-Vincent-de-Paul
nous arrive d'Anvers (151 kilometres) avec ses deux fils.
Ils viennent, avec une confiance admirable, demander
la sante de la mere de famille. - Un pretre ecrit ses
regrets de ne pouvoir amener ses fideles a cause de
I'abondance des travaux; cependant il serait heureux
de ne pas laisser 6chapper de telles graces et il
demande la permission de nous conduire ses pilerins
a la morte saison, en octobre. - Un autre pretre,
recueilli, pensif, pose son br6viaire sur le corps m~me
du saint, s'agenouille et une heure durant il prie et
m6dite : veritable successeur de ces pretres qui autrefois allaient a Saint-Lazare se recueillir dans la retraite
sous la conduite de , Monsieur Vincent ,. - Au dernier jour, un s6minariste demeure apres ses condisciples, sort le dernier comme a regret et demande de
pouvoir revenir a ses jours de conge pour prier encore
saint Vincent de Paul.

ALLEMAGNE
Lettre de M. Jules SCHREIBER; Pritre de la Mission,
& M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Cologne-Nippes,

i janvier 1911.

Nous venons de terminer la retraite des Filles de la
Charit6, qui sera suivie de pres de celle des seurs
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superieures, le 7 f6vrier. Pour ne pas &tre emp&ch6 de
nouveau par cette derniere, je ne veux pas renvoyer
encore une fois mon rapport annuel.
En commenqant par le personnel de la province, j'ai
d'abord a vous remercier d'avoir bien voulu completer
notre conseil de la maison centrale. Comme la maison
centrale contient en meme temps un grand h6pital
d'environ deux cents lits, on ne pouvait plus faire marcher les aeuvres comme il faut sans ce secours. Merci
done au nom de toute la province. Elle peut toujours
encore itre appelie ( petite ,, cette chere province;
autour de nous, les autres communaut6s la surpassent
a peu pres toutes, tant par le nombre des soeurs que
par l'importance des ceuvres, quoique, dans ces dernieres annees, les filles de saint Vincent aient pris une
expansion qui les rapproche de plus en plus de leurs
concurrentes. On peut dire que la persecution religieuse, allant de I'ann6e 1873 jusqu'a 1890 environ,
qui a priv6 les Filles de la Charit6 non seulement de
toutes leurs ceuvres d'6ducation, mais aussi du secours
,r6gulier de leur directeur et du Missionnaire confesseur ordinaire et extraordinaire, a retard le diveloppement de la province. Enfin cette st6rilit6 a fait
place A une heureuse ficondit6; nous avons trentecinq nouvelles soeurs par an en moyenne, et cette
annee-ci nous d6passerons probablement les quarante.
Malheureusement, ce nombre est loin de suffire a
nos besoins, soit pour les ktablissements existants,
soit pour accepter convenablement les nouvelles maisons qu'on nous offre. Eh bien, malgr6 cette disette
d'ouvrieres, nous avons, force par 1'urgence des choses,
di ouvrir encore un important 6tablissement A Cologne.
Mais avant de vous en raconter les details il faut que
je revienne un peu sur I'ann6e pr6icdente qui a vu
naitre trois etablissements que je n'ai guere pu que
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nommer. Ce sont les maisons dc Vingst, de MerheimCologne et de Wassenberg.
Vingst (1910). -

L'6tabbsscment de Vingst offre un

int6ret particulier, parce que c'est un 6tablissement
appartenant a la municipaliti de Cologne, quoique la
localite soit 6loign6e de cette cit6 de plus d'une heure
et demie de chemin. C'est une sorte d'hospice pour
vieillards et enfants; on y entretient cn meme temps
une ecole gardienne, un ouvroir et une .cole menagere.
On s'occupe aussi de la visite des pauvres et des
malades a domicile.
Merheim-Cologne (1910). -

La maison de Merheim-

Cologne est une riche fondation tout pros de Ia maison
centrale; elle abrite une creche d'enfants, install6e
selon toutes les exigences des temps moderncs.
Wassenberg (g19o). - La troisieme maison, celle de
Wassenberg, est un asile pour des femmes et filies
ivrognesses; elle appartient a la Communaut6 des
Filles de la Charit6. Le terrain a &et donn6 par une
dame d'Aix-la-Chapelle, et fait partie d'un magnifique
pare mis a la disposition du public. L'etablissement
provincial civil, pour favorisei les oeuvres de charit6
et d'utilit6 publique a fourni les capitaux pour itablir
les batiments n6cessaires, et la pieuse dame fondatrice a fait arranger la petite chapelle faisant partie du
don fait A la Communaute. Quoique l'6glise paroissiale de Wassenberg, a laquelle 1'6tablissement est
inscrit, ne soit 6loignee
que d'une vingtaine de
minutes, la Providence a dirig6 vers l'Institut un bon
eccl6siastique qui y dit tous les jours la messe et fait
aussi pour le rcste l'office d'aum6nier. Une collecte,
qu'on vient de nous accorder de faire dans les provinces rhenanes, nous permettra d'ajouter aux batiments le local necessaire pour l'aum6nier et quelques
autres pices pncessaires pour 1'usage des soeurs.
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Comme cela l'6tablissement est dans des conditions
prosperes qui paraissent assurer son avenir.
Quant aux r6sultats obtenus, il faut avouer que la
guerison de ces malheureuses femmes n'est pas facile,
mais plusieurs cas consolants ont recompens6 les
efforts des Filles de la Charit6, et il est touchant de
lire les lettres d'heureux peres de famille qui b6nissent
cet etablissement 6minemment charitable qui a rendu
aux enfants Icur mere, au mari sa compagne, a la
maison la bonne m6nagere. J'ajoue que les Sceurs de
cette maison s'occupent aussi de la visite A domicile et
apprennent a coudre, etc., aux filles d'une grande
fabrique du voisinage.
Ekren;eld. -

L'ann6e 1910 a vu s'ouvrir un impor-

tant 6tablissement. II a &etconfi6 a la Communaut6 des
Filles de la Charit6 par l'administration provinciale.
C'est un asile pour des filles idiotes et il abrite environ
cent trente de ces pauvres creatures, dont un tres
grand nombre est tellement bas qu'a peine on les distingue de I'animal; leur service est si repugnant qu'il
faut une grice toute speciale pour y passer savie sans
se plaindre et meme avec joie comme le font nos
Soeurs.- Voici I'historique de cette fondation. Depuis
un certain nombre d'annies, l'administration provinciale avait place une quarantaine de filles idiotes A
I'h6pital de Ziilpich dirig6 par les Filles de la Charite. Mais l'installation ne convenait plus A l'administration et, de plus, le nombre de ces malheureuses
ktait si grand, qu'on cherchait un local plus grand et
mieux accommod6 aux besoins des h6tes qu'on devait
y placer. Deja, on croyait avoir reussi en achetant a
Mechernichn, pres de notre maisonde Commer,un etablissement assez vaste avec des jardins, etc.; mais la
municipalit6 d'une commune voisine eut la pr6firence,
itiU a faliu renoncer A ce projet, Plusieurs plans mig
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en avant ne furent pas r6alisables non plus. C'est alors
qu'un riche propri6taire d'Ehrenfeld, faubourg de Cologne comme Nippes, qui se touchent presque l'un
et I'autre et sont reunis a la commune de Cologne,
offrit une magnifique propriet6 i acheter ou i louer.
Nous avons pris le parti de la louer; et l'administration offrait des conditions si avantageuses que la
Communaute compte cette maison pour une des mieux
6tablies au point de vue financier. Apres done que le
propri6taire eut restaure le batiment et tout installe
selon toutes les exigences du temps, on a fait l'ouverture solennelle au mois de janvier. Les autoritis
civiles, le clerg6, les medecins furent invites et r6pondirent a l'invitation en grand nombre. Les enfants de
Marie d'une de nos maisons de Cologne executerent
plusieurs chants en musiquc et une jeune fille prononca une magnifique piece de po6sie composde par
une pieuse dame. Le docteur propri6taire et le chef
de l'administration provinciale, de leur c6te, parlerent
6galement d'une maniere tres interessante et l'on
apprit par ce dernier que la province avait A pourvoir
a l'abri et a 1'6ducation de quinze mille idiots, sans
parler de ceux qui sont laiss6s aux soins de leurs parents. Apres que des enfants, choisis parmi ceux qui
6taient un peu raiscnnables, eurent debite aussi
quelque petits chants et morceaux poetiques a leur
port6e et que votre serviteur eut remerci6 la nombreuse
assistance, on a visit6 l'etablissement et le parc,et l'on
s'est s6par6 plein d'admiration pour cette belle oeuvre
et pour 1'esprit de sacrifice des Filles de saint Vincent de Paul. Depuis, 1'oeuvre marche et va se d6veloppant.
Jules SCHREIBER.
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ESPAGNE
MADRID
Nous avons fait connaitre, dans le precedent numncro des Annales,
'oeuvre d'hospitalite pour jeunes filles etablie a Madrid (Hospederia del
Patrociniode Maria) et

a

laquelle les Filles de la Charite de Saint-Vin-

cent-de-Paul apportent leur concours devoue. Parce que l'oeuvre s'est
atendue, on desirait aussi un local plus spacieux et plus assure. On
verra que, la Providence aidant, ces dcsirs lhgitimes vunt &tresatisfaits.

Lettre de la Seur RAVAUD, Fille de la Chariti,
honorge Mere MAUCHE, Supbrieure ginxrale.
Sla
lIrs
Madrid, calle Mendizabal, 68;
24 fevrier 1911.

En vous &crivant dernitrement pour vous faire connaitre notre oeuvre, je vous disais que la grosse difficult6 6tait celle de n'avoir pas un local a nous, ce qui
nous obligeait a changer souvent de demeure et nuisait au d6veloppement de l'ceuvre.
Cette difficult6 est aujourd'hui vaincue, l'heure de
la Providence a sonn6; grace au d6vouement, A la g6nerosit6 de notre excellente presidente, Mme la marquise
de la Mina, A Miles Maria-Luisa et Maria-Rosa del
Arco, vice-pr6sidente et tr6soriere, 1'ame de notre
oeuvre, un terrain a kt6 acquis, et samedi, x f6vrier,
jour de 1'Apparition de Notre-Dame de Lourdes, avait
lieu la b6n6diction et la pose de la premiere pierre de
notre future hospederia.
L'Espagne est un pays de foi, ces sortes de c6r6mo6
nies se font en grande solennit .
6
du
C'est S. G. Mgr l'6evque de Madrid, assist
de
presence
en
pierre
la
clerg6 paroissial, qui a b6ni
LL. MM. la reine Marie-Christine et la reine Victoria,
des infantes Isabel et Marie-Th6erse, tante et sceur du
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roi; des dames d'honneur et de 1'elite de 1'aristocratie
madrilkne.
L'emplacement avait 6te magnifiquement d6cor6
pour la circonstance : plantes, fleurs, drapeaux, tapis,
tribune pour la famille royale, autel avec statue de la
sainte Vierge, rien ne manquait, si ce n'est un rayon
de soleil!
Le ciel de Madrid, ordinairement si bleu, si pur, si
beau, etait couvert de nuages et la pluie est arrivee
bien inopportunement.
Malgr6 ce contre-temps, 1'assistance a 6et nombreuse
et choisie. Apres la b6nediction, a eu lieu la signature
sur parchemin des principaux personnages, le document a 6t6 d6pos6 ensuite dans une boite de metal,
avec quelques m6dailles de la sainte Vierge, quelques
monnaies de 1'6poque et le tout scell6 dans la pierre.
J'ai assist6 i la c6r6monie avec ma Soeur 6conome
et deux de mes bonnes compagnes. Nous nous 6tions
mises un peu a l'ecart, mais Mme la marquise de la
Mina est venue nous chercher et nous a pr6senties a
Leurs Majestes, qui nous ont fait l'accueil le plus bienveillant et nous ont tendu la main qae nous avons
bais6e.
S. M. la reine mere m'a demand6 depuis combien
de temps j'etais en Espagne. Comme il y avait juste
sept ans ce jour-l, la jeune reine m'a dit aimablement:
(t Oh! ma bonne Soeur, mais c'est une heureuse coincidence n; puis elle a ajoute : ( C'est une bien belle
ceuvre que la v6tre, elle est appelee i faire beaucoup
de bien, elle m'inhtresse, cette oeuvre. , J'ai remercie,
apres quelques autres questions, elles nous ont tendu
la main. Apres avoir salue profond6ment, nous nous
sommes retirees, touchies de ces marques de bienveillance qui ne s'adressaient pas tant a nos humbles personnes qu'L notre Communaut6.
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A la sortie, Leurs Majest6s ont souri en voyant les
cornettes et ont dit : c Voila nos bonnes Sceurs!' Elles
nous out encore tendu la main avec une bienveillante
sympathie.
Pendant la duree de cette c6r6monie, ma priere 6tait
celle-ci : - Que cette maison que l'on va 6difier soit
I'arche du salut pour les ames qui viendront s'y abriter;
puissions-nous &treutiles aux jeunes filles qui y viendront dans leurs besoins materiels et religieux. n
J'ai 'honneur d'etre, etc.
Sceur RAVAUD.

NOTES HISTORIQUES
SUR LA CONGRIGATION DE LA MISSION EN ESPAGNE
(Suite).

En 1740, M. Couty, sup&rieur genaral, avait annonc6
dans sa circulaire du I1' janvier qu'il se formait un
troisieme etablissement en Espagne, a Guisone, diocese d'Urgel. Cependant cet etablissement ne se fit
que sous le gen6ralat de M. De Bras en 1751. (Circ., I,
525.)
III. -

GUISONA (LUrida), 1751.

(Annalks, Cdit. espagnole, 19o9, p. 374; traduct.).]

Guisona est une ville de la province de L6rida, du
diocese de la Seu d'Urgei, aux pieds des Pyr6n6esSon climat est agreable et salubre. La population est
de 2 200 habitants. Autour de la ville, la terre est fertile et le pays produit surtout des c6r6ales.
Quelques-uns pensent que cette ville est celle que
Ptolemee a d6sign6e sous le nom de Kinna, qui, au
moyen age, se trarisforma en celui de Guisona. On croit
generalement que cette ville fut d6truite pendant 'in6
vasion des Sarrasins et repeupl e depuis par Borrell,
comte de Barcelone.
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Origine de la maison de la Mission t Guisona. - La
maison de la Mission doit son origine ai la g6nerosit6
de M. Antoine Granyo, chanoine de la colligiale et
insigne basilique de Sainte-Marie de Guisona. Dans
son testament, il laissa la plus grande partie de ses
biens pour que, - ce sont ses propres paroles, - ( en
la meme ville de Guisona, on fonde un s6minaire tena
par les Missionnaires comme celui qui existe a Barcelone, dirig6 par eux. J'espere, ajoute-t-il, qu'ils accepteront cette fondation qui devra 6tre sous la protection
de l'assomption et coronation de la sainte Vierge et
du glorieux archange saint Michel, mon sp6cial protecteur ,. Quant aux conditions et obligations de cette
fondationM. Granyo les exprime lui-meme dans son
testament. Ce sont notamment les suivantes : < Je veux
qu'aussit6t que ce seminaire sera 6tabli et qu'on
pourra l'habiter, une messe y soit c6lbr6e tous les
jours pour le repos de mon Ame et celles de mes
parents ainsi que pour les personnes pour lesquelles
j'ai obligation de prier.
( Que les PNres Missionnaires fassent chaque ann6e,
dans le temps de l'Avent, une mission; cette 6poque
me parait le temps le plus a propos pour cela. , Suivent d'autres conditions picuses.
Le bon chanoine mourut le 6 septembre 1731 et le
21 octobre 1737 fut enfin r6gl6 avec le neveu ce qui
concernait la fondation. On fit alors les demarches
afin d'obtenir les permissions n6cessaires pour l'6tablissement. En octobre 1738, on obtint le consentement
du conseil municipal de Guisona, du chapitre et des
chanoines de la meme ville et, enfin, celui de 1'archeveque d'Urgel, Mgr Georges Curado y Terreblanca.
Tous se montrerent satisfaits de la nouvelle fondation.
Inauguration de la maison et de l'glise de Guisona.
- L'inauguration de 1'6glise et de la maison de la
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Mission eut lieu en 1751, comme le disait clairement le
superieur g6neral, M. De Bras, dans sa circulaire du
I" janvier 1752. II s'y exprime ainsi : a Le nouvel 6tablissement de Guisona, heureusement commenc6 en
Espagne, fait chaque jour de nouveaux progres par la
reputation que lui obtiennent les muvres de notre
sainte vocation. . II ajoute : . Mgr l'archeveque de
Barcelone, qui nous honore de sa protection, nous a
demand6 de donner dans sa ville 6piscopale les exercices spirituels et il a daign6 y precher lui-m&me. Le
nombre des prktres qui ont suivi ces exercices h differentes fois s'61eve a plus de trois cents. a C'est le
25 mars 1741 que fut posee la premiere pierre de cet

etablissement.
Inauguration de Pl'tablissement des Missionnaires a
Guisona; les ceuvres. - En 1751, fut inaugur6e la nouvelle maison de la Mission. On en trouvera la description dans l'important ouvrage publiC en 19o6 par
M. Barraquer y Roviralta, chanoine chantre de Barcelone, sous ce titre que nous traduisons : Les Maisons
des religieux en Catalogne pendant le premier tiers du
dix-neuvieme sikcle. (Voy. t. II, p. 591 et 592.) Les Mis-

sionnaires de la maison de Guisona s'employerent avec
plaisir au soin spirituel des habitants de la ville; ils
donnerent de nombreuses missions dans le diocese et
dans les dioceses voisins, ceux de L6rida, de Solsona,
de Vich et de Barcelone. Is organiserent dans leur
maison des exercices spirituels qui 6taient fort goit6s
et donnerent aussi les exercices aux ordinands.
Suppression de la maison de Guisona. - Pendant
quatre-vingt-cinq ans, les Missionnaires demeurerent
a Guisona, travaillant avec fruit aux oeuvres de leur
vocation. Les troubles de l'Espagne en 1834 et 1835
vinrent interrpmpre leurs travaux.
Ainsi que les Missionnaires de Palma et de Barce-

lone, ceux de Guisona durent abandonner leur maison vers la fin de 1835 ou au commencement de 1836.
Ce fut une des dernieres maisons qui se fermerent,
car lI s'6taient alors r6fugi6s quelques Missionnaires.
Ils furent enfin oblig6s de se diriger vers la France
ou d'autres pays.
La maison de Guisona ne fut jamais achev6e, et, en
1835, elle se composait seulement du c6t6 occidental,
c'est-a-dire de la facade, et du c6t6 m6ridional.
L'Itat vendit 1'6difice et ses terres. Un g6n6ral du
parti liberal, pendant la guerre de Sept ans, se voyant
priv6 de combustible a cause du siege, se servit des
bois de construction pour son feu, c'est ainsi que
furent d6truits les toits. Les 616ments compl6terent
la destruction. Enfin, vers la fin du dix-neuvieme si·cle,
la corniche, menacant ruine, celui qui 6tait charge
de l'6difice, craignant un malheur si elle venait &
s'6crouler, la fit d6molir; c'est pour cela qu'il semble
aujourd'hui que cette maison n'eut qu'un 6tage, bien
qu'en r6alit6 elle en ait eu deux.
Tels sont les renseignements sur la maison de la
Mission et sur l'6glise des Missionnaires a Guisona,
qu'a publi6s, dans son ouvrage, M. Barraquer y Roviratta.
Quand la Congr6gation se r6tablit en Espagne en
1852; on pensa ouvrir de nouveau cette maison; on ne
1'a pas pu faire alors. Qui sait si, avec le temps, les
Missionnaires augmentant en Catalogne, ils ne pourraient pas revenir a leur ancien poste et reprendre les
heureuses traditions de leurs anchtres.
Suphrieurs de la maison de Guisona. - Voici la liste
aussi complete que possible des superieurs de la maison de Guisona. Nous ne sommes pas bien sfirs, cependant, ni que la liste soit complete ni que les dates
soient toujours justes.
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SUPERIEURS DE LA MAISON DE GUISONA
MM.

TORT (Josi

(i)

. . . .

.

. . ..

1751

NUALARD (Fernando) . . . . ..
1760
FERRER (Vicente). . .....
. . 1765
COSTA (Jos) . . . . . .. ...
. 1770
VALLHO.ESTA (Pedro) (2) . . .
1775
SOBIES (Felipe). . .......
. 1785
CAMPRODON (Francisco). ...
. .1796
SEGURA (Antonio) (3) . .....
.
811
MORERA (Jos6) . . . . . . ... .
815
DAVIU (Alejo). . . . . . . . ..
1820
.BORJA (Antonio-Jos)()
(4) ...

RocA (Carlos). . . . . . . .

1829

. .

83o-36

(i) M. TorT (Joseph) naquit en 1687 & San Quintin de Mediona,
diocese de Barcelone. Ses parents furent Joseph Tort et Marie Tort et
Mestre. II entra dans la Congregation de la Mission en 1709 et il fut un
des premiers Missionnaires de Saint-Vincent-de-Paul de la province
d'Espagne. M. Tort etait un tres digne Missionnaire et fort instruit.
Mgr I'eveque d'Urgel I'avait en grande estime, et beaucoup de personnes tres considerees ailaient le consulter, revenant toujours difiCes
de sa prudence, de sa sagesse, de sa douceur et de son humiliti. II
mourut Ie 22 decembre 1759. A ses funerailles, celebrees dans 1'glise
de la Mission, assistait une foule considerable.
(2) M. VALLHONESTA (Pierre) naquit dans la ville d'Horta, diocese de
Barcelone, le 22 juin x738. Le 16 avril 1759, ii entra dans la Congregation de la Mission, Ag6 de vingt et un ans. Le 18 mars 1763, il arriva
a Barbastro oi il demeura jusqu'au 27 mars 1775. II fut aiors nomm6
superieur.de Guisona, oh il resta jusqu'en 1785. Cette annee-lk, ii fut
nommn directeur des Missions de Barcelone, charge qu'il remplit avec
succes jusqu'en 1799, oil ii fut nommt superieur de Reus. De 1l, par
ordre de M. Sobies, visiteur d'Espagne, it passa a Badajoz, comme
superieur de la nouvelle maison. M. Vallhonesta se distingua par son
amour de Poraison et de la retraite, et surtout par son obeissance aux
moindres d6sirs de ses superieurs. Plein de vertus et de merites, it mourut
apres une maladie douloureuse supportee avec une grande paience
et une grande resignation, a I1'ge de soixante-douze ans. II fut inhume
dans la chapelle des Douleurs du cloitre de la cathedrale de Badajoz.
(3) M. SEGURA (Antoine) naquit le 28 septembre 1739 a Agramunt,
province de Lerida, diocese d'Urgel. II enira dans la Congregation le
19 juin 1765, et fit les vaeux & Barcelone le 20 juin 1767. Apres avoir
travailli avec fruit dans les divers minisilres de notre Institut & Barcelone, A Barbastro, A Guisona et dans d'autres endroits, en x815, il fut
nomme vicaire general de la Congregation de la Mission en Espagne,
charge qu'il remplit jusqu'en 1819 Apeu pres. 11 mourut I Guisona, le
r6 janvier x83o.
(4) M. BOnJA (ou BoRzIA) (Antoine-Joseph) naquit a Falset, ville de
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TURQUIE D'EUROPE
On lit dans le journal Le Temps, numero du 4 septembre 1911 :
Constantinople, 3 septembre.

Sur la priere de la pr6fecture de Constantinople, la
superieure des Filles de la Charit6 consentit a envoyer
des soeurs soigner les chol6riques au centre meme du
foyer, a Hasskeui. On ne tarit pas d'6loges sur les
soins maternels dont les religieuses francaises entourent les malades et sur l'exemple d'abnegation et de
sacrifice qu'elles donnent.
la province de I'archevech6 de Tarragone, le 3 fevrier 1790. II entra
dans la Congregation de la Mission le z" septembre 1817, a I1'ge de
vingt-sept ans. 11 fut ordonne pretre le 28 mars 1819. A la fin de 1824,
il fut envoye a Guisona et occup6 dans les missions pendant les quatre
anndes qu'il resta dans cette maison. Le 9 nofit x82S, il partit de Gui.
sona pour Madrid, oh ses superieurs lui confibrent la direction du semi.
naire interne. Mais bient6t its le renvoycrent comme superieur a Guisona, puis k Reus, d'oi il retourna a Madrid pour reprendre la direction
du seminaire jusqu'en i836, epoque oih 'on dut fermer la maison de
Madrid comme les autres maisons d'Espagne.
A cette douloureuse epoque, M. Borja demeura a Madrid occup6 a
precher, a confesser et a diriger les Filles de la Charite. Cela dura
jusqu'au retablissement de la Congrtgation en 1852. On lui confia alors
pour la troisibme fois la direction du seminaire. Ayant perdu la vue vers
les dernieres annCes de sa vie, il supporta avec patience cette epreuve,
ne cessant pas de faire le bien. II mourut h Madrid le 8 decembre 1874.
Quelques-uns qui le connurent vivent encore (1909) et ils parlent de lui
avec une grande vineration; ils le tiennent pour un Missionnaire qui
etait rempli de l'esprit de son etat.
M. Mailer a ecrit la biographie de M. Borja. (Voy. Relations abrigies,
t. IV, p. 585-6x8.)

ASIE
SYRIE
MONT LIBAN
Nous lisons dans le Bulletin des icoles d'Orieni (juillet x91r):
1
Le
Liban traverse une crise redoutable que l'icole seule peut conjurer.
Nous recommandons B l'attention et k la charite de nos lecteurs la
lettre suivante, lettre du venere visiteur des Lazaristes. v

Lettre de M. ROMON, visiteur provincial des Lazaristes
i Mgr CHARMETANT, directeur gineral des auvres
d'Orient.
Beyrouth, le 4 juin 1911.

MONSEIGNEUR,

Vous me permettrez de recommander a votre bienveillante charit Il'ceuvre de nos 6coles du Liban.
Vous la connaissez et en savez l'importance. Ces
eccles ont &t6 ktablies, sans doute pour procurer aux
enfants de la montagne des connaissances utiles que
personne, sauf nos adversaires, ne songeait a leur
donner, mais aussi, et principalement, pour leur permettre d'acquirir une instruction religieuse qui ne
leur est pas donn6e ailleurs.
L'oeuvre, tres favorablement accueillie de Nosseigneurs les 6veques, a pris un d6veloppement inesp6r6.
Nous comptons, en effet, cette annee, 144 6coles, avec
un personnel de 204 professeurs et une population de
6 543 6lves. Ce sont 1h des chiffres consolants et nous
devons remercier Dieu du bien realis6 : l'instruction
religieuse est donn6e, les enfants echappent a 1'influence am6ricaine et protestante et sont prepares a
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affronter les dangers qu'un trop grand nombre d'entre
eux iront chercher en Amerique.
Mais, h6las! c'est au moment oi cette oeuvre si
interessante parait le plus prospere, que nous sommes
r6duits a nous demander, avec une poignante inquietude, combien de temps il nous sera donne de la
maintenir.
Pendant un certain nombre d'ann6es, la retribution
des professeurs nous pr6occupait assez peu. La plupart 6taient pretres, cures des villages ou moines des
couvents voisins, et beaucoup se contentaient de leurs
honoraires de messes, comme remuneration, pour
faire la classe. Les ecoles, fort modestes, demandaient d'ailleurs un personnel assez peu considerable.
Aujourd'hui, les choses ont change. Pour lutter contre
l'influence protestante, nous avons dii elever le niveau
d'un certain nombre de nos ecoles, choisir des professeurs capables qui, pris assez souvent en dehors du
clerg6, exigent une retribution beaucoup plus considerable. D'ailleurs, les pr&tres eux-memes alleguent,
avec raison, la cherte toujours croissante de la vie
dans nos contrees. D'oi la n6cessit6 de leur procurer
des honoraires superieurs a ceux qu'il nous 6tait possible de leur fournir jusqu'a pr6sent; de 1A aussi des
exigences de plus en plus grandes et, pour nous, une
augmentation considerable de depenses qui pese bien
lourdement sur notre modeste budget.
Faudra-t-il done nous d6sinteresser de l'avenir religieux de cette chere jeunesse? Nous le regretterions
d'autant plus vivement que jamais I'oeuvre n'a paru
plus n6cessaire.
Vous le savez, Monseigneur, le Liban qu'on avait
longtemps cru, derriere ses montagnes, a l'abri des

attaques de l'impi6te, subit en ce moment de rudes
assauts. Les maronites revenus d'Amerique, fiers des
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quelques ressources qu'ils ont pu en rapporter, affi
chent un esprit d'ind6pendanee et d'indiff6rence bien
dangereux. En face de ces excitations et de ces
exemples, une religion d'habitude et de pratiques
routinieres ne saurait suffire. Seule, une serieuse
instruction religieuse peut nous faire esperer conserver ce pays, et elle ne sera donnee que par les ecoles.
Vous accueillerez done favorablement, Monseigneur,
cet appel a votre charite. Vous l'accueillerez d'autant
plus facilement que vous avez toujours t6moign6 i nos
oeuvres de Syrie une particuliere bienveillance. J'ose
esperer que vous voudrez bien l'6tendre a nos ecoles
du Liban et nous aider ainsi a lutter contre l'influence
protestante et maconnique.
Veuillez agreer, etc.
E. ROMON,
Visiteur des Lazaristes.

TRIPOLI
Lettre de M. AouN (Jkermie), Pritre de la Mission,
i M. A. FIAT, Superieur gindral.
Tripoli de Syrie, le 12 mai xgzi.

Je viens vous donner quelques nouvelles de nos
missions de cette annee.
SA la fin de 1'6t6 de g191, nous avons donn6 trpis
missions dans les environs des cedres du Liban et de
la vall6e des Saints, comme on l'appelle jusqu'd maintenant, parce qu'elle 6tait habit6e autrefois par des
centaines de solitaires, dont on voit encore les ermitages au milieu des rochers escarpes; et meme, maintenant, on voit encore quelques solitaires religieux
habiter cette vallee. Au mois d'octobre, nous avons
prach6 quatre retraites eccl6siastiques i plus de deux
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cents pretres du diocese de Sa Beatitude le patriarche
maronite et du diocese de Sa Grandeur 1'archeveque
maronite de Tripoli.
Le 28 novembre, apres notre retraite annuelle,
M. Arnault et votre serviteur, nous sommes partis
pour Akkar a onze heures de Tripoli. A mi-chemin,
nous sommes surpris par une tempkte de pluie et de
vent, qui nous arrache les parapluies des mains;
comme il faisait nuit, nous laissames nos bktes aller A
l'aventure; heureusement qu'elles connaissaient bien
le chemin, et a six heures du soir nous arrivions au
village, trempes jusqu'aux os. Ce village s'appelle
Andeked.
Depuis trente-cinq ans, les Lazaristes n'avaient pas
donn6 de mission dans ce village, qui compte avec
d'autres villages voisins, plus de i5ooo maronites
eparpilles au milieu des schismatiques, des ansairi6s,
secte musulmane, des Turcs, des m6toualis, des
b6douins en tribus errantes; le tout plus de 25 ooo Amcs.
C'est pourquoi les biens des maronites et meme leurs
filles et leurs femmes sont souvent a la merci de ces
voisins voleurs et assassins. Cet hiver m~me, un pauvre
moine fut attaqu6 la nuit par des m6toualis, qui
l'assassinerent et d6valiserent le couvent.
Ces bons chritiens catholiques, au milieu de ces
angoisses, 6taient heureux de voir les Missionnaires
chez eux. De cinq heures du matin jusqu'a neuf heures
du soir, 1'6glise &ait bond6e de monde. M. Amault
et moi catechisions les enfants et les grandes personnes; il y eut plus de I ooo confessions g6n6rales.
Le 13 janvier, une p6riode de pluie et de neige
commenqa; elle dura quarante jours. La neige a varie
entre 5o centimetres et 4 metres; de memoire d'homme,
il n'y a pas eu un hiver pareil. Plusieurs personnes
perirent par la neige, sur les r-: zs; d'autres succom-
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bbrent chez elles de faim et de misbre. Plus de la
moiti6 des b6tes et surtout des moutons ont p6ri par la
faim et le froid.
Les maisons devinrent inhabitables a cause des
terrasses mal faites; il en fut de meme pour les 6glises.
Durant plus de vingt jours, notre maison d'habitation
nous servit d'6glise et de lieu de r6union pour les
exercices de la mission. La dernibre mission, qui dura
tout le Careme, 6tait i Sghorta, oix nous avons eu plus
de 40oo confessions g6ndrales. Ce fut en tout
12000 confessions g6n6rales, qui consistent A faire
trois s6ances en trois jours cons6cutifs, c'est-a-dire
une petite retraite dans la mission, c'est pour avoir le
temps de bien instruire ces bonnes Ames.
I y a eu beaucoup de riconciliations, de restitutions et de retours a Dieu. Surtout, on repara les confessions mal faites.
Nous avons beaucoup souffert, surtout du froid, ne
pouvant pas nous chauffer; mais nous abondions de
joie dans nos souffrances, a la vue du bien procur6
a ces ames si chbres au coeur du divin Maitre.
A Tripoli, tout va bien.
Veuillez agr6er, etc.
J6r6mie AOUN.

DAMAS
Lettre de la Saur HARDY, Fille de la Chariti, e
M. MILON, secretairegndral.
Damas. Ecole du Midan, ce 5 juillet g191.

C'est pour vous faire part d'une grande consolation
que je vous 6cris aujourd'hui. Depuis notre installation au Midan, j'avais le d6sir de faire une belle procession le jour de la fete du Saint-Sacrement. Chaque
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annie je refoulais ce d6sir au fond de mon coeur, tant
je craignais de manquer de prudence, car nous sommes
environn6s de Turcs, de druses et de grecs schismatiques. N2anmoins, sachant combien les Midanais d6siraient, eux aussi, solenniser cette belle f&te, j'allai
exposer nos d6sirs a Mgr Cadi, archeveque du Hauran,
qui reside dans le Midan. Sa Grandeur non seulement
nous approuva, mais encore nous encouragea et prit
sur elle toutes les responsabilit6s. 11 ne restait plus
qu'a organiser, ce qui se fit en trois jours. Nos fillettes
des classes, ravies, vinrent nous aider a faire des oriflammes, des fleurs, des couronnes. En meme temps,
elles r6pandaient la bonne nouvelle et la joie r6gnait
dans toutes les families, car c'etait la premiere fois
qu'une procession sortirait dans le quartier de Bab-ElMsalla.
Nous avions convenu avec Monseigneur et M.Aoun
(Joseph), directeur de l'6cole des garcons, de monter
trois reposoirs. Le principal sur une place habit6e en
partie par des druses; le deuxieme serait dress6 dans la
cour del'ecole des garqons ; le troisieme dans le jardin
attenant a 1'6glise paroissiale. Des l'aurore du 18 juin,
on se sentait en fete, l'all6gresse 6tait g6nerale, riches et
pauvres, chr6tiens et musulmans, tous 6taient heureux.
Une grande animation r6gnait dans les rues faisant
presager pour le soir une belle manifestation. Tous les
Midanais tinrent a parer leurs maisons et sortircnt
leurs beaux tapis de Turquie qui ornaient les murs
ainsi que des fleurs et des images pieuses. Devant
beaucoup de maisons, se dressaient de petits reposoirs
sur lesquels brflaient de 1'encens et des parfums. Les
Turcs suivirent l'exemple et leurs maisons 4galement
ne se distinguaient pas de celles des catholiques.
Malgre nos precautions pour ne pas trop 6bruiter la
chose, le soir, bien avant 1'heure fix6e, les rues 6taient
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combles; des differents quartiers environnants on venait voir la procession.
Mgr Cadi avait demandt le secours de la police
turque pour maintenir I'ordre et le silence, et ces braves
gens remplirent parfaitement leur devoir. A cinq heures,
la procession sortit de l'eglise. Apres les soldats et les
cavas, nos fillettes venaient sur deux files. Toutes 6taient
v&tues de blanc, les petites couronnees de roses tenaient,
d'une main, une fleur, de l'autre, un pli de la robe de
celle qui pricedait afin de marcher droit. Nos plus
grandes et les enfants de Marie 6taient modestement
voilees et portaient les bannieres et les oriflammes.
A la suite 6taient les garcons de l'ecole SaintGeorges, tous en uniforme; la fanfare du collbge
francais de Damas, que M. Albisson, le digne superieur
du college de Damas, avait bien voulu envoyer pour rehausser la c6r6monie; les R6v6rends Peres franciscains et j6suites, les Peres grecs, chapelains de la
paroisse, et enfin Mgr Cadi portant le saint Sacrement.
A sa suite,se tenaient tous nos braves Midanais, radieux
de faire escorte d'honneur a Notre-Seigneur. Sur la
place des Druses, apres un brillant morceau de fanfare, Monseigneur rappela en termes 6mus les origines
des processions, les joies et b6n6dictions qu'elles
r6pandent dans les ames fidles. Tous les hommes
6taient prostern6s, beaucoup pleuraient de joie,tandis
que soldats, druses, turcs, schismatiques 6coutaient
avec la plus religieuse attention. Les druses r6pandaient des parfums sur le saint Sacrement et disaient
hautement qu'ils n'avaient jamais rien vu de si beau.
Un commerqant turc arreta une de nos sceurs pendant
la procession pour lui dire que, maintenant,il pourrait
mourir... il avait souvent demand6 a Allah de voir un
beau spectacle et il l'avait sous les yeux ! - Je n'en
finirais pas de rapporter semblables traits.
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Sortis a cinq heures, nous rentrions a l'gglise a
six heures et demie pour cl6turer par un beau salut et
des prieres publiques cette solennelle manifestation
de foi et d'amour envers Notre-Seigneur dans son
divin Sacrement. Et nous, bien consol6es, nous pensions interieurement a la France,notre chere patrie, et
demandions a Dieu dela b6nir !
Jusqu'a pr6sent, la procession fait le sujet de toutes
les conversations; tous les procureurs et notables sont
venus nous dire leur satisfaction et il est statu6 que,
chaque annee, la procession sortira le dimanche dans
l'octave de la fete du Saint-Sacrement.
Je me suis bien attard6e dans ce r6cit, dont le seul
m6rite est d'tre exact; il m'a semblM qu'une telle d6monstration de foi au centre de la plus grande ville
turque apres La Mecque, m6ritait d'etre citee, et je
vous l'ai d6crite tout simplement.
Permettez-moi, Monsieur, d'ajouter quelques nouvelles sur notre petite Mission. Ses d6buts sont difficiles, j'ecrirais p6nibles si je ne craignais d'etre ingrate envers la bonne Providence et la tres sainte
Vierge qui facilitent singulierement notre tAche. Deja
nous avons .6tabli, de concert avec le bon cure de la
paroisse, les exercices du mois de Marie et du mois
du Rosaire. Cette ann6e, quatre-vingts fillettes ont fait
la premiere communion. Notre association d'enfants
de Marie prospere, les jeunes filles tiennent beaucoup
a en faire partie, malheureusement elles n'y vieillissent
pas, car, a seize ans et moins, les parents les marient.
Il y a quelques mois, Monsieur, vous avez eu la
boAt~ d'insbrer dans les Annales un petit compte rendu
de nos oeuvres. J'y temoignais le desir de trouver
quelques milliers de francs pour faire l'achat d'un
terrain et entreprendre la construction d'un preau qui
no's permettrait d'ýtablir un patronage pour les jours
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de dimanche et de fete. Quelques ames charitables
sont venues a notre aide, sans vouloir d'autres t6moins
que les bons anges. Qu'elles soient assur6es que, sans
les connaitre, notre gratitude leur est acquise et nos
prieres, celles de nos enfants, de nos pauvres montent
chaque jour pour elles vers le ciel.

II nous manque encore beaucoup, je le dis chaque
jour tout bas a nos protecteurs du ciel; et a ceux de la
terre qui s'int&ressent a nous; je vous prie de vouloir
bien le communiquer. Si Dieu veut cette oeuvre, il
aplanira les obstacles. Dans cette confiance, nous
prions, nous travaillons, nous esperons et... nous attendons.
Veuillez, etc.
Sceur HARDY.

JERUSALEM
Nous sommes heureux de donner les principaux traits d'un compte
rendu de deux belles ceremonies cIlebries k P'hospice Saint-Vincent-dePaul de Jerusalem. La premiere, le '3 novembre 19go, fut la ben&diction de la nouvelle chapelle de l'hospice; la seconde, le 3 mai ig91,
commemorait, apres vingt-cinq ans, 1'arriv6e des Filles de la Charit6 en
Terre sainte.

Le i3 novembre 1910, eut lieu la benediction de la
nouvelle chapelle de 1'hospice Saint-Vincent-de-Paul
de Jerusalem.
Au matin, tout le monde 6tait debout bien avant
1'aube. A quatre heures et demie, on se r6unit pour
une derniere messe et une derniere communion dans
l'ancienne chapelle qui, malgr6 sa pauvret6 et son
exiguit6, nous a cependant donne des heures de
douces joies dont on lui garde un reconnaissant souvenir. Aussitbt apres, on se hite aux derniers pr6paratifs de la c6r6monie. A huit heures, tout le nombreux
personnel est rang6 dans le grand corridor, atten-
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dant i'arrivee de S. Exc. Mgr Philippe Camassei,
patriarche latin de Jerusalem, qui a tenu a faire luimeme la b6endiction de l'6glise, ainsi que de M. le
Consul g6neral de France qui veut bien honorer cette
fete de sa presence. Les invites arrivent peu a peu:
ce sont des membres de toutes les communautes existantes a Jerusalem, des associes de l'IEuvre des
jeunes economes, des bienfaiteurs, des amis, etc.
Bient6t arrive M. le Consul, escort6 de ses chanceliers et suivi de son aimable famille. Quelques instants
apres, on annonce Mgr le Patriarche, qui salue I'assistance d'un geste paternel, et se retire quelques
instants pour revetir les habits pontificaux. Enfin, le
cortege se met en marche vers le nouveau sanctuaire,
les quatre cawas (gardes) prenant la tete du d6file.
Mgr le Patriarche s'avance, entour6 de ses chanoines, de ses pretres et des Missionnaires lazaristes.
Il est suivi du consulat general de France et de tous
les invites. Le cortege se d6roule lentement dans les
vastes corridors gracieusement decores.
Les cer6monies de la b6endiction s'accomplissent
alors, et les clercs ornent, pour la messe solennelle,
I'autel jusque-lU depouille. C'est M. Bourzeix, sup6rieur des Lazaristes fran<ais qui la c6lbre. Monseigneur, en habits pontificaux, assiste au tr6ne. Les
chants sont parfaitement executes par les 6leves de
1'1cole apostolique guides par leurs professeurs, ce
qui nous rappelle les beaux chants et les c6ermonies
de Saint-Lazare a Paris.
Le soir, une cer6monie plus intime, mais, elle aussi,
tres touchante, reunit la double famille de saint Vincent, le nombreux personnel et quelques amis, en tete
desquels nous sommes heureuses de nommer M. le
Consul g6n6ral et Mme Gueyrand. Apres les vepres
solennelles, M. Bourzeix adressa a nos chers enfants
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leur parla surtout du grand devoir de la reconnaissance, et de tous ceux A qui ils devaient, en ce jour,
en payer le doux tribut : Dieu, l'auteur de tout bien;
Marie, 1'aimable reine de cette fete; puis la chere fondatrice de toutes ces ceuvres, dont le nom etait dans
tous les coeurs et sur toutes les levres; enfin, tous ceux
qui, de quelque maniere, avaient contribu6 a i'erection
de ce sanctuaire. 1I dut nommer naturellement la
France, la patrie de tant d'ames genercuses, et dont
notre chapelle est, en quelque sorte, un nouveau present.
*

.

Quelques mois apres, une autre fete vint de nouveau mettre en joie notre cher hospice, on c6lebrait le
vingt-cinquieme anniversaire de l'arrivee des premieres Filles de la Charit6 a J6rusalem, le 3 mai 1886.
Cette fois, aucune invitation n'avait eti faite, tout
devait se passer dans l'intimit6 de la famille, entre la
Mission, nos soeurs de Bethleem et nous.
A cinq heures et demie, notre aum6nier c6lbra la
messe de communion. Les jeunes aveugles, charges
du chant sacr6, ex6cuterent d'abord une gracieuse
cantate a la Vierge immaculte, puis un cantique a la
sainte eucharistie et, enfin, un Quid retribuam qui
resumait si bien les sentiments de tous. A huit heures,
une grand'messe solennelle, avec diacre et sous-diacre,
fut cdl6br6e par M. Bourzeix, sup6rieur des Lazaristes francais. Apres l'evangile, il adressa a toute
I'assistance une allocution de circonstance. I1 rappela
I'arriv6e a J6rusalem de la bonne soeur Sion et de ses
vaillantes compagnes; leurs pinibles d6buts; puis le
d6veloppement admirable des oeuvres, jusqu'a ce jour
d'agr6able souvenir et encore r6cent de l'inauguration
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de notre chersanctuaire. II parla ensuite des autres fondations se rattachant a celle de J6rusalem : Bethleem,
Nazareth, Caiffa; puis, plus r6cemment, celle de la
Mission, si ddvou6e, depuis sept ans, A l'aum6nerie de
notre cher hospice; et, enfin, celle de sa florissante
6cole apostolique oii se forment les ouvriers de l'avenir
pour l'6vang6lisation de la chere Palestine.
La soiree fut consacree a une petite fete de famille
organis6e par nos chers enfants, et A laquelle toutes les
cat6gories de notre personnel avaient tenu a prendre
part.
Comme couronnement de la fete, Mgr le Patriarche
voulut bien venir le lendemain c61lbrer parmi nous la

sainte messe, apres laquelle il daigna nous exprimer
de la manierela plus touchante sa paternelle bienveillance pour nos

oeuvres et pour nous.

PERSE
DJOULFA-ISPAHAN
Lettre de la Swur GALICHET, Fille de la Charild.
Ispahan, Djoulfa; 16 avril 19g1.

... J'espere que ce rude hiver ne vous a pas trop
6prouvL. Je dis ce rude hiver, car nour n'avons, ici,
jamais eu aussi froid : pensez done que nous avions
26 degr6s de froid et plus au dehors, car nous sommes
un peu a l'abri. Aussi tout est gelM, et on croit que les
vignes le sont aussi, car elles sont encore toutes
shches, alors que les arbres sont deja verts, le printemps commencant un mois plus t6t ici.
Nos classes sont toutes pleines et nous avons encore
de nouvelles eltves; pourtant les schismatiques font
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commencent a comprendre qu'une 6ducation serieuse
et chr6tienne est preferable au reste.
Les Missionnaires lazaristes ont encore plus de mal
que nous, car ils ont 1'ecole arm6nienne et le college
persan a diriger. C'est un bien grand surcroit de
besogne et ils sont tres fatigues. Et cependant c'est
i'avenir de la mission assur6; car, avec la faveur des
Persans, les ceuvres pourront se d6velopper et les
portes des villages seront ouvertes aux Missionnaires
et a nous aussi, nous l'esperons. II n'y aura plus qu'A
se creer des ressources, mais il faut bien esperer que
le bon Dieu y pourvoira. Pour cela, vous prierez pour
nous, s'il vous plait.
Ma soeur superieure et les soeurs, en particulier
soeur Marguerite, me prient de vous offrir leur profond
respect.
Veuillez agreer, etc.
Soeur Vincent GALICHET.

CHINE
RENSEIGNEMENTS

GENERAUX

POSTES ET TELEGRAPHES

Pour faciliter les relations avec les Missionnaires
de Chine nous transcrirons, soit ici, soit A la fin du
pr6sent numero des Annales, des indications utiles
pour la correspondance par la poste et par le t616graphe.
- Voici d'abord quelques renseignements historiques
Ace sujet. Ils sont extraits de la Giographie de 'empire
de Chine, par L. Richard (Changhai, Imprimerie de la
mission catholique, 19o5. In-8),

488 La poste. - 11 y a quelques annees encore, le service
des postes n'existait pour ainsi dire pas en Chine. Le
gouvernement avait ses courriers a cheval portant
dans un 6tui sp6cial les dep&hes imp6riales. Un petit
pavilion jaune fich6 au col de leur habit les faisait
reconnaitre de loin. Des relais se trouvaient tous les
5o kilometres, et on se passait les envois d'un cheval
sur l'autre sans mettre pied a terre. Des barques allongees remplacaient les chevaux dans les pays de canaux.
Le public confiait ses correspondances a des entrepreneurs qui se chargeaient de les faire parvenir a destination.
En 1874, sir Robert Hart s'occupa de crier un service postal plus rapide. Fait par les employ6s de
douaries, il existe aujourd'hui. I1 a ses bureaux, ses
timbres et se developpe chaque ann6e. II comptait, en
janvier 1904, 919 stations, dont 38 bureaux principaux,
292 bureaux secondaires, 589 agences.
En dehors de ce service des postes ufficiel, il y a
aussi des bureaux de poste appartenant aux gouvernements etrangers. Ces bureaux transmettent les lettres
par leurs facteurs. I1 y en a, ainsi par exemple,.
Changhai. Du Tongking (Tonkin), un service des
postes francais a quatre d6parts mensuels pour Tchongk'ing fou (Se-tch'oan).
Les tdilgraphes. - Jusqu'en 1885, la Chine n'avait,
comme systeme de transmission rapide, que ses t616graphes a&riens, tours sur lesquelles des feux allumes
portaient assez vite des nouvelles ou des ordres t de
grandes distances. Mais les tours etaient peu nombreuses et les combinaisons de signaux difficiles.
En 1884, une premiere ligne tiligraphique fut construite par une compagnie danoise (la Great Northern
Telegraph Company) entre Peking et Changhai. Elle
6tait achev6e le 22 aofit 1884.
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Au d6but, on eut grand'peine a entretenir la ligne.
Les habitants du voisinage arrachaient les poteaux
pour en faire du bois de chauffage et coupaient les fils
pour en fabriquer des clous. I1 fallut afficher sur
chaque poteau un decret de 1'empereur menagant de
decapitation imm6diate quiconque toucherait aux
poteaux ou aux ils.
De nouvelles lignes furent bient6t construites:
ligne du Tong-king A Changhai, de Changhai i Hank'eou, etc...
En 1887, la Chine demandait a relier son r6seau aux
tel6graphes sib6riens. La chose ne put aboutir
qu'en 1892.
Actuellement (I9o5), un reseau important de fils
telegraphiqucs couvre tout 1'Empire. Ils ont une longueur d'environ 53 ooo kilometres et relient entre elles
toutes les principales villes La Compagnie des t61egraphes imp6riaux, presque entierement chinoise, dessert 313 stations et compte environ 1 200 employ6s,
outre 8 ing6nieurs 6trangers.
Pour remedier a la difficult6 provenant de la ressemblance des sons dans la langue chinoise, on a
choisi 8 ooo caracteres parmi les plus usites. A chacun
d'eux correspond un nombre, nombre que 1'cn transmet
par le t6lgraphe. A la station r6ceptrice, il est facile
de recomposer les telegrammes envoy6s.
Les cdbles. C'est en 1871, qu'une compagnie
anglaise, la Eastern Extension Telegraph C°, en reliant
a Madras son r6seau avec celui de la Eastern Telegraph C°, a 6tabli des communications entre Changhai
et l'Europe.
Depuis, de nombreux cables ont 6t6 p3s6s par 1'Angleterre, par la France, par la Russie, par l'Allemagne et par une compagnie danoise, la ( Compagnie
des t6elgraphes du Nord ,,,
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On trouvera, la fin du present num6ro des-Annales,
pour les trois provinces de Tche-ly, Tch6-Kiang et
Kiang-Si, o6i sont les missions des Lazaristes, la
nomenclature des bureaux de poste et de t~elgraphe
avec l'orthographe officielle de ce's localit6s.

LES CHRETIENTES
L'AVENIR

Pour preparer I'avenir des 6glises naissantes dans
les pays de missions, il y a lieu de se pr6occuper entre
autres points importants de les pourvoir peu a peu
d'hommes et de ressources. II faut crier graduellement
un cadre de pretres et de cat6chistes : ce sera le resultat de la grande oeuvre des seminaires indigenes. Nous
allons citer ici, en les accompagnant de quelques reflexions, des indications tir6es de quelques publications
autorisees sur le second point.
RESSOURCES

Quand on 61kve un enfant, ce serait 1'l6ever d'une
maniere bien insuffisante que de lui fournir pendant
des ann6es et des ann6es la nourriture, le v8tement, une
instruction quelconque et de ne pas lui avoir procur6
peu a peu le moyen de vivre par lui-meme : comme si,
pour toujours, il devait avoir quelqu'un qui pensat
pour lui, qui travaillt pour lui, qui, pour lui, pourvft
ind6finiment a ce qui lui serait n6cessaire !
Des apBtres vont 6vang6liser dans les pays lointains : ils fondent et organisent des chritient6s. Le
missionnaire doit avoir des ressources suffisantes pour
commencer, pour vivre, pour acheter on louer d'abord
un local, pour payer ses serviteurs ou les cat6chistes
qu'il emploie, etc. S'il a de la fortune personnelle, c'est
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bien; s'il n'en a pas, ce sont les aum6nesde ses coreligionnaires qui lui fournissent ce qui est n6cessaire,
notamment par l'oeuvre admirable de la Propagationde
lafoi. Un jour vient enfin o6, comme dans une famille,
on se demande si les ain6s ne sont pas arrives a 'aige
de commencer a se suffire a eux-memes, afin que les
ressources de la famille soient employees a 1'entretien
des enfants plus jeunes et qui viennent peut-etre de
naitre. Ainsi, dans les pays de missions, il est tout naturel, et c'est meme un devoir de sage administration,
que les organisateurs des chr6tientes avisent a ce que
les plus anciennes, celles qu'ils soutiennent depuis dix,
vingt, cinquante ans peut-6tre, tichent de se suffire
un peu i elles-memes pour que l'on puisse faire profiter aussi des aum6nes les chretient6s naissantes.
Ce que nous voulons constater ici, c'est que cette
sage preoccupation existe. La prevoyante administration des missionnaires a meme fait, c~ et la, divers
essais. Les essais commun6ment ne r6ussissent guere
ou ne r6ussissent qu'imparfaitement dans n'importe
quel ordre de choses : ls sont pourtant la condition
n6cessaire des r6alisations fecondes, et on ne doit pas
se decourager.
C'est pour cela que nous avons remarqu6 et que nous
reproduisons ici des fragments de ce que publient sur
ce sujet des journaux religieux. Ce ne sont que des
essais, des d6buts dans la recherche d'une chose
utile : la constatation de ces essais ou de ces debuts
merite d'etre faite.

Rendant compte d'une publication intitul6e Chine,
Ceylan, Madagascar, le journal la Croix (3 mai 1910),

citait un fragment intitul6 I'AUMONE SUR GAGES. C'est
un curieux r6cit signe du P. tlie Hopsomer, S. J.,
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missionnaire au Tch-ly (Chine). Nous en citerons seulement quelques lignes :
Je viens d'inaugurer, dans le district qui m'est confid au
Tch-ly Sud-est un mode d'dvangdlisation qui peut paraitre
nouveau et mime preter flanc 4 certaines critiques, mais qui
n'en donne pas moins - c'est un fait- desresultats fort consolants. Laissez-moi d'abord vous l'exposer.
II faut savoir que, cette ann6e comme 'aunee dernitre, la
pluie n'dtant pas venue, malgr4 nos prieres, nous voyons la
famine s6vir dans tout le pays. )'innombrables malheureux
viennent nous demander l'aum6ne, et 1'argent ordinairement
affecte au soulagement des pauvres n'y suffisant pas, notre
vicaire apostolique a decidd d'y consacrer les sommes qui
sans cela eussent &t destinees k des constructions.
Mais le tout n'est pas de faire l'aum6ne. II faut, autant que
possible, la faire de telle sorte qu'en plus des corps elle soulage aussi les ames.
L'an dernier, comme nous avions dejh la famine, je donnais
une ligature (a fr. 3o) par mois a tout Chinois paien qui venait suivrele cat&chisme. Certains d'entre eux,attires par l'espoir de ce secours, apprirent ainsi la religion chritienne, en
accepterent les veritis et demanderent le bapteme.
De l'argent ainsi donnd, il est clair qu'apres coup il ne restait rien. C'etait sans doute une o'uvre charitable, ce n'etait
pas une oeuvre sociale.
Mes chritiens me le firent remarquer. Ils eussent souhaite
une combinaison permettant d'assurer I'avenir des chretientis
qui se fondaient de la sorte. Ils m'exposerent leurs iddes: nous
discutimes; je priai le Saint-Esprit de m'eclairer, et voici ce
qui fut finalement regle.
D'abord, je n'accepterai comme catichumenes que des
groupes d'au moins dix families comptant ensemble quarante
personnes. Je leur procure alors un catechiste et une cat&
chistesse. Puis, je leur promets un secours de cinq ligatures
par personne, payables en plusieurs versements, dont le premier apres un mois d'epreuve (ce qui permet d'6liminer les
gens de mauvaise reputation) et le dernier le jour du bapteme.
Bien, mais comment eviter que les gens secourus, une fois
l'argent touche, ne plantent 1k catechiste et religion ? Comment, en d'autres termes, obtenir uue garantie de persv&rance?
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Ici est 1'expos6 du systeme propose par le missionnaire afin d'obtenir des chr6tiens chinois cette " garantie - p 6 cuniaire. Cela doit 6videmment d6pendre
des milieux et des circonstances. II fallait trouver des
cat6chistes et faire une avance d'argent. II trouva les
cat6chistes; mais continue-t-il,
Quant a l'argent, il me fallait ailer le demander a mon superieur. Celui-ci, le P. C... (ministre de section, comme nous
disons), est un homme d'avant-garde. Mais il s'agissait 1. de
fortes sommes,et les superieurs sont par office les moderateurs
d'un zile qui irait trop loin. I1 etait done naturel qu'il me fit
des difficultis.
- Cinq ligatures par t&te, pour des milliers de personnes,
se r6cria-t-il, c'est un chiffre !
- C'est vrai, mais c'est un chiffre infirieur i celui d'autrefois. L'annde derniere, chaque converti a recu entre six et
sept ligatures, et de cet argent, rien n'est revenu. Je n'en demande cette annie que cinq, dont les trois cinquiemes feront
retour a la chritiente. C'est une notable diffirence.
... Je pourrais demander que pour approuver ou blimer on
attende les r4sultats. Mais est-ce bien une innovation? Nous
donnions 'aum6ne 'annie derniere et dans le meme but. Le
principe 6tait done admis. Nous la donnons autrement, de
fagon

1

produire davantage avec une depense moindre. La est

toute l'innovation. Nos voisins, les Peres Lazaristes nous ont
d'ailleurs donni P'exemple. Eux aussi promettent cinq ligatures a quiconque 6tudiera le cat6chisme, et en un an, tandis
que notre vicariat comptait trois mille baptemes d'adultes, ce
qui est certesddjhun chiffre honorable, le leuren enregistrait
trente mille...

Toutes ces raisons finirent par convaincre mon contradicteur, qui d'ailleu's, il faut le dire, ne demandait pas mieux
que d'etre convaincu, et les credits necessaires-furent lib6ralement accordes.

Autre exemple, qui n'est probablement, lui aussi,
qu'un sympt6me; mais qui done contestera qu'il est
sage d'observer les sympt6mes ? - Ce r6cit publi dans
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le journal, l'Univers du 28 novembre 19o10 tait extrait
des Missions catholiques (19 nov. 1910) qui lui donnaient ce titre : FONDATIONS D'(EUVRES SOCIALES EN
MANDCHOURIE et le faisaient prec6der des considerations que voici : - L'Ivangile compare le royaume du
ciel a un pere de famille qui tire de son tresor les
choses nouvelles et les choses anciennes : nova et vetera.
La lettre suivante, que M. Lacquois adresse aux Missions catholiques, montre la raalisation de cette parole
divine. Pendant que I'Iglise et les missionnaires, en
effet, d6fendent au prix de leur sang les assises de
1'6difice, ils se mettent en avant pour cr6er, encourager
et promouvoir toutes les ceuvres qui ont non seulement
pour but la sanctification des Ames, mais aussi le bienktre de l'existence humaine dont Dieu nous a fait don.
- Voici maintenant la lettre annonc6e; elle est d'un
missionnaire de Mongolie :
Dans la province de Ghirin, a l'est du Songhari, s'6tendent
de riches et vastes plaines. II y a une douzaine d'annees, un
excellent pretre chinois, le P. Pierre, y precha le premier
l'evangile. En 19oo, il fut arret6, sommi d'apostasier par le
mandarin et, sur son refus, eut la tate tranchee. Aujourd'hui,
ce pays compte 13 oratoires et environ 200ooo chretiens.
Deux mille chretiens, sur une population de i 400 ooo .
1 5oo ooo paiens, comme c'est peu! Mais de quels moyens user
pour amener a Dieu tous ces Chinois pourtqui Pl'ternelle et
pacifique jouissance d'un bon repas constituerait le meilleur
des paradis? Faut-ilallersur les places publiquesetleur parler
de leur Pere c6leste et du divin Crucifi6 ? Hilas! 1'exptrience
l'a bien prouv ; ils nous &couterontd'un air bhat, ddtailleront
notre mine et nos habits, puis ils s'en retourneront a leurs
affaires. Ils sont ultra-materialistes.
Que de fois, durant mes interminables chevauchees, j'ai
cherche la solution de ce probleme !
Il y a une dizaine d'annees, lorsque j'6tais jeune vicaire.sur
la belle plage normande, j'entendais parfois parler d'oeuvres
sociales; mais je n'y fus point milý.
Timide de caractere, je
p'osais pas me lancer et m6me, il faut bien l'avouer, je ne
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voyais guire comment une mutualit6, des caisses agricoles ou
une cooperative pouvaient m'etre utiles dans mon ministere
de sauveur d'ames.
Depuis, mes idles ont bien change. J'ai suivi avec passion
ce que nous disent les revues et les journaux sur le mouvement social catholique et j'en suis arrive a cette conviction
profonde, inebranlable, que les ocuvres sociales seront pour
moi le plus puissant moyen d'apostolat.
Un beau jourtjejetai done les bases d'une mutualite catholique Je lui donnai pour but : t° d'assurer les recoltes et les
maisons de mes cultivateurs contre la grele et l'incendie, et
leurs bestiaux contre les epidemies ; 2" de secourir les victimes
des accidents du travail et les veuves chargees d'enfants.
Je priai ensuite le Sacr6-Cceur, saint Joseph et la seur Therese de l'Enfant-Jesus de vouloir bien prendre sous leur patronage la petite association.
Defiants dans le but (la chose etait si neuve !), mes chretiens s'inscrivirent peu a peu. Six mois plus tard se tenait la
premiere assemblee ginerale. Trois heures durant, on discuta
les statuts, article par article; on vota le montant de lacotisation que chaque associe devait verser c au prorata , de son
avoir; on distribua des subsides a ceux qui y avaient droit,
soit plus de 5oo francs. Notre reunion fit epoque. On en parla
longtemps.De nouveaux membres se presenthrent, des paiens
se d6clarhrent chretiens pour jouir de ces avantages. Aujourd'hui nous comptons 415 families.
Peut-&tre plus d'un sourira-t-il en me lisant: c Des ceuvres
sociales en Chine! mais c'est un reve d'illumine! Ce peuple
a'est point mfr pour ces nouveautes. ,
A l'objection, voici ma reponse :
Des voies ferries sillonnert en tous sens notre Mandchourie,
des usines s'e61vent avec tout 1'outillage moderne, on va commencer l'exploitation de mines tres riches, et demain chaque
hameau aura son ecole, chaque ville son journal. C'est une
ere nouvelle qui est ouverte. L'heure n'est done plus aux lamentations steriles sur les difficultes de l'apostolat, elle est I
Faction. Sortons de notre vieille routine, creons des ceuvres
sociales florissantes. Les Chinois, voyant alrs qcue nous les
aimons vraiment, viendront a nous nombreux, et nous, nous
les conduirons A Dieu. Nous sommes bons premiers sur ce
terrain tout neuf, et un jour, nos ennemis ne pourront pas
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nous accuser d'arriver toujours en retard quand il s'agit du
bien du peuple.
II n'y a pas deux ans que j'ai inaugurd ce nouveau mode
d'apostolat, et ddej je sens la ndcessite d'ajouter a ma mutualitE une caisse de credit agricole. Une ceuvre de presse s'impose 6galement, car les journaux paiens commencent a envahir
nos bourgs et nos campagnes, et ils ne manquent aucune occasion de nous attaquer, fiat-ce mcme par la calomnie.

Mais tout cela se passait dans des r6gions industrielles de la Chine, contr6es oii se dressent des usines,
oZ fument les hautes chemin6es des foyers qui font
mouvoir de modernes et puissantes machines. Les r&gions que nous 6vang6lisons, Tche-ly, Kiang-Si, Tch6Kiang sont plutbt des regions agricoles : la population
occupee aux travaux des champs en est communement
de condition modeste et souvent pauvre.
Or, un autre journal, le Temps, reproduisant il y a
quelques mois les recits d'un voyageur en Chine,
exposait ce que celui-ci avait constat6 en visitant les
missions catholiques. 11 mentionnait notamment I'organisation de certaines missions des Lazaristes. Nous
n'avons plus le texte sous les yeux; mais nous avons
entendu 1'un des missionnaires dont il est question
dans les r6cits du voyageur nous raconter de vive voix
les essais -

essais fructueux -

qu'il avait faits en vue

de cette organisation, afin d'obtenir que les chretientes
peu a peu s'habituenta subvenir au moins partiellement a leurs propres besoins. Voici ce qu'il nous racontait:
Dans les chapelles de quelques chretientes un peu
importantes il est 6tabli une caisse pour les besoins du
culte. Elle est alimentee par les offrandes volontaires
des chr6tiens. Un registre existe oit sont inscrites
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toutes les offrandes et ce registre est A la disposition
de tous les chr6tiens lesquels peuvent, comme ils le
veulent, en prendre connaissance, savoir quelles sont
les offrandes de leurs amis, s'assurer si les leurs y sont
inscrites exactement. La caisse est confide A quelquesuns des plus anciens ou des plus notables parmi les
fiddles de la localit6. Lorsque le missionnaire, dans le
courant de l'ann6e, vient visiter la chretient6, on
constate sous sa presidence quelles sont les quelques
ressources dont on peut disposer. Alors, s'il n'y a pas
de n6cessit6 actuelle bien pressante, on attend que le
petit p&cule se soit un peu accru et, en attendant, on le
fait fructifier, si on juge a propos; ou bien on examine
ensemble, comme on ferait dans le conseil de fabrique
d'une paroisse de France, ce a quoi il faut pourvoir au
moyen de ces quelques ressources. Parfois, on decide
1'achat de' quelques objets du culte; une fois, dans une
chr6tiente, on decidaqu'avec ces fonds on construirait,
juxtapos6e a la chapelle, une chambre oh pourrait descendre le missionnaire quand il vientvisiter la localit'.
Et il fut fait ainsi.
Cette contribution personnelle des chr6tiens indigenes, a leur propre organisation, si minime qu'elle
scit, rend toujours quelque service mat6riel pour l'administration; mais surtout, ktre associ6s au fonctionnement de I'oeuvre religieuse de leur localite honore
les fideles de l'endroit. Ils sentent davantage que cette
ceuvre est la leur; ils s'y int6ressent a proportion de ce
qu'ils ont fait personnellement pour y coop6rer. I1 en
r6sulte entre eux un lien de solidarit6 materielle et religieuse dont la chr6tiente qu'ils constituent ne peut
que profiter grandement.
Ainsi peu a peu s'organisent les eglises nouvelles
des pays de missions, qui plus tard, nous l'esperons,
ayant grandi, fleuriront comme aujourd'hui fleurissent
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les grandes 6glises qui, en Europe, ont des siecles
d'existence.

A. M.
TCHE-KIANG OCCIDENTAL
Lettre de M. TISSERAND, Pritre de la Mission, ea
M. ANGELI, a Paris
Chii-Chow, 16 juin 1911.

Le district de Chii-Chow (Tch6-Kiang occidental)

comprend deux prefectures : Chii-Chow et King-Oua;
la population chr6tienne s'y delve au chiffre de
8 400 baptis6s, dont 3 ooo pour la premiere pr6fecture. Deux groupes bien distincts se partagent nos
chr6tiens : celui des anciens 6migres du.Kiang-Si, il y
a deux cents ans, et celui des nouveaux convertis; le
premier plus instruit, plus ferme dans la foi que les
ancktres lui ont communiqu6e; le second, moins
eclaire, marqu6 encore de cette education palenne
qu'il doit corriger peu a peu, travail difficile pour la
premiere g6n6ration. Ces neophytes, i coup sir, exigent de la part du pr6tre plus de soins, plus d'attention, une plus grande vigilance; a leur 6gard, l'office
que nous devons remplir est celui de la maman vis-avis de son beb6.
A ce devoir, ajoutez celui de convertir les paiens,
de pr6parer au baptEme les catkchumenes et vous cor-.
prendrez que notre ministare est bien complexe.
Grce aux b6n6dictions dont le bon Dieu entoure
nos travaux, nous arrivons pour 1'exercice qui finit a
des r6sultats sinon merveilleux, du moins satisfaisants.
Sur nos comptes annuels nous inscrirons 80 baptemes
d'adultes, i 8oo confessions annuelles et 6oo0 de d6votion, 1400 communions annuelles et pres de 9ooo

de devotion.

-

499 -

Je vous itonnerai sans doute en vous disant que
cette grande mission ne possede pas encore une eglise.
Au centre meme de nos oeuvres dans la cit6 de ChiiChow, ville de quarante mille habitants, nos chretiens
se reunissent dans un oratoire tres 6troit, local qui
devait servir primitivement d'6cole, avec, au-dessus,
un dortoir divis6 en chambres oi logent les Missionnaires. Impossible d'y laisser la sainte r6serve, d'y
c6lbrer les belles c6r6monies du culte. Dans ce local
exigu, viennent s'entasser, comme ils peuvent, les
hommes et les femmes, les garcons et les filles de nos
icoles et de la Sainte-Enfance, contrairement aux
moeurs chinoises.
Pour construire une eglise d6dike au Sacr6-Cceur,
nous avons un emplacement unique au Tch6-Kiang.
Dans la cit6 de Chii-Chow, s'616ve une seule colline,
appel6e par les Chinois t montagne du Bonheur ); sur
l'un des c6t6s de cette colline, le terrain de la Mission
s'6tend du bas jusqu'au sommet. Voyez-vous sur la
c montagne du Bonheur , une 6glise dedi6e au SacreCceur, apercue a 30 kilometres a la ronde, 6levant, audessus des temples paiens de la cit6, la croix r6demptrice; predication vivante, source abondante de
bin6dictions, petit Montmartre qui n'existe encore
qu'en projet?
Me serait-il permis de recommander a I'CEuvre du
bienheureux Perboyre la construction de cette 6glise?
II me semble que notre Bienheureux, du haut du ciel,
b6nira ma demande; pros de lui j'ai un intercesseur
eloquent, M. Peng, un de mes pr6d6cesseurs dans la
charge de cur6 du district. Ce prtre, mort ici, il y a
pres de vingt ans, avait suivi, dans sa jeunesse, en
qualit6 de servant de messe, le bienheureux JeanGabriel Perboyre dans ses diff6rentes missions. Que,
par son intercession, il r'obtienne de notre bienhet•
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reux confrere un secours extraordinaire pour doter la
paroisse qu'il m'a 16gu6e d'ine 6glise d6dide au
Sacr&-Cceur. D'autre part, j'ai pleine confiance que
vous interesserez les membres de 1'oeuvre que vous
dirigez au projet de construction d'une eglise au
Sacr&-Coeur sur la , montagne du Bonheur , dans la
cit6 de Chii-Chow.
Veuillez agreer, etc.
J.-B. TISSERAND.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
LE SACRE DE MI R L. FATIGUET
Kiu-Kiang,

3 juin 1911.

Le sacre de Mgr Louis Fatiguet a eu lieu le dimanche I juin, en la fete de la tres sainte Trinite.
A cette occasion, pour plus de clart6, nous remonterons un peu en arriere.
C'est en 1886 que M. Favier amena en Chine M. Stanislas Jarlin; en 19oo, la Providence devait les unir
sur le siege de Pekin.
Le 15 aofit de la meme annee, furent envoyes aux
missidns de Chine : neuf Missionnaires et une dizaine
de Filles de la Charit6.
Parmi les neuf Missionnaires, un seul 6tait pr&tre,
M. Louis Fatiguet, entr6 dans la famille de saint
Vincent, aprEs avoir exerc6 le saint ministere i Bordeaux pendant quatre ans. Parmi les autres, le bon
Dieu fit choix sans tarder et rappela a lui l'un des
plus modestes et des plus pr&cieux, le frere coadjuteur Sirvain frapp6 d'insolation h Aden.
Huit done parvinrent a Shanghai le 25 septemýBe 1886 : trois djai sont all6•
la recompense4
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M. Courtes (1888), le frbre Coudart et M. Bresson
(1895); deux travaillent, M. Bantegnie au P6tang et
M. Schottey au petit s6minaire de Kan-tch6ou (KiangSi meridional). Enfin, les trois autres ont ete appeles
par Dieu A porter la mitre rarement, la croix toujours : Mgr Geurts, sacr6 en 19oo pour Yong-pin-fou;
Mgr Faveau, sacre le 2 octobre 191o, a Ning-Po, pour
Hang-tcheou; enfin Mgr Fatiguet (I juin 1911 ) pour
Kiou-Kiang.
Le Kiang-Si septentrional, oi fut plac6 M. Fatiguet, fut bien pour lui la terre promise. Tout en se
formant loin de Kiou-Kiang a la langue, aux usages,
au ministlre, il s'occupait de la surveillance de l'6cole,
ou son office de directeur de pitek porta d'heureux
fruits. Aussi des 1891, Mgr Bray l'appela a la procure
de Kiou-Kiang, oii le spirituel et le temporel se disputent le d6vouement du missionnaire. II sut faire
face a tout, il put meme y r6aliser de grands travaux.
La residence, ancienne maison bitie pour des commercants europ6ens, avait sa toiture et ses bois rong6s
par les fourmis blanches ou termites; il la remplaca
par une residence plus digne et plus en rapport avec
les besoins croissants de cette r6sidence 6piscopale,
alors la seule.
Mgr Bray, encourage par ce premier succes, voulut,
avant de mourir, avoir une cath6drale. Mgr Anouilh,
son maitre toujours v6ner6 et aim6, n'avait-il pas entrepris, des les premiers jours de paix, cette 6tonnante cath6drale de Tcheng-ting-fou, qu'on croirait
transportee de France, et qui annonqait d&s lors que
I'ceuvre spirituelle des missionnaires est solidement
fond6e sur le sol de la Chine. M. Fatiguet, a travers
bien des diffcult6s, s'employa A mener a bonne fin la
construction de cette imposante 6glise gothique de
Kiu-Kiang, oiu, pendant les c6remonies du sacre, ii
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semblait qu'on se trouvit dans une basilique de
France.
Mais ces travaux materiels 6taient loin d'absorber
son zile. Ces chr6tientes du nord du fleuve, qui comptent maintenant de quatre a cinq mille chr6tiens,
sont, on peut dire, son ceuvre. En bitissant cette cath6drale tant d6siree de Mgr Bray, il savait s'6loigner
des ouvriers pour aller faire connaissance avec les
pauvres paiens dont 1'6vang6lisation avait &t6 pr 6 par6e lentement, depuis quinze ans, par I'hbpital et le
dispensaire des Filles de la Charit6 de Kiou-Kiang.
Peu a peu les ames vinrent a lui, ce qui lui fut a
grande consolation. L'6preuve suivit; dans une region
voisine, il fut trahi, enchain6, frappe, il vit mrme la
mort de pres. Mais Dieu b6nit et feconda ces souffrances. Ses bienfaits spirituels et temporels, appr6 cies de ces populations si souvent r6duites a la famine par les inondations, gagnerent les coeurs. Aussi
quand ces chr6tiens, encore simples et naifs, entendirent parler de la nomination 6piscopale, ils s'6criirent:
(t

Nous ne pouvons nous s6parer de notre pere

",

et ils

firent toutes les d6marches possibles pour qu'il leur
fut conserve. Malgre cela, a la fin du mois de mai, il
dut rentrer a Kiou-Kiang. Ses chretiens ne pouvant se
s6parer de lui, lui firent escorte pendant les quatre ou
cinq heures du chemin et de la travers6e du grand
fleuve; ils accompagnerent sa chaise a travers toute la
ville, portant banderoles et inscriptions, appelant
par des milliers de p6tards, I'attention des paiens
stup6faits. C'6tait une procession d'un genre tout nouveau, aussi les paiens disaient-ils de celui qu'on escortait ainsi : II faut vraiment que ce soit un grand
homme! il faut qu'il ait fait beaucoup de bien au
peuple! ,
Au reju de a nomaination, Mgr Fatiguet, toujour

-

5o3 -

plein du souvenir du si regrett6 Mgr Ferrant, aurait
desire pour son sacre une c6ermonie sans solennit6.
C'est vrai !... Chapelle de paille, crosse de bois, mitre
de papier dore, tels furent les decors du sacre de
Mgr Delaplace, lui aussi vicaire apostolique du KiangSi. Mais il y a de cela, soixante ans (c'6tait en 1852),
et les choses ont change, neme en Chine. Aussi missionnaires et chretiens s'unirent pour protester et demander une c6r6monie qui correspondit aux circonstances.
Ce coup de frein produisit meme d'heureux r6sultats, il provoqua de la part des chr6tiens ces dons solennels d'inscriptions de tout genre, dans le meilleur
gout du pays; chaque chr6tient6 voulant offrir son temoignage de reconnaissance. L'entree triomphale que
nous avons dite en fut le couronnement ainsi que les
magnifiques decors de l'6glise et de la r6sidence,
pour lesquels se d6vouerent les Filles de la Charit6
des deux grands 6tablissements de Kiou-Kiang, tandis
que, de son c6td, M. Verriere, 1'actif procureur, grace a
son zele, parvint a tout orner et organiser a temps.
Le chemin de fer de P6kin amena vendredi
Mgr Jarlin, le cons6crateur.
Les 6veques assistants invit6s 6taient NN. SS. Geurts
et Faveau, compagnons de travers6e de Mgr Fatiguet
lui-m&me en 1886. Mgr Geurts fut emp&ch6 de venir,
comme NN. SS. Coqset et Reynaud. Mais vint gracieusement Mgr Gennaro, franciscain, vicaire apostolique de Han-Kow, avec son procureur; vinrent aussi
MM. les visiteurs de nos deux provinces des Lazaristes
de Chine. Enfin, de l'int6rieur de la province du
Kiang-Si, arriverent Mgr Vic et Mgr Ciceri, ainsi que
de nombreux confreres du propre vicariat de l'61u.
Nous nous trouvimes ainsi r6unis, au nombre de trentesix pour cette grande cer6monie.
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Le dimanche, jour du sacre, de grand matin, la cath6drale se remplit des chr6tiens de la ville et des
centres 6loign6s de plusieurs journ6es, et surtout des
chr6tiens du nord du grand fleuve, qui doivent leur
foi et leur bapteme a celui que Dieu veut honorer aujourd'hui.
L'heure approche, voila des Europ6ens; voili m6me
des mandarins, qui viennent en grand nombre; c'est
lh l'heureux t6moignage des bonnes relations que le
missionnaire a toujours su entretenir avec les diverses
autorit6s locales.
Les c6r6monies solennelles de la cons6cration se
d6roulkrent parfaitement. Tous 6taient enus quand le
nouveau prilat traversa l'6glise, r6pandant partout ses
b6nedictions sur ses fidles bien-aimes.
Mgr Fatiguet a vu, cette ann6e, son zele et celui
de ses confreres recompense par une moisson extraordinaire de quatre mille baptemes.
Veuillez agrier, etc.
DAUVERCHAIN.

KIANG-SI ORIENTAL
Lettre de M. DAUVERCHAIN, Pretre de la Mission, a

M. A. FIAT, Supirieu7 gineral.
Kien-tchang, 18 mai I911.

Voici quelques details sur le jubil episcopal de
S. G. Mgr Vic (14 mai), qui vient de nous procurer
de belles fetes.
L'an dernier, le concile de Hankow (i 1' mai) r6unit
nos vicaires apostoliques. Mgr Ciceri puis Mgr Ferrant, de si regrettee m6moire, en causerent avec
Mgr Vic, et s'inviterent aimablement a venir dans
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notre modeste vicariat, en mai 1911, pour fkter notre
jubilaire et les noces d'argent du vicariat.
Mgr Vic fut sacr6 par Mgr Bray, le 24 janvier 1886.
Or, en ce jour mnme, le 24 janvier 191I,

i Rome, le

bon M. Fontaine obtenait une b6n6diction sp6ciale
pour notre bien-aim6 vicaire apostolique.
Bien plus, quelque temps apres, le Souverain Pontife adrcssait a Mgr Vic une lettre autographe de felicitations.
Sans doute, la vacance du siege de Kiu-kiang nous
a priv6s de tout concours de ce c6t6, et Mgr Ciceri luimeme, en pr6vision du sacre de Mgr Fatiguet, n'a pu
venir, mais il nous a envoy6 l'aimable M. Festa, vte6ran, dont la presence nous rappelait et Mgr Coqset,
1'organisateur avec M. Boscat, du Kiang-Si meridional,
et Mgr Rouger, si longtemps en fonctions dans le
Kientchangfu, et Mgr Cic6ri, notre ancien compagnon d'armes, qui se devoue actuellement a visiter les
chr6tiens dans des montagnes presque inaccessibles.
Que de doux souvenirs pour nous, car aux c6t6s de
Mgr Vic, nous sommes encore trois confreres, MM. Tamet, Chasles et votre serviteur, qui avons vu naitre le
Kiang-Si oriental, sacrer Mgr Vic, puis bient6t apres
mourir Mgr Rouger, si rzgretf.
L'antique r6sidence 6piscopale de Fou-tch6ou (Fuchow-ki) n'ayant pas assez de logements, Mgr Vic
choisit Kientchang pour cette reunion de famille; la
nouvelle eglise aussi nous y attirait.
Sur les ruines de Igoo, la population, desormais sympathique de la ville, avait vu, depuis pres de trois ans,
s'l6ever Ia plus belle 6glise du vicariat; elle s'achevait
a point, malgre bien des contretemps, et le d6voue
M. Tamet pouvait prier Monseigneur de la benir solennellement, comme monument d'action de graces,
comme gage d'espoir aussi, car elle est d6di6e Notre-
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Dame du Rosaire, qui aimera A y montrer sa puissance.
Nous pimes nous reunir autour de Monseigneur au
nombre de vingt-deux missionnaires, dont quatre indigenes. Les s6minaristes, grands et petits, quitterent
leur s6minaire des montagnes, situ6 a 3 lieues, et s'installirent a la ville, ce qui favorisa sensiblement le
chant, et surtout les c6r6monies.
Aussi, le dimanche matin 14 mai, quand eut lieu la
b6nediction solennelle de l'eglise, suivie de l'office
pontifical, c'6tait admirable pour nous, trop priv6s de
ces consolations, admirable pour nos chretiens venus
nombreux, peut-etre plus 6tonnant encore pour les
paiens qui affluaient, et participaient bien vite au
calme, presque au recueillement des chretiens.
Quel spectacle, en effet, pour ces pauvres paiens,
dont le culte si pauvre est purement extirieur et tapageur.
Cette 6glise de Notre-Dame du Rosaire 6tait vraiment belle, et rappelait la parole de 1'Apocalypse :
Paratamsicut sponsam ornatam viro suo. La r6sidence,
elle aussi, grice a I'initiative des seminaristes, avait
pris une parure de fete, guirlandes et festons parlaient
aux yeux des Chinois 6merveill6s, et, pour nous, parlait encore plus haut la lettre du Souverain Pontife,
illustr6e et placee au poste d'honneur.
Notons ici que des chretiens d6legu6s de la ville de
Lopinn avaient fait six jours de voyage pour venir
offrir a Monseigneur un ic pien ,) solennel, cette
fameuse inscription chinoise de quatre caracteres, dont
sont si fiers les gens honorables a qui elle est offerte.
Vinrent aussi d'autres dons, surtout de porcelaines,
specialit6 de notre territoire, qui vont prendre la route
de France.
Le lundi fut consacr6 a une messe solennelle d'ac-
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tions de graces, chant6e par un de nos veterans,
M. Chasle, qui a prbs de trente ans de Chine; Monseigneur assistait au tr6ne.
Le mardi, un service solennel pour les d6funts,
Mgr Rouger, Mgr Bray, le v6n6rable M. Anot, MM. Gattringer, Rochet, Bresson et six indigenes, ainsi que
pour tous nos chritiens, fut chant6 par votre serviteur.
De fait, depuis seize ans, Mgr Vic n'a perdu par la
mort aucun missionnaire europeen.
Ces trois journ6es d'offices n'avaient pas clos la
s&rie des actions de graces. L'6tablissement de la ville
ne date que de peu d'ann6es; il n'a 6t6 possible que
depuis les grands evenements de 1900, c'est 1'6tablissement de la Resurrection ,. Jusque-la, depuis deux
siecles peut-6tre, le culte se cachait dans les montagnes
de Kiou-tou, A 3 lieues de la ville. C'est Ik que Mgr Danicourt fut pris, d6pouill6, enchain6, et bien pres d'etre
ex6cut6; depuis, ce village nous a donn6 cinq ou
six pr&tres. Les chr6tiens de cet endroit solliciterent
de Monseigneur l'honneur d'un office pontifical dans
leur coquette 6glise, bAtie jadis par le frere de
M. Joseph Yeou, et relev6e de ses ruines par M. Dellieux apres 19oo. Monseigneur leur consacra la journee du mercredi, avec le concours de plusieurs missionnaires europ6ens et indigenes, et des stminaristes
avec leurs directeurs. Harmonium et chants, rien n'y
manqua, non plus qu'ensuite les , pao-tchou n, les
fameux p6tards chinois, sans lesquels il n'y a ni f6te,
ni c6r6monie ext6rieure.
Enfin, Monseigneur consacra It jeudi aux s6minaristes, heureux de les recompenser par 1a de toutes
les peines qu'ils se sont donnies depu's plusieurs
semaines pour preparer les decors, le chant et les
cer6monies. I1 y eut messe chant6e le matin; le soir,

b6nidiction solennelle du saint Sacrement, suivie d'un
compliment . Monseigneur par un theologien.
Un tonnerre de petards annonca ensuite la cl6ture
du jubil6.
Deux sentiments remplissent mon coeur en ce moment : action de graces vers Dieu pour ces fetes religieuses que notre mission n'avait jamais pu voir;
action de graces pour les progrks admirables de la
Mission en ces dernieres annees, malgr6 la crise terrible de igoo, qui a presque tout d6truit chez nous,
et que Dieu a transform6e en une resurrection inesperee.
Quelques chiffres suffiront pour donner une idee
des progres du vicariat en ces vingt-cinq annies. Nous
6tions, en 1886, 3 confreres europ6ens aupres de
Mgr Vic; nous sommes maintenant 23. Les pr&tres
chinois ont gard6 leur chiffre de io, les ordinations ne
faisant que compenser les d6ces; mais le progres
actuel est dans l'ceuvre du s6minaire, qui n'a jamais
6t6 aussi prospere.
En 1886, nous n'avions que 4 r6sidences; actuellement, sans compter celles qui manquent encore de
directeurs, nous en avons 23 en pleine activit6. C'est
surtout ce r6seau qui nous donne le plus d'espoir pour
la multiplication et la formation des chretiens. L'ex
perience des dernieres annies le prouve.
En 1886, Monseigneur comptait a peine io ooo chr6ooo. C'est done une
tiens. Il en compte maintenant 21000
moyenne annuelle de 400 et quelques, pour I'augmentation totale des chr6tiens. Or, en ces dernieres ann6es, grace a notre organisation actuelle, nous avons pu
franchir le mille; l'an dernier, nous avons eu I 234 baptames d'adultes; dans l'exercice actuel, nous esp6rons
approcher de i 5oo.
Nous y sommes aid6s d'ailleurs. Les Filles de la

-- -u9 Charit6 sont arriv6es a Jao-chow, en 1875. Incendi6es
en 19oo, elles sont rentr6es le 25 mars 1902, toujours

sous la protection de la M6daille miraculeuse. 11 y a
aussi les vierges indigenes de Saint-Joseph, ou Josephines, pour l'enseignement des jeunes filles ou femmes
cat6chumenes; c'est une oeuvre pleine d'avenir. Elles
n'ont encore que 5 6tablissements, mais elles ont plus
de 5oo 61Eves. Dieu en tirera sa gloire.
Veuillez agr6er, etc.
F. DAUVERCHAIN.

LA PROVINCE DES FILLES DE LA CHARITE
EN CHINE
NOTES HISTORIQUES
Ces notes ont ete ecrites par la sceur Calcagni et furent offertes par
elle i la tres honoree M&re Kieffer. D'importants et edifiants souvenirs y sont contenus; nous sommes heureux de pouvoir inserer ici ces
queiques pages.

CHAPITRE PREMIER
Departde Paris.- Sejour aMarseille. - La traversde.
A rrivie et sejour i Macao.

Dans un de ses entretiens avec les premieres Filles
de la Charit6, saint Vincent de Paul leur faisant entrevoir les vastes champs que la divine Providence ouvrirait un jour au zele de leur Compagnie : il leur exprimait l'espoir que, 1'heure venue, il se trouverait dans
son sein des ames assez genbreuses pour aller au del1
des mers se d6vouer au salut des pauvres infideles.
Deux siecles avaient passe sur les esperances du saint
fondateur et l'heure de leur r6alisation allait sonner.
On 6tait en 1847. A la nouvelle d'un projet d'envoi de
Filles de la Charit6 en Chine, ot se trouvaient deji des

Pr&tres de la Mission, les ames g6n6reuses entrevues
par saint Vincent se presenterent en si grand nombre

que M. Etienne, alors superieur g6enral, put s'ecrier
avec une sainte fiert6 : ~ C'est par centaines que les
demandes nous ont it6 adress6es pour faire partie de
cette admirable expedition. ,
Douze Filles de la Charite seulement furent envoyees
d'abord. Et M. Etienne ne craignit pas d'ajouter : ( Si
la Chine nous faisait subir les 6preuves que Madagascar
reserva a saint Vincent, comme lui, nous sommes
assures d'avoir trouv6 des Ames capables de lutter
contre toutes sortes d'6preuves et d'en triompher. ,
Une premiere d6marche a I'effet d'obtenir des Filles
de la Charit6, fut d'abord presentee a M. Etienne, par
Mgr l'6veque de Macao, le 28 octobre 1845. En 1846,
ce prelat revint a la charge et il donna mission a
M. Guillet, sup6rieur des Lazaristes a Macao, qui
venait en France, de traiter cette affaire. L'entente ne
fut pas difficile, car M. Etienne desirait depuis longtemps joindre en Chine la seoonde famille religieuse
de saint Vincent A la premiere pour lui faire partager
ses travaux. I1 estimait qu'elle y aiderait puissamment
a la conversion des infideles; la charit6 lui semblait
&tre un tres puissant levier pour agir sur I'esprit matirialiste des paiens.
Quand M. Guillet fut arriv6 a Paris, le conseil de la
Communaut6, persuade de la gloire qui en reviendrait
A Dieu, n'h6sita pas A seconder les desseins de la
Providence. La Mere Mazin, alors sup6rieure a la
Communaut6, fit le sacrifice de son assistante, la
ven&ree sceur Durand, qui, a l'Age de soixante-deux
ans, requt la mission de conduire en Chine les premieres sceurs. Parmi elles, se trouvait la scur Louy,
qui, dans son humilite, n'avait pas os6 solliciter une
pareille faveur, mais qui, d'un caractire tres g6nereux,
partit avec un grand courage. La soeur Desroys, rappel6e de la Turquie, fit le sacrifice de son premier
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s6jour a l'etranger. Une seule chose parut contrarier
les heureuses elues, ce fut le retentissement qu'eut ce
premier d6part. II 6tait nouveau de voir des pauvres
filles s'en aller vers ces plages lointaines, oiu, depuis
saint Francois Xavier, tant de missionnaires avaient
peri de fatigue, de misere ou dans les tortures d'un
long martyre, et leur d6vouement excitait un pieux
enthousiasme.
Douze partirent, onze seulement devaient arriver
jusqu'a cette terre teinte du sang de tant de martyrs.
Les elues furent les soeurs Durand, Ville, Auge,
Lapierre, Louy, Desroys, Cellard, Hocquart, Martiniere, Labat, G6lis et Perboyre; cette derniere 6tait
la soeur de Louis Perboyre, pretre de la Mission, mort
sur la route de Chine, et du bienheureux Jean-Gabriel
Perboyre, martyris6 sur cette meme terre de Chine,
quelques ann6es auparavant (1 septembre 1840).
Les sceurs quitterent Paris, accompagnies de leur
directeur, M. Guillet et de trois autres Lazaristes,
M~M. Anouilh, Aymery et Allara. Les voyageurs s'arrkterent a Lyon, puis la pieuse caravane s'embarqua
sur le petit bateau Papin se dirigeant vers Marseille
ot elle arriva le 3o septembre 1847. Elle fut reque a la
maison de la Grande-Mis6ricorde.
Le Sup6rieur g6n6ral, M. itienne, et la superieure
de la Communaut6, la Mere Mazin, vinrent de Paris a
Marseille pour ktre presents au d6part des soeurs
envoyees en Chine. M. Etienne, dans une conference
sp6ciale qu'il leur fit, leur donna ses derniers avis.
L'6veque de Marseille tint a monter h Notre-Dame de
la Garde pour y c6l6brer, entour6 des soeurs qui allaient
partir, la sainte messe et il leur adressa de touchantes
paroles d'encouragement et de f6licitation.
La c6remonie la plus touchante fut celle qui put lieg
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le 23 octobre sur le bateau qui devait emmener la
pieuse caravane.
Le navire 6tait pavois6, le pont rempli par les enfants
de saint Vincent et par les missionnaires des autres
congregations que le Stella Maris devait emporter.
A J'arriere, un autel avait 6te dress6 Mgr Douarre,
6veque d'Amatha, c6ilbra les saints mysteres au milieu
du plus profond recueillement; un moment solennel
fut celui of les soeurs, s'avancant vers l'autel, firent
la sainte communion. Mgr Douarre adressa ensuite
quelques mots a la pieuse assistance; il finit en demandant pour lui et 'es partants, la benediction de
Mgr l'6veque de Marseille qui 6tait venu assister a ces
adieux; il y eut entre les deux pr6lats une touchante
lutte de d6ference et d'humilit6; enfin, Mgr I'eveque
de Marseille dut c6der et d'une voix 6mue b6nit la
pieuse assembl6e.
Le 24 octobre 1847, a six heures du matin, le Stella
Maris levait I'ancre et mettait a la voile.
La mer, un instant houleuse, se calma, le ciel redevint serein; en moins d'une heure, le bateau.se trouva
vis-a-vis du sanctuaire de Notre-Dame de la Garde. On
salua par des chants la Vierge en lui demandant de
nouveau de b6nir le voyage.
Huit longs mois devaient s'6couler avant de mettre
le pied sur la terre de Chine. Malgr6 les souffrances
inh6rentes a une telle traversee, on observait la rggle
dans la mesure oi c'6tait possible. Quand la mer 6tait
climente, M. Guillet donnait aux soeurs des lecons de
chinois, et M. Aymeri des lecons d'anglais ou de portugais.
Le 9 decembre, on debarqua a Madrre; un sanctuaire consacr6 a Marie frappa de-suite les regards des
pieux voyageurs qui se hkterent de s'y rendre pour
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entendre la messe et faire la sainte communion
(Penha).
Plus tard, vint la f-te de Noel. Puis on traversa le
d6troit de Magellan, et le navire arriva a Valparaiso oii
l'on fit une halte de dix jours.
Durant le voyage, Dieu demanda aux sceurs un
grand sacrifice; l'une d'entre elles alla recevoir la couronne immortelle. C'6tait la sceur Ville qui mourut
pieusement le 3o avril 1848. Comme le bateau mouillait dans la rade d'Apia, on put d6poser la d6pouille
mortelle de cette regrett6e compagne dans le cimetiere
des Peres Maristes qui desservent l'ile des Navigateurs. Sur la tombe, on grava l'inscription suivante :
t Ici repose le corps de la sceur Anne Ville, Fille de la
Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul, n6e a Chalon-surSabne en' f6vrier 18 5, entree a la.Communaut6 en 1835,
dec6d6e A bord du navire Stella Maris allant en Chine,
mouill6 dans la rade d'Apia, lie des Navigateurs, le
3o avril 1848. - Les soeurs quitterent cette ile solitaire,
le coeur bris6 de douleur.
Macao approchait. Le 16 juin, le bateau entrait dans
le d6troit de Formose et, le 21 juin 1848, il abordait
au port tant desir6. M. Guillet descendit tout de suite
a terre et se rendit chez Mgr Matta, 6veque de Macao,
pour s'entendre avec lui sur le d6barquement des
sceurs. Le pr6lat ne vit aucun empechement a ce
qu'elles d6barquassent publiquement parce que la ville
itait inform6e de leur arrivec et qu'on les attcndait
avec impatience.
M. Guillet se rendit ensuite chez le consul de France,
puis chez le gouverneur de Macao et enfin chez le
cure. Lorsqu'il fut assur6 des bonnes dispositions de
toutes les autorit6s vis-a-vis des saeurs, il revint au
bateau. La mar6e basse ne lui permit pas de prendre

uie barque assez grande pour toutes les sceurs, Taqndi
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que les autres attendirent au lendemain, trois seulement d6barquerent; ce furent les soeurs Durand, Auge
et Lapierre que le commandant, M. le duc d'Escars,
voulut lui-meme accompagner jusqu'a leur habitation.
C'6tait une maison de louage, tres petite, mais qui ne
devait 6tre que provisoire, car Mgr Matta faisait
r6parer le couvent de Saint-Augustin pour y loger les
soeurs. II leur t6moigna beaucoup de bienveillance,
laissant a M. Guillet toute latitude pour les fonctions
de son ministere.
Un an apres, Mgr Matta demanda quelques-unes des
soeurs pour 1'6tablissement de Recollimento (1849).
Elles s'empresserent d'acquiescer a ce desir. Une
classe gratuite et une classe payante furent ouvertes,
et les 6leves affluerent. Les soeurs gagnerent la confiance des habitants et elles recurent des enfants abandonnis : c'6tait le premier orphelinat de la SainteEnfance confi6 aux Filles de la Charit6 en Chine.
A cette 6poque, le Portugal revendiquait le monopole du patronage des missions de Chine; ii semblait
pourtant qu'une part en revenait a la France, puisque
cette derniere fournissait la grande majorit6 des
ouvriers apostoliques et qu'elle venait de donner a
1'Eglise les deux oeuvres de la Sainte-Enfance et de la
Propagation de la foi. Ce conflit amena pour les Lazaristes et pour les Filles de la Charit6 divers ennuis et
la paralysation complete de leurs oeuvres. Un jour vint
oi la situation 6tant de plus en plus difficle, ii fallut
quitter Macao. Les Soeurs se rendirent au Tchb-Kiang
avec les Lazaristes qui transf6rerent aussi leur pro(A suivre.)
cure a Ning-Po(mai 1852),

AFRIQUE
MADAGASCAR-SUD
Lettre de M. BERTRAND, Pritre de la Missior
(Extrait des Annales de la Propagationde la joi, janvier 1911.)

Fort-Dauphin, le 8 mai 10xo.

J'ai quitt6 pour quelques mois ma chore mission de
Vohipeno; je suis all a'Betroka (Betroky) visiter une
chr6tient6 betsileo, qui, depuis sept ou huit ans, r6clamait un missionnaire.

Betroka se trouve situ6 sur les confins de notre vicariat, en plein pays des Baras, une des tribus les plus
arri6rees et les plus sauvages de notre Sud. Ce qui
rend difficile la visite de ce pays, c'est qu'il est 6loign6 de tout centre important. 11 se trouve a peu pros a
6gale distance de la c6te ouest et de la c6te est. Fianarantsoa, la ville la plus rapproch6e vers le nord, est
a huit jours de marche, de meme que Fort-Dauphin,
dans le sud, est aussi a huit jours, a travers un pays
des plus montagneux et des plus bois6s.
Du reste, ce n'est pas seulement 1'instinct naturel
qui pousse les Hovas et les Betsileos de l'int6rieur k
imigrer de leur pays. Tandis que sur nos c6tes les populations sont tres peu denses, celles de 1'Emyrne et
du Betsileo sont tres nombreuses, et les ressources du
pays ne suffiraient pas a les nourrir. II leur faut done
aller gagner sur les c6tes 1'argent n&cessaire ala nour-

- 516riture et a l'entretien de leur famille, et aussi au payement de 1'imp6t. Malheureusement pour eux, le sejour

LE CENTRE ET LA COTE EST DU VICARIAT DE MADAGASCAR-SUD

dans les villes de la c6te est devient nuisible. Ils
6taient habitu6s dans leurs montagnes a une tempera-
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ture assez douce, a un air sain et a des habitations
assez confortables; sur la c6te, ils ne trouvent que des
marais fangeux, dont la vase d6gage une odeur nauseabonde et qui causent les fivres si an6miantes du
paludisme. Que de fois j'ai rencontr6 ces pauvres 6migr6s 6tendus sur une natte dans leur mis6rable paillote, grelottant et regrettant le pays qu'ils ont quitt6!
Lorsque la quinine a pu couper leur fivre, ils voudraient se mettre a travailler la terre, comme dans leur
pays; mais la chaleur est trop forte pour eux. Ils se
contentent de rester dans leurs cases, faisant un peu
de commerce, vendant quelques brasses de toiles, un
peu de sel, ou quelques produits du pays.

C'est peut-etre la terreur de ces fibvres palud6ennes
de la c6te qui d6ciderent quelques Betsileos de Fianarantsoa a chercher dans 1'int6rieur une region plus
saine et aussi hospitalibre. Ils avaient entendu parler
depuis longtemps du pays des Baras; mais I'humeur
belliqueuse de ces derniers n'6tait guire engageante A
venir se fixer chez eux. Ce n'est que depuis l'occupation francaise que cette contr6e est devenue habitable
pour d'autres que ces sauvages de Baras. Ils avaient
refuse l'entr6e de leur pays non seulement aux blancs,
mais aussi t tous leurs voisins noirs ou bronzes, surtout
aux Hovas qu'ils m6prisaient souverainement, ne les
appelant jamais que du nom de Amboalambos (chiens
de porcs).
Bref, d6s que l'administration francaise fut maitresse du pays, les Betsileos vinrent s'6tablir a Betroka,
au centre mame de la tribu des Baras. On ne pouvait
que favoriser cette 6migration; car, au contact des
Betsileos, gens intelligents, travailleurs, industrieux
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et sujets fid~les de la France, les Baras ne pouvaient
que prendre le goft de la civilisation.
Et voila comment pen a pen Betroka se fonda et
devint un centre peupl6 de sept cents a huit cents habitants. Parmi ceux-ci, une bonne moiti6, venant des
chr6tient6s de Fianarantsoa, d'Ambalavao, d'Ambositra et environs, 6tait catholique.

Des 1899, ces catholiques s'6taient adress6s a
Mgr Crouzet pour avoir un missionnaire; mais notre
petit nombre ne permettait pas de fonder un poste
aussi 1loign6, et dans un pays si peu connu. Chaque
annee leur demande arrivait plus pressante : a Nous
sommes, disaient-ils, de pauvres brebis sans pasteur,
et, h6las! beaucoup s'6garent, parce que le pasteur
n'est pas l1 pour les ramener dans le bon chemin. , I1
fallait bien donner satisfaction a leurs requktes instantes et voila pourquoi je fus d6sign6 pour aller les
visiter.
Je quittai Vohipeno le 9 d6cembre. C'6tait 1'6poque
la plus chaude de l'ann6e; j'escaladai, sous un soleil
de feu, les montagnes de Vondrozo, d'Ifandana, de
Soakibana, d'Iakora, etc. Les porteurs de filanjane
avaient les pieds bril6s; quelques-uns durent, malgr 6
leur bonne volont6, s'arreter et rebrousser chemin. Inutile de vous fatiguer par des descriptions si souvent
redites; qu'il vous suffise de savoir que le voyageur a
Madagascar fait les voeux les plus ardents pour que les
a6roplanes puissent devenir plus pratiques; car le
flanjane n'est pas 1'ideal des moyens de locomotion en
pays montagneux et sans route. Quelques h6tels-restaurants feraient aussi tres bien dans la brousse; cela
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&vitcraitde loger dans une paillote que le propriftaire
cede, en ayant soin d'y laisser ses poules et la vermine
qui grouille sur les nattes sales, souvent pourries...
Mais bast ! oi serait alors notre m6rite devant Dieu,
si nous avions tout le confort de la civilisation moderne ?
Allant ainsi cahin-caha, je mis huit jours entiers
pour atteindre Betroka. La ville se trouve au centre
d'une immense cuvette, entre les deux versants de montagnes qui bornent l'horizon a l'est et a l'ouest. Elle
semble 8tre une oasis au milieu d'une vaste plaine
deserte oii 1'oeil n'aperqoit ni arbre ni plantation. Seuls
quelques arbustes rabougris et des milliers de termitieres, hautes de plus d'un metre,sortent des grandes
herbes.
Tout autre est l'aspect de la ville elle-meme. Pour
la premiere fois depuis que je suis a Madagascar, je
voyais des maisons en briques ou en terre durcie an
soleil. Cela me fit plaisir; car la case en falaffes, si
bien faite soit-elle, sent toujours la paillote sauvage.
Les rues de Betroka sont larges et bitn tracies. De
chaque c6t6 les eucalyptus et les lilas fournissent un
ombrage pr6cieux; de chaque c6te aussi, une eau
propre et limpide court dans de petits ruisseaux pour
faciliter l'arrosage des jardins qui entourent chaque
maison.
Ici, comme dans tous nos villages de France, il y a
toujours, sur le seuil des portes, quelques braves gens
demandant ou apportant les nouvelles du jour, et
I'apparition d'un blanc sur son filanjane n'est pas
moins sensationnelle que celle d'une automobile chez
nous. Aussi les braves commeres me regardent, les
enfants qui barbotent dans le ruisseau se r6fugient
chez leurs parents. De tous c6t6s, je n'entend que ces
deux mots : Vazaha! Iza izy ? (Un blanc !. qui est-ce?)
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Mais voilI qu'un brave homme, apercevant ma soutane
blanche, se met i crier : c C'est un Pere ! »
Et aussit6t ce mot, r6p6t4 de bouche en bouche,
rassemble tous les catholiques, et on m'indique une
maison spacieuse ou je pourrai m'installer. Tous sont
heureux de me voir au milieu d'eux. ( I1 y a si longtemps que nous d6sirons un Pere, me disent-ils. Reste
avec nous. ,
Je laisse parler mon cceur. Je les assure que c'est
pour moi une consolation de venir les visiter, et que
j'esp6rais bien que tous profiteraient de mon s6jour
pour accomplir leurs devoirs religieux.

Nous 6tions au 18 decembre; je leur promis de passer les f&tes de Noel avec eux. Ils t6moignerent leur
joie.
Je n'avais pas attendu cette r6ponse pour commencer la visite de nos catholiques. J'allai de maison en
maison m'informant de la situation de chacun, distribuant medailles, chapelets, et surtout bons conseils,
et du sucre aux enfants. Le soir, j'avais toujours
quelques confessions a entendre; et j'6tais grandement
6difi6 le lendemain de voir quelques personnes recevoir
la sainte communion avec toutes les marques d'une
vraie devotion.
Est-ce a dire que tout allait pour le mieux chez nos
catholiques de Betroka? Eh! non; tous n'etaient pas
de petits saints A mettre dans des niches. Tous, ou a
peu pris tous, avaient bien garde la foi et quelques
pratiques de pi&tA; mais que d'entorses A la morale!
Ces braves Betsileos ont pour la plupart la bosse du
commerce, - du commerce tel que l'entend tout
Malgache primitif, c'est-A-dire avec fraude et usure.
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Et, certes, les occasions qui font les larrons ne leur
manquent pas. Ils profitent de la simplicitL et de la
naivet6 des Baras pour les tromper sur le poids et la
mesure; ils savent que ces pauvres gens ne possedent
que des boeufs, et ils les achetent h des prix souvent
derisoires; ils commencent par faire avec eux le vaky
ra, c'est-a-dire la " fraternit6 du sang ,, et comme ils
sont beaux parleurs, ils obtiennent facilement la
confiance du Bara, qui se croit oblig6 de payer largement sa fraterit6.
Inutile aussi d'insister sur les moeurs faciles de tous
ces pauvres gens. Eh! mon Dieu! nous constatons
encore tant de faiblesses dans nos pays, chritiens
pourtant depuis bien des siccles! Comment nous
6tonner que des chretiens encore nouveaux, vivant en
plein pays paien, se laissent entrainer. Ce qui doit
nous encourager a ne pas abandonner ces pauvres
ames 6garees, c'est qu'elles comprennent facilement,
apres leurs 6garements, qu'elles ont commis des fautes
et qu'elles sont coupables, tandis que, avant leur
bapteme, toutes ces fautes n'6taient pour elles qu'une
plaisanterie sans consequence, souvent meme une
preuve d'adresse, surtout lorsqu'il s'agissait de voler
le voisin.

La veille de Noel, j'administrai le bapteme a trentedeux enfants, tous n6s de parents catholiques ; et mon
aprks-midi se passa a entendre les confessions. Nos
catholiques, enchant6s de pouvoir se r6unir au grand
jour pour c6l6brer Noel, avaient choisi eux-memes un
grand magasin, et les femmes et les enfants s'empresshrent de l'ornerde leur mieux avec des palmes et des
fleurs. Plus de trois cents personnes s'y reunirent ;
beaucoup furent oblig6es de rester dehors et assistS-
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rent a la messe en regardant par les portes et les
fen&tres.
Je profitai de cette r6union pour les remercier de
leur bon accueil, leur rappeler leurs principaux
devoirs, et leur promettre de faire tout mon possible
pour que bient6t ils pussent avoir un missionnaire A
demeure chez eux.
Lorsque j'eus termin6 mon petit sermon en leur
souhaitant, suivant l'habitude, la vie 4ternelle, un
jeune homme se leva au milieu de l'assembl6e; et lui
aussi se mit a faire un discours pour me remercier
d'etre venu et pour m'assurer, au nom de tous, qu'ils
resteraient toujours fideles a leur religion. Tout cela
etait dit d'un ton convaincu et j'en fus tres touch6.
La messe continua, les cantiques se succ6derent;
les voix etaient bien un peu discordantes, mais chacun
faisait ce qu'il pouvait. Un bon nombre des assistants
requrent la sainte communion et j'aime A croire que
le divin Enfant de la creche apporta a tous courage
et force.

Quelques Baras, avec qui j'avais cause les jours precedents, etaient venus se meler A la foule; ils s'etaient
tenus debout s'appuyant sur leurs sagaies et drapant
leur dignit6 dans un bout d'6toffe crasseux. Ils regardaient et coutaient sans rien comprendre, sinonqu'cn
faisait la priere A Zanakary (Dieu). Apres la messe, je
m'approchai d'eux et leur demandai s'ils xie seraient
pas heureux, eux aussi, d'apprendre A prier Dieu.
- Viens, me r6pondirent-ils, et nous te donnerons
nos enfants; ils pourront apprendre A chanter et A
prier; mais nous, nous sommes trop vieux et nous
avons nos coutumes.
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L'6vang6lisation de ces pauvres Baras sera reellement difficile; ils sont diss6mines dans leurs mor.tagnes, ne s'occupant que de leurs troupeaux. Leurs
plus gros villages comptent une vingtaine de cases, et
ils changent tres souvent de domicile pour suivre
leurs boeufs dans la for&t. L'administration, malgr6
tous ses efforts, n'a pu les d6cider A se grouper; les
deux 6coles qu'elle a 6tablies dans cette r6gion
comptent A peine une dizaine d'enfants qui y viennent
quand ils ne peuvent faire autrement.

Le lendemain.de Noel, je me preparai a prendre la
route de Fort-Dauphin pour aller rendre compte a
Mgr Crouzet de ma visite a Betroka. Je partais le
cceur content d'avoir pu faire un peu de bien A ces
Ames de bonne volont6.
Je repris done le fianjane pour suivre le chemin
tortueux a travers les montagnes et les for&ts du
Tsiombivositra; je rencontrai quelques centres un peu
importants,. comme Tamotamo, Tsivory, Behara. La
veille de mon arrivee A ce dernier poste, un orage
6clata dans la soir6e, alors que je traversais la foret de
Tsimalaha. Apres les eclairs et le tonnerre, une pluie
torrentielle se mit A tomber; puis les tinebres 6paisses
firent perdre la route A mes porteurs. A dix heures du
soir, nous 6tions en pleine foret, au bord d'une riviere;
impossible d'avancer plus loin. D'un commun accord,
on s'arrkta an pied d'un baobab ; le plus d6brouillard
de la bande r6ussit a trouver deux morceaux de bois
sec, qu'il frotta l'un contre 1'autre; et quelques minutes
apres, un bon feun
l'int6rieur du baobab creus6
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nous aidait sinon a faire s6cher nos habits, du moins
a supporter la pluie qui continuait de tomber.
C'6tait le 31 d6cembre, le jour oii le coeur se reporte
vers les parents et les amis ; et pendant toute cette
nuit j'envoyai par la pens6e aux chers miens mes meilleurs voeux de bonne annee. La nouvelle ann6e commencait par une petite 6preuve. Etait-ce une annonce
pour d'autres plus douloureuses? H6las! quelques
jours apres mon arriv6e a Fort-Dauphin, un t6lgramme
m'apprenait lamort de ma bonne vieille mere !
Faut-il vous dire avec quelle cordialit6 je fus requ
par Mgr Crouzet et par tous nos confreres ? J'6tais
heureux, moi aussi, de me retrouver, apres trois
semaines de voyage, dans cette chere maison, berceau de notre formation a la vie de missionnaire
malgache. Ne faut-il pas aussi que l'ame se retrempe
de temps en temps au contact de la bonne confraternite
et d'une vie plus regulibre ?

Quelques semaines plus tard, j'4tais invit6e faire un
nouveau voyage dans Ia vallke d'Ambolo, pour aller
visiter les chretientes autrefois si florissantes de Ranomafana et d'Ampasimena, et d6truites en 19o4 dans un
moment de folie.
J'acceptai volontiers, car M. Coindard, avec qui j'ai
vecu a Vohipeno pendant deux ans, m'avait souvent
parlM de ses bons chretiens de l'Ambolo qu'il regretta
jusqu'd son dernier soupir. I1 avait toujours esp6re
retourner dans sa mission, qu'il avait fcndee au prix
des plus dures fatigues et des plus grands sacrifices;
et il venait de recevoir l'autorisation d'aller en relever
les ruines, lorsqu'une mort imprivue nous l'enleva.
Differentes circonstances retarderent mon d6part,
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Enfin, le lundi 14 mars, je reprenais le filanjane et,
deux jours apres, j'6tais a Ranomafa. De I'ancienne
mission, dont les bitiments 6taient en briques cuites,
il ne reste rien. Tout a &ted6truit et brfle. Je ne vous
raconterai pas les raisons et les circonstances de cette
revolte, qui remua tous nos gens du Sud. Un livre
que Mgr Crouzet va faire paraitre vous mettra au courant des d6buts de notre mission et de toutes les
6preuves qu'elle eut a traverser; vous y verrez les marques de la divine Providence qui a veille d'une facon
miraculeuse sur la vie des deux missionnaires de Ranomafana et d'Ampasimena, dans cette tourmente ou
beaucoup d'Europeens trouverent la mort.

Depuis six ans tout a chang6 a Ranomafana; les
villages se sont d6plac6s, et bien peu de chretiens y
sont restes. Ils n'ont pas encore oublie le Pere qui fut
si bon, si g6nereux pour eux; ils raconterent qu'il leur
a appris a manier le rabot, la scie et l'herminette ; ils
sont maintenant de bons ouvriers qui gagnent facilement leur vie. Que leur reste-t-il de leur religion? Oh!
ils se souviennent encore de leur bapteme et de leurs
prieres; mais (comment pratiquer notre religion ? me
disent-ils, nous n'avons personne pour nous apprendre
Sprier ,.
Je passai une journee a les visiter et A revoir l'emplacement de l'ancienne mission oi furent d6penses
tant de labeurs. Si le bon Dieu a d6ja r6compens6 son
fidele serviteur, il ne laissera pas, j'en suis sfr, perdre
le fruit de tant de sacrifices : il suscitera encore de
bons missionnaires, pour continuer l'ceuvre si brusquement interrompue de 1'6vangelisation de ces pauvres
ames,
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De Ranomafana, je me dirigeai sur Ampasimena et
trouvai sur mon chemin la station d'Andasibe, oi nos
confreres avaient form6 une petite chretiente. Une
case de l'ancienne mission est encore debout; la porte
en est grande ouverte et semble m'inviter A entrer. Je
m'y arrete, en effet, et aussit6t un jeune homme arrive
me demander de baptiser son enfant. C'est le brave
Michel qui fut autrefois instituteur d'une 6cole de
notre mission; il a kt6 mari6 a l'eglise quelque temps
avant la r6volte, et a toujours continu6 a vivre en chr6tien avec Marie-Rose, une bonne jeune fille de son village, qui a bien profit6 de son Education chez les soeurs
de Fort-Dauphin. Cette premitre visite me donnait
l'espoir de retrouver a Andasibe quelques chr6tiens
d'autrefois. J'allai done de case en case, offrant un
morceau de sucre aux jeunes enfants que ma presence
effrayait. Et partout j'entendis la mnme reponse :
(( Ah! si nous avions encore un PNre pour nous apprendre a prier! ,
Le lendemain matin, Michel et Marie-Rose vinrent
faire leurs piques, et, apres la messe, je baptisai leur
enfant. Puissent leurs exemples conserver l'6tincelle
de foi qui reste encore dans l'Ame de ces pauvres chr6tiens d'Andasibe !
Quelques heures apres, j'etais AAmpasimena, centre
le plus populeux de la vall6e, mais aussi le plus sauvage. Mes porteurs me d6poserent a la porte d'une case
reserv6e aux passants. LA aussi, inutile de chercher la
moindre trace de l'ancienne mission; tout a 6t6 brdl6
ct an6anti. Les Romelokos (tel est le nom donn6 aux
habitants de ce pays' viennent me souhaiter la bien-
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venue Leur air sauvage n'a rien d'engageant; mais
suivons le conseil de saint Vincent : tournons la medaille et voyons en eux de pauvres ames qui ne demanderont qu'i suivre le chemin de la v6rite lorsqu'elles
le connaitront. Is ont eu un moment d'6garement,
comme ils le disent eux-memes; ils ont e6t forces par
leurs voisins du Nord de se r6volter ; ils ont di donner
des gages de leur alliance avec les rebelles : ( Voila
pourquoi... ,, me dit un chef, sans achever sa phrase,
en allongeant le bras du c6te de la mission d6truite.
- Eh bien! mes amis, leur r6pondis-je, je ne suis
pas venu pour vous faire des reproches; oublions le
pass6 ; mais dites-moi si reellement vous tenez a avoir
encore un Pere chez vous.
- Tianay! (nous voulons bien !) crie toute l'assembl6e.
- S'il en est ainsi, et si vous continuez a etre
sages, nous tacherons de revenir chez vcus; et j'espere
que nous vivrons en bonne intelligence comme par le
pass6. En attendant, je vais rester quelques jours chez
vous pour causer avec les enfants qui ont fr6quent6
autrefois la mission.
**

Ce n'est pas sans un serrement de cceur que je me
dirigeai ensuite vers l'emplacement de la mission fond6e en 1897 par notre bon P. Danjou. Lui aussi a ete
Dieu brusquement, alors qu'il se donnait
rappel64
avec tout son cceur A 1'6ducation de ces pauvres Romelokos. II a &t6 enterr6 a c6t6 de son eglise; et la croix
qui marquait sa tombe a 6te la proie des flammes...
Comment se fait-il qu'un petit rosier reste seul sur
cette tombe, comme pour en marquer la place? Les
enfants qui m'accompagnaient me le montrerent aussit6t. ( C'est IA qu'est notre premier Pere n, me dirent-
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its. Et tout autour, je ne voyais que la brousse 6paisse
qui avait pouss6 sur les cendres, et qui cachait les
mines de cette mission qui avait cdmpt6, il y a six ans,
plus de trois cents chritiens. Ceux qui restent ne demandent qu'ý reprendre le chemin de l'eglise d&s qu'elle
sera reconstruite. Ils promettent, sincerement, j'en suis
sfr, de vivre en bons chr6tiens des qu'il y aura un Pere
chez eux pour leur montrer le chemin de la v6rit6 et
de la vie.

Le lendemain, j'allai visiter les gens dans leurs cases;
partout bon accueil, et partout le meme d6sir de poss6der un missionnaire a Ampasimena. Avec I'aide d'un
charpentier, je fabriquai une croix que je mis sur la
tombe du P. Danjou; j'entourai la tombe de pierres
et de piquets de bois; et, le jour suivant, - c'etait le
dimanche des Rameaux, - je dressai devant la croix
un petit autel pour c616brer la messe en plein air. La
population, r6pondant a mon invitation, vint nombreuse. Dans le plus profond silence, hommes, femmes
et enfants se rangerent devant I'autel improvise, pour
assister au saint sacrifice. Beaucoup parmi eux 6taient
baptis6s et avaient particip6 aux sacrements.
Que se passa-t-il en eux en ce moment, et quelles
furent leurs impressions ? Se rappelkrent-ils les promesses de leur bapt6me et les saintes joies de leur premiere communion? Ces ruines calcin6es, cette tombe
oit reposait le fondateur de la mission, les prieres de
la messe, tout cela parla-t-il 5 leur ame et leur inspirat-il quelque sentiment de regret et le desir de revenir a
la pratique de la religion?
Comme le prophete transporte par la main de Dieu
devant des ossements et des rines, je me demandais
moi-meme s'il y avait espoir de voir renaitre cette mis-
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sion jadis si florissante de nos pauvres Romelokos.
Puisse Dieu qui scrute les reins et les coeurs et qui seul
connait, sous lear 6corce si fruste, le fond de ces pauvres ames, en avoir piti6! Puisse-t-il susciter des
ap6tres ze61s comme ce bon P. Danjou qui repose au
champ d'honneur - au champ que seul l'amour de
Dieu et des ames lui avait fait choisir, et qu'il avait
commenc6 a ddfricher a la sueur de son front et a la
force de ses bras !
*

En quittant Ampasimena, j'avais la conviction que
nos Romelokos vivaient dans la plus grande tranquillit6 pour le moment et qu'ils seraient heureux d'avoir
un c Pere n installe chez eux, surtout pour y faire
l'Ncole aux jeunes enfants. Cette ecole serait pour
nous le seul moyen de reprendre l'evangdlisatlon de ces
nombreux et populeux villages de la vallee de Manampanihy. Pourrons-nous trouver un moyen de nous arranger avec l'administration locale, qui nous demande
des brevets d'aptitude pedagogique, pour avoir le droit
d'enseigner notre langue a nos sauvages? Aurons-nous
les missionnaires et les ressources n6cessaires a la reprise de cette oeuvre ? Dieu suscitera les missionnaires,
j'en suis stir; et nous pouvons compter, pour les ressources, sur la charit6 et les g6n6rosit6s des ames d&vou6es ý la propagation de la foi.
Les Annales de la Propagation de la Foi ajoutent ces renseignements:

On sait que, depuis une dizaine d'annies, toute la partie
m6ridionale de Madagascar a &t6 6rig6e en vicariat aposto-

lique et confide aux Lazaristes. 8ooooo habitants peuplent cette
mission. Dans le nombre, 5ooo seulement sont catholiques.
Mgr Crouzet, vicaire apostolique, r6sidt: a Fort-Dauphin. Ses
vingt missionnaires se partagent les diff6reates stations secondaires, dont douze sont djai pourvues d'gglises.

AMERIQUE
COLOMBIE
NATAGA
D'un compte rendu general (1910), nous extrayons les
quelques d6tails et les chiffres qui suivent.

Envertu d'un double contrat pass6 avec Monseigneur
1'6veque de Garzon et avec Monseigneur l'archeveque
de Popayan, la maison de Nataga a les oeuvres suivantes A sa charge : Missions dioc6saines de Garzon,
Paroisse et pelerinage de Nataga, Missions indigenes
de Tierradentro.
Missions diocdsaines. - Dans l'espace de six ans,
c'est-a-dire depuis sa fondation, la maison a donn6
52 missions dont la dur&e totale a et6 de cent cinquante-trois semaines. De ces 52 missions 20 ont et6
pr&chees par 4 missionnaires, 25 par 3 et 7 par 2. Plus
de looooo confessions ont et6 entendues et plus de
200oo ooo communions distribu6es.
La paroisse de Nataga
Paroisse et pelerinage. compte actuellement environ I 3oo habitants, dont les
trois quarts sont indiens ou m6tis. Depuis que les missionnailes la desservent on y a fait 387 baptemes et
67 mariages. L'ecole de garcons et celle de filles, dirig6es toutes deux par les Filles de la Charit6, reqoivent plus de 200 enfants, et marchent tres bien. Le
superieur de la maison en est I'inspecteur officiel.
Tous les dimanches et jours de fetes, outre le pr6ne
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ou le sermon, on fait h l'6glise le petit et le grand
cat6chisme. Tous les jours a six heures du soir, on
recite publiquement le chapelet; a cet exercice assistent la plupart des habitants du village. Les communions sont fort nombreuses chaque jour. Le nombre
des pelerins qui visitent le sanctuaire, se confessent
et communient, est d'environ 5 ooo chaque annie.
Mission de Tierradentro.- La region connue sous le
nom de Tierradentro est habit6e par 25 ooo indiens
environ, r6partis en 25 villages ou partialitis. Tous
sont baptis6s et catholiques. Chaque village a son
6glise ou chapelle pourvue du n6cessaire pour la messe
et autres fonctions religieuses.
Tous les ans, les Missionnaires visitent au moins
trois reprises diff6rentes chaque village et y s6journent le temps n6cessaire a l'accomplissement de leur
ministere. Depuis quils sont charges de cette mission,
ils ont fait 5 23"2 baptemes et 652 mariages.
La residence centrale des Missionnaires de Tierradentro est Inza.
Leur ceuvre la plus interessante est celle des ecoles.
Ils en ont 16 actuellement, toutes dirig6es par des maitresses choisies par eux. Lie nombre des enfants qui
fr6quentent ces ecoles est de 815. La reponse du
ministre de 1'Instruction publique an rapport que lui a
adresse dernimrement le directeur de la Mission est
tres honorable pour nous.
Grace au travail de chacun, la maison a de quoi
subvenir a son entretien, et, elle contribue avec les
autres maisons de la province, a couvrir les frais que
demande l'education de nos jeunes gens.
Le personnel de la maison de Nataga est actuellement de 7 missionnaires et I frere boadjuteur. C'est
peu pour le travail qu'il y a a accomplir : missions et
service du pelerinage, et de la par9isse,
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TUNJA
Lettre de M. LARQUERE, PrItre de la Mission,
i M. A. FIAT, Supirieurgindral.
Tunja, i avril 1911.

Avant de reprendre notre campagne de missions, je
viens vous donner quelques d6tails sur nos travaux
depuis le mois de novembre. Le 4 de ce mois, nous
commenqAmes les exercices dans la paroisse qui porte
le nom de Nuevo Colon, et, d6s le premier jour, la
population, foncierement chritienne, rebut avec enthousiasme la grace que Dieu lui envoyait. Les communions atteignirent le chiffre de 4900. Le 25 novembre, nous passames a une hacienda, qui ne compte
pas moins de 3ooo fermiers, et, dans 1'espace de huit
jours, nous confessames 13oo personnes, et, parmi
elles, un grand nombre de cinquante et soixante ans
qui n'avaient pas fait leur premiere communion. La
tache fut un peu dure a cause du manque d'6glise,
mais la bonne volont6 de ces braves gens faisait vite
oublier la fatigue.
Du 6 au 28 janvier, nous avons donn6 la mission, dans
la paroisse de Umbita, et du 5 f6vrier au 25, dans la
paroisse de Padua.Dans la premibre, il y eut 4 700 communions et dans la seconde, 4000.
Le Ier mars, nous 6tions a Sogamoso, la seconde ville
du d6partement, et ce mnme jour, nous ouvrions la
mission qui dura jusqu'au 26, jour de l'Annonciation
de la sainte Vierge. Non sans motifs, nous abordions
ce nouveau champ avecquelque crainte; c'6tait bien, de
l'avis de tous, la mission la plus importante. La population 6tant la plus difficile et la plus exigeante. Il y
a dix ans, il eft 6te imprudent de faire sortir une proCessioT de I'6glise, par crainte des railleries et des
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insultes. Nous fimes agr6ablement surpris, quand, d&s
le premier jour, nous vimes l'6glise, pourtant bien spacieuse, trop petite pour contenir la foule quelque peu
curieuse, mais quand meme sympathique. Le cure avait
dit que la mission durerait au moins vingt-cinq jours,
avec trois reunions chaque jour : c'6tait plus que du
nouveau. Les dames de la societ6 nous avouerent plus
tard qu'elles-memes furent effray6es, car elles ne
pouvaient se figurer qu'une mission puit durer plus de
neuf jours. Mais, graces a Dieu, les preventions tomberent bien vite, et toutes ces dames vinrent spontan6ment, et toutes ensemble, faire une d6marche pour
nous retenir pendant tout le Careme. Mais la chose
6tait impossible, vu que nous avions promis 5 Mgr l'6veque d'etre A Tunja, pour donner deux retraites dans
la chapelle de 1'6vech6.
Plus de 7 ooo personnes se confesserent, et les communions d6passirent ioooo.
Bien a regret, nous laissAmes cette population, car
bon nombre de personnes attendirent vainement leur
tour sans pouvoir se confesser, bien que plusieurs pr&tres des environs fussent venus nous aider.
Monseigneur me disait la semaine derniere que, dans
le diocese, il y avait un grand enthousiasme pour les
missions, mais, comme il y a plus de cent paroisses, il
faudra du temps avant de satisfaire toutes les demandes.
Veuillez agreer, etc.
tmile LARQUERE.
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PEROU
Lettre de M. em. NEVEU, PrBte de la Mission,
i M. MILON, secrtiairegineral.
Lima, i6 janvier 1911.

Me voila pour quelques jours dans la capitale du
Perou, au milieu de nos chers confreres qui seront bien
aises d'avoir un peu de renfort; car ils sont peu nombreux pour tout le travail qu'ils doivent faire.
Cependant, ce n'est pas pr6cis6ment pour les aider
que je suis venu, mais plut6t pour travailler en faveur
de notre cher s6minaire d'Ar6quipa. Une excellente
dame veut bien nqus aider dans notre pauvret6 et crier
deux bourses a Arequipa, car elle a appris que nous
n'en avions que deux de fond6es et que nous souffrions
considerablement de refuser certains aspirants au
sacerdoce a cause de la difficulte oil nous sommes pour
les nourrir. Vous voyez que le bon Dieu vient a notre
aide, et j'espere que, peu a pen, notre situation s'am6liorera de plus en plus, grace surtout aux bons confreres
qui se d6vouent g6nereusement a la belle ceuvre du
seminaire.
Nous ne perdons pas notre temps pendant les vacances et nous consacrons nos loisirs a 1'6tude de la
langue anglaise.
Vous ne sauriez croire combien la connaissance des
langues nous est n6cessaire dans ce pays cosmopolite
du P6rou. Sans doute, la langue du peuple est 'espagnol, mais comme les etrangers, surtout les Americains
du Nord, sont fort nombreux, on est quelquefois oblig6
de savoir d'autres langues. Dans les chemins de fer et
dans certains quartiers de Lima, vous seriez surpris de
n'entendre parler que l'anglais. Quelques jeunes gens
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peruviens, pour se donner du ton, parlent aussi cette
langue et les colleges sont classes bons ou mauvais,
selon que 1'on y enseigne plus ou moins parfaitement
les langues ftrangres. Les petits Freres de Marie qui
se sont itablis au Callao ont parfaitement r6ussi parce
qu'ils ont d6nomm6 leur 6tablissement English comercial school. Meme les Filles de la Charit6 ont reconnu
la necessite de savoir l'anglais, vu que dans leurs
h6pitaux on leur apporte souvent des malades qui ne
savent que cette langue. J'ai vu avec plaisir que l'on
consacrait certains moments du dimanche a cette etude
si n6cessaire. Ce pays est tout different de la France.
Les chemins de fer ont 6te ced6s a des compagnies
anglaises. Les grands 6tablissements miniers et commerciaux sont'aussi anglais. Sans doute, il y a bien
dans ces maisons des employys qui parlent espagnol,
mais si l'on a quelque reclamation a faire ou si l'on veut
parler.au directeur de 1'6tablissement il faut n6cessairement savoir I'anglais. On constate surtout la n6cessite
de cette langue quand on voyage; il y a meme des
bateaux oi 1'on ne parle pas un mot d'espagnol. Heureux les passagers qui ne parlent que 1'espagnol quand
ils rencontrent avec eux un interprete! Si cet interprete
est pr&tre vous devinez tout de suite que son influence
grandit et que sa consideration n'y perd rien. II est
dommage que 1'Amerique du Nord soit si 6loign6e; on
irait volontiers pendani quelques mois etudier dans ce
pays la langue anglaise : ce ne serait pas du temps
perdu.
Nous avons actuellement un nouveau d6legu6 apostolique, Mgr Scapardini, qui s'occupera surtout, a ce
que je crois, de l'oeuvre des s6minaires. On parle
d'operer la concentration des grands seminaires comme
on a voulu le faire, il me semble, au sud de 1'Italie.
Comme les dioceses du Parou n'ont point tous les 61&-
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ments n6cessaires pour avoir grand et petit s6minaire,
les 6evques avaient pense de cr6er trois s6minaires:
Lima, Arequipa et Trujillo. En ce moment, il ne s'agirait que d'un seul ou a la rigueur deux : Lima et Ar&quipa. II y aura certainement beaucoup de difficultes
pour la r6alisation de ce projet et I'on pourra all6guer
bien des raisons pour et contre. Mgr le d616gu6 pense
r6unir dans la deuxieme quinzaine de fevrier les
eveques p6ruviens pour la r6alisation de cette mesure.
Si nous n'avons a Ar6quipa que le petit s6minaire
dioc6sain, notre ceuvre va changer profond6ment.
D'abord, comme nous serons obliges de subvenir entierement aux frais de voyage et d'entretien de nos
grands seminaristes a Lima, nos ressources d)ej si
modiques vont etre consid6rablement diminu6es. Si
nous n'avons qu'un s6minaire pur, c'est-i-dire ne comprenant que des bl6ves aspirants au sacerdoce, je ne
sais comment nous ferons pour en avoir un certain
nombre, une dizaine, par exemple, et comment nous les
nourrirons. Si le seminaire est ouvert a tous les eleves,
ce qui sera un grand prejudice pour ceux qui ont la
vocation; nous deviendrons un college chr6tien. Or, il
y en a tant i Ar6quipa! On en compte sept et la population n'est que de trente a trente-cinq mille habitants.
Cette mesure nous donnera quelques elýves mais pas
en trbs grand nombre, croyez-le bien, une trentaine ou
quarante au plus. Nos grands s6minaristes nous aidaient
tres peu, mais contribuaient a faire r6gner dans la
maison le goft de la pi6t6 et 1'esprit eccl6siastique.
Nous ne les verrons pas partir sans regret. Au lieu
de diminuer notre tUche leur d6part ne fera que l'augmenter. J'ignore completement ce que nous deviendrons; car un s6minaire dioc6sain, qui sera un petit
college chretien d'une trentaine d'6elves, est une
ceuvre absolument nouvelle. Nous remettons cette
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affaire a la sagesse de nos superieurs majeurs et
sommes bien disposes i suivre leur decision et a courir
l1 oi l'obbissance nous indiquera d'aller.
Nous avons bien souffert a Ar6quipa, mais je crois
que nos confreres y ont travaill fort utilement. Le
clerg6 que nous avons form6 est r6ellement bon et
digne de sa haute mission. Comme je vous l'6crivais
r6cemment, le s6minaire est tout autre que quand nous
I'avons pris et si nous avons le regret de le quitter nous
emporterons au moins la consolation d'avoir bien
employe notre temps pour le bien de l'Eglise et I'honneur de notre Compagnie. Notre 6veque, qui nous appr6cie, fera, je pense, son possible pour nous garder,
mais il veut absolument que le seminaire soit ouvert ~
tout enfant pieux,*quelle que soit l'inclination qu'il
puisse avoir.
Priez un peu pour nous et croyez-moi, etc.

Pmile NEVEU.
CHILI. -

REPUBLIQUE ARGENTINE

LE CHEMIN DE FER TRANSANDIN

Les progres materiels et la facilite des communications n'interessent pas seulement les commerqants ou
les touristes : les propagateurs de l'-vangile se r6jouissent de tout ce qui favorise leur apostolat. Nous transcrivons done ici avec plaisir les lignes d'un journal
scientifique (Cosmos, 4 juin 19Io), saluant 1'inauguration du premier chemin de fer transcontinental de
1'Am6rique du Sud, qui relie Buenos-Aires a Valparaiso.
Le projet actuel, inaugure par le gouvernement
argentin, remonte 1 1873. La voie traverse les Andes
par le tunnel de la passe de Cumbre, & l'altitude de

3 844 metres. La longueur de rail ininterrompue de
Buenos-Aires a Valparaiso est de I 430 kilometres. Le
chemin de fer traverse les immenses cultures de
c6rbales des pampas de 1'Argentine, les contrees viticoles et les vergers de la partie occidentale du m6me
pays et, apres avoir passe les Andes, se developpe
dans les fertiles vall6es du Chili. Cette ligne est
entierement achev6e.
Depuis les premiers jours du mois de mai 1910, des
trains circulent, sans rompre charge, entre BuenosAires et Valparaiso. Ainsi, la c6te argentine de l'Atlantique est reliee maintenant, sans solution de continuit6, a la c6te chilienne du Pacifique, et ces deux
oc6ans possedent dans 1'Amerique du Sud, comme ils
le poss6daient depuis longtemps dans l'Amerique du
Nord, un chemin de fer comme trait d'union. C'est,
pour les marchandises, la fin du d6tour par Magellan
et des tempstes essuy6es dans le d6troit; pour les voyageurs, la fin de la patache et des mules A I'aide desquels ils traversaient la Cordillere des Andes dans un
air rarefii et une nature inhospitaliere. B6n6fice net
de temps et d'argent : trente-six heures suffisent par
la nouvelle ligne, au lieu d'une semaine de mer; la
depense, qui 6tait de 330 francs, est aussi consid6rablement r6duite.
Tres important pour les Sud-Americains, ce bne'fice est appr&ciable au moins autant pour les Europeens que leurs affaires - int6rets personnels ou int6rkts religieux - appellent du Chili a l'Argentine ou
reciproquement.
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LA CONGREGATION.DE LA MISSION
SOUS LES VICAIRES GIENIRAUX, de 18oo a

1827.

EXTRAIT

des Notes historiques de M. Gabriel PERBOYRE.
(Suite, Voy. ci-dessus, p. 390.)

II. M. Claude-Joseph PLACIARD
Vicaire general (18o6-1807).

§ I. Dimarches de M. Sicardi
SIla nouvelle du choix de M. Placiard.
Aussit6t apres le deces de M. Brunet, le I5 septembre 1806, a cinq heures et demie du soir, M. Claude
reunit tous les Missionnaires qui se trouvaient a Paris
et dans les environs, pour 'ouverture du billet cachet6,
renfermant le nom du successeur de M. Brunet, en
qualit6 de vicaire g6n6ral de la Congregation, en conformite du bref, en date du 13 mai 1806. L'ouverture
se fit en leur presence avec les formalit6s ordinaires
et un acte en fut dress6 et sign6 par tous les t6moins.
Le nom inscrit dans ce billet etait celui de M. Placiard.
Des ce moment, il fut reconnu vicaire g6enral de la
Compagnie par tous les Missionnaires de Paris.
M. Placiard transmit une copie du proces-verbal, lors
de l'ouverture du billet, au ministre des Cultes, et le
23 septembre 1806, il recut un d6cret signe Napo16on, dont le premier article portait : " M. Placiard est
confirm6 sup6rieur de la Mission connue sous le nom
de Saint-Lazare. ,
Une copie de ce meme proces-verbal fut 6galement
adress6e [par M. Claude] a tous les visiteurs, a M. Sicardi, a la Sacr6e Congr6gation des gveques et R6guliers, dont il pria le pr6fet de solliciter la confirmation.

-

541 -

M. Sicardi, sous la date du 7 octobre i806, felicita
M. Placiaid de sa nomination, et lui donna quelques
avis qu'il croyait lui pouvoir ktre utiles. II lui conseillait, s'il avait besoin de quelque chose, d'6crire directement au Souverain Pontife; il le dissuadait de cher-
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cher des appuis dans des personnes hors de la Congr6gation, comme avait fait son pr6decesseur, etc.
M. Sicardi 6tait absent de Rome lorsqu'il requt la
nouvelle de la nomination de M. Placiard et quand il
repondit au nouveau vicaire g6neral. Il se hata de rentrer pour inspirer la pens6e du bref qui devait 6tre
adress6 t M. Placiard quand il demanderait a etre confirm6 dans sa nouvelle charge. Outre les visites qu'il
fit dans ce but, M. Sicardi ecrivit le 15 novembre au

cardinal secr6taire d'Etat; il adressa, des le I7, une
supplique au Souverain Pontife et, le 1g, il transmit
une note 6tendue a Mgr Berni, substitut du cardinal
secr6taire des brefs, au sujet de la nouvelle redaction
du bref, qui devait confirmer M. Placiard dans le
vicariat.
II sugg6rait A chacun de ces personnages une r6daction oii les pouvoirs qu'il revendiquait seraient positivement affirm6s et oiu paraitrait nettement la restriction de 1'exercice des pouvoirs de vicaire gen6ral,
M. Placiard, alors que l'interpr6tation restrictive du
bref adress6 a M. Brunet n'6tait encore bas6e que sur
un texte 6quivoque.
A Mgr Berni, secretaire des brefs, il avait, dans une
visite, fait les memes recommandations. II y insistait
dans sa note qui commencait ainsi: 4 M. Sicardi, de la
Mission, craint de ne pas s'&tre bien expliqu6 ce matin
avec Mgr Berni, au sujet du vicariat et pro-vicariat de
la Congr6gation de la Mission. Aussi, pour pr6venir
l'inconvenient qui pourrait en r6sulter par sa faute, il
pense devoir donner communication i Mgr Berni, etc. n
La note de M. Sicardi au secr6taire des brefs, se
terminait ainsi :
» Veuillez faire attention de ne pas accorder dans le
bref a M. Placiard, la facult6 de se nommer un successeur aprbs &tre reste six mois dans sa charge, en cas
de mort. )
On voit quel 6tait le genre d'intre&t que M. Sicardi
portait au vicaire g6n6ral francais. Cette fois, d'ailleurs, ses agissements devaient finalement ne pas
reussir.
Dans une lettre & M. Hanon, supdrieur du grand
siminaire d'Amiens, du 2 novembre 1806, M. Placiard
lui marque que s'6tant borne A ecrire aux Missionnaires
de Pologne et d'Espagne, comme a des confreres tou-
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jours unis avec leur chef r6sidant a Paris, il en a recu
les lettres les plus soumises et l'assurance qu'ils sont
tous A sa disposition.
§ 2. Nouvelles instances de M. Placiard en cour de Rome
pour obtenir la confrmation complete de ses pouvoirs.
- Atat de la Congrigationen France.
Le vicaire g6neral nomm6 n'avait pas encore recu Ie
i" decembre I806 la confirmation de sa nomination de
la part du Souverain Pontife. I1 se d6cida des lors, le
5 decembre, a faire de nouvelles instances par I'intermediaire du secretaire d'Etat et lui fit l'expos6 de
l'6tat de la Compagnie, afin qu'il examinat s'il y avait
lieu de lui proroger ses pouvoirs au dela des six mois
port6s dans le bref du i3 mai. Nous reproduisonscette
note, parce qu'elle fait connaitre la situation de la
Compagnie A cette ipoque :
S(Le soussign6, nomm6 au vicariat g6n6ral de la Congr6gation de la Mission, par feu M. Franqois-Florentin
Brunet, en vertu d'un bref de notre Saint-Pere le pape
Pie VII, du 15 mai 1806, a l'honneur de representer a
Votre Eminence que M. Brunet 6tant d6ced6 le 15 septembre 1806, les effets de cette nomination ne peuvent
pas s'6tendre au dela du 15 mars 1807; il a egalement.
I'honneur de r6unir sous les yeux de Votre Eminence
quelques-uns des motifs qui paraissent propres a engager le Saint-Pere A la continuation de la meme faveur
au soussigne.
c L'Empereur a d6sign6 a son Altesse Eminente,
Mgr le cardinal Fesch, une 6glise convenable attenante, non paroissiale, qu'il destine aux Pretres de la
Mission. Mais l'ouverture de la guerre a retard6 1'exicution de ce dessein. Son Altesse Eminente a fait
payer aux Missionnaires un semestre dq traitement
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annuel qui leur est allou" par le decret imperial. Elle
promet la pension nicessaire a l'education des sujets
qui se destineraient a cette Congregation et qui seraient
form6s dans les s6minaires, en attendant leur reunion
dans la maison principale. Elle leur en propose une
autre a Lyon, oit se rassembleraient des Missionnaires
pour envoyer uniquement dans les campagnes.
- Si les circonstances de la guerre ne sont pas un
obstacle, le soussigne enverra du renfort aux iles de
France et de la Reunion, ainsi qu'a Alger. II attend
que les circonstances de la persecution excit6e en Chine
soient plus favorables pour faire passer i Pekin les
deux Missionnaires qui 6taient sur le point d'entrer
dans la province de P6-tch-ii, quand ils ont &et contraints de r6trograder et de revenir a Canton et a
Macao; ainsi que pour faire passer d'autres renforts
de Missionnaires tant i P6kin que dans l'interieur des
provinces chinoises.
, Les Pretres dirigent en France les s6minaires
d'Amiens, de Vannes, de Carcassonne, de Poitiers, de
Sarlat, d'Albi, et ils vont se charger de celui de Tours.
Ils sont autorises par le soussign6 t recevoir par interim au s6minaire interne de la Congregation les ~elves
qui se pr6senteraient d'eux-memes et qui meriteraient
d'y etre admis. Trois de ces Misssionnaires sont rassembl6s dans leur ancienne maison a Valfleury, pres
de Lyon.
( Plusieurs eccl6siastiques se pr6parent i entrer dans
la Congregation. Le soussigne a 6t6 employe par le
gouvernement i faire cette annee des missions dans le
diocese de Poitiers avec deux ecclesiastiques.
, Un d6cret imperial conserve i Genes les Pr&tres
de la Mission, en les soumettant a celle de SaintLazare, meme pour les pays 6trangers; n6anmoins, ces
Missionnaires continueront de donner les exercices de
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la retraite spirituelle en ville et de travailler pour les
villages.
U Le soussigne n'a rien n6glig6 pour sauver les etablissements des Missionnaires a Sarzane, a Savone que
l'on a craint, avec fondement, de voir convertir en
6coles secondaires, et mis a la disposition du gouvernement frangais. Un d6cret de l'empereur accorde une
existence lgale au collbge ecclksiastique de SaintLazare a Plaisance, qui est dirig6 par les Missionnaires.
Un d6cret imperial conserve a Crimone et un autre a
Udine, dans le royaume d'Italie, les Missionnaires, oi
ils remplissaient a l'ordinaire toutes leurs fonctions.
Les quatre maisons de la Mission dans le royaume de
Naples exercent tranquillement les leurs sous le gouvernement du frere de l'empereur.
( Rien ne fait soupconner que Sa Majest6 imp6riale
et royale veuille troubler le repos des Prktres de la
Mission existant dans les contrbes de la Pologne oi
elle se propose de p6n6trer. Elle protege partout d'une
maniere spiciale les Filles de la Charit6; et depuis
saint Vincent jusqu'A nos jours, la maison principale
de ces Filles de la Charit6 i Paris n'a cess6 d'envoyer
en Pologne plusieurs soeurs francaises, afin d'y propager l'esprit de la ferveur primitive; encore presentement il en existe trois pour la meme fin.
, Les 6tablissements des soeurs polonaises deviendront bient6t mconnaissables, si elles n'ont plus de liaison directe avec la maison-mere, et cette liaison cessera
dis que les prktres polonais de la Mission n'en auront
aucune avec le chef de ces sceurs, en France, avec le
superieur des Missionnaires francais. Suppos6 que la
prorogation du vicariat g6n6ral n'efit pas lieu pour le
soussigne, ces filles se trouveraient ac6phales; et une
Compagnie si r6pandue, si glorieuse ia la religion, si
utile aux pauvres et si chere
saipt Vincent de Paul
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serait menac6e d'une ruine prochaine par les innovations qui ne manqueraient pas de s'y introduire. Les
Missionnaires seuls d'Etrurie peuvent ktre genes (pour
leur oorrepondance avec Paris), mais il suffirait qu'il
ressortissent de leur visiteur, jusqu'a ce qu'il plaise a
la divine Providence de s'expliquer.
,( Le nouveau visiteur du Portugal n'6prouve aucune
difficult6 pour correspondre avec Paris. Le soussign6
a reCu de ce pays un assez bon nombre de lettres. On a
fait valoir aupres du Saint-Pere un decret du roi d'Espagne qui defendait aux r6guliexs toute communication
avec un superieur 6tranger. M. Sobics, visiteur des
Missionnaires espagnols, r6pondit a M. Brunet que ce
decret ne le concerait pas.
1 L'6tat d'incertitude oil le bref du i3 mai I806 jette
le soussign6, lui prescrit de ne rien terminer sans une
autorisation du Saint-Pere pour des mutations de sup&rieurs, lesquels lui sont proposes tant d'Espagne que
du Portugal...
( Les inconv6nients que l'on croirait apercevoir dans
la prorogation pr6sente du vicariat general de la Congregation de la Mission pour un Francais sont bien inferieurs A ceux qui pourraient deriver d'un nouvel
ordre de choses. Le soussign6 proteste qu'il n'y contribuerait en rien; mais il ne saurait dissimuler que
dans la position oh se trouvent les affaires eccl6siastiques, 1'Empereur des Franqais, roi d'Italie, ne consentira pas ais6ment que les Missionnaires de ses Etats
soient du ressort d'un vicaire ou pro-vicaire general
qui n'y r6siderait pas. Des que le contraire parviendrait
i sa connaissance, en quelque temps que ce fit, les
6tablissements conserves courraient risque de prir. Le
soussigne craindrait le meme inconvenient pour les
quatre maisons du royaume de Naples. Si la Pologne
changeait de rmaitre, un embarras semblable ne pour-
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rait-il pas se produire ? Une variation dans le r6gime
pr6caire pourrait causer de tres grands maux, et en
ichange il n'en r6sulterait qu'un tres petit bien. ,
Sous la meme date (5 decembre 1806), M. Placiard
informait M. Sicardi que, mettant a profit les conseils
qu'il avait pris la peine de lui donner, il s'adressait
directement au Saint-Pere pour divers objets, et il
ajoutait : Votre 6loignement de tout schisme et mtme
de toute division me persuade entierement qu'il n'y
aura aucun partage dans I'autorit6 et que non seulement le nom, mais encore l'exercice du pouvoir sera
d6pose entre les mains du Chef. n
La lettre de M. Placiard au Cardinal secr6taire
d'Etat, en date du 5 decembre 1806, fut communiquee
i M. Sicardi qui, le 5 janvier 1807, transmit, au nom
de ses assistants, an Souverain Pontife un memoire
pour justifier les brefs exp6di6s jusqu'a ce jour et repondre d'avance aux reclamations de M. Placiard. Les
motifs all6gu6s ne different pas de ceux qui ont 6t6
rapport6s pr6c6demment.
S 3. -

Bref du 9 dicembre 806 ; il ne satisfaitpas
M. Placiard.

Cependant d&s le 9 d&cembre 1806, la secr6tairerie
d'Etat avait exp6die a M. Placiard, le bref sollicit6
par la lettre de M. Claude. R6dige conform6ment aux
notes remises par M. Sicardi, il ne pouvait contenter
le nouveau vicaire general de la Congregation. Ici, il
n'y avait plus l'ombre d'incertitude : M. Placiard n'avait que le titre de vicaire g6enral; M. Sicardi avait
toute 1'administration. Aussi le vicaire g6neral adressait-il une supplique au Saint-Pere, le 5 ianvier 1807,
dans laquelle, apres avoir remercie sa Saintet6 de
I'avoir confirm6 dans sa charge, il disait :
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, L'interpr6tation donn6e par M. Sicardi a ses pouvoirs de pro-vicaire g6enral, quand M. Brunet fut
r6tabli dans le vicariat general de la Mission, a occasionn6 des troubles parmi les Missionnaires. Celle
qu'il donnera dans le m&me sens A de semblables pouvoirs dont il est investi par le bref de ma confirmation
dans la place de vicaire g6neral attirerait des suites
funestes, si je n'avais pas recours a l'oracle supreme
et a votre decision apostolique. C'est ce que je fais
aujourd'hui par un M6moire adresse a la Sacr6e Congr6gation des ]v6ques et Reguliers, et par la note que
j'ai jointe, afin que votre Saintet6, apres en avoir entendu le rapport, fixe toutes les irrisolutions.
« Je me prosterne de nouveau a vos pieds, etc. ,
On n'a pas ce M6moire qui servit a faire retablir
M. Piaciard dans la plenitude de la juridiction attach6e a ses fonctions.
M. Placiard accompagnait sa supplique des notes
suivantes, afin que le Saint-Pere efit connaissance des
motifs all6gu6s dans le M6moire :
" I* Sa Saintet6 "me confirme par son bref du 9 decembre 18o6 vicaire g6n6ral de la Congregation de la
Mission. Elle nomme par le meme bref M. CharlesDominique Sicardi, pro-vicaire general de toute. la
Congregation, ainsi que cela s'etait pratiqu6 par le
bref qui avait r6tabli M. Brunet dans le vicariat gen6ral, en date du 13 mai 1806.
20 A l'occasion de ce bref relatif a M. Brunet,
M. Sicardi a pretendu dans une declaration sign6e de
lui, de Mgr Fenaja et de deux assistants qu'il s'est
donn6s, d6claration dat6e du 15 aoft 80o6 et envoyee
par lui a toutes les maisons de la Congr6gation, qu'a
lui seul appartenait I'exercice du pouvoir, et que le

vicaire g6n6ral est un titre sans fonctions effectives,
puisque M. Sicardi s'y attribue l'exercice imm6diat de
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toutes les fonctions sur toute la Congregatiori qui doit
lui ob6ir en tout et partout; il attaque m&me de nullit6
tous les actes que ferait le vicaire g6ndral contre cette
protestation. ,
Apres quelques autres considerations, M. Placiard
concluait ainsi :
« Comme je n'ai accept6 la place de vicaire g6enral
que sur la repr6sentation de mes confreres, que mon
refus d6truirait toutes les esperances de reprendre nos
anciennes fonctions dans 1'Empire francais, je donnerai ma d6mission, des le moment oiije me verrai inutile, et cette inutilit6 est indubitable, si ma juridiction
est annulee par M. Sicardi. Le gouvernement francais
voudra savoir la raison de cet acte, et M. Sicardi seul
pourra se reprocher les suites du mecontentement qu'il
aura occasionn6 par ses pr6tentions.
( De ces reflexions si naturelles, je suis autorisi a
conclure que, dans l'etat actuel de la religion en
France, ii convenait de ne pas oublier qu'on y marche
inter scopulos, et qu'il etait par cons6quent A propos de
m6nager un gouvernement qui commence a ddvelopper
sa protection en faveur de la religior renaissante. I1
me parait que ceux qui ont porte Sa Saintete a faire
insdrer dans son bref la nomination d'un pro-vicaire,
avec les attributions que lui donne M. Sicardi, n'auraient pas fait cette demarche, s'ils eussent mieux
connu ce qui se passe en France.
t Pour moi, je me suis toujours fait gloire d'etre
soumis au Saint-Siege, et les ordres du Souverain
Pontife seront toujours la rfgle de ma conduite. Si Sa
Saintete juge convenable de ne donner aucune explication au bref, je respecterai sa volont6, comme celle
du Pire commun des fidEles. Mais les troubles singuliers que la nomination d'un pro-vicaire a excit6s dans
nos maisons sous mon prid6cesseur parl'incertitude oi
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etaient les confreres de savoir a qui obeir, me prouvent clairement qu'alors je ne pourrais faire aucun
bien dans ma place; ainsi je me retirerai dans la solitude dont j'ai et6 arrach6 malgr6 moi.
« Nos confreres de Rome peuvent etre assures que
si toute esperance est perdue dans la suite, je serai le
premier a les prier de sauver les d6bris de la Congregation; mais il ne faut pas que, par m6sintelligence,
nous commencions par en d6chirer les lambeaux.
Paris,le 5 janvier 1807.

PLACIARD,
Vicaire gwneral de la Congrigation
de la Mission.

M. Placiard, en transmettant, le 5 janvier 1807, un
Memoire sur le bref du 9 decembre 1806 a la Sacree
Congregation des Eveques et R6guliers, lui faisait
se retirer, si le bref 6tait
savoir qu'il 6tait d6cide
maintenu, d6termination a laquelle 6tait loin de s'attendre la cour pontificale; une certaine emotion en
fut le r6sultat, et l'on ne tarda p4s aussi a reconnaitre
que la voie dans laquelle on s'avancait ne pouvait etre
plus longtemps suivie.
§ 4. Nouveau bref adressi au vicaire gineral franfais
(I9 juin 1807)
Le 24 juin 1807, le cardinal Caraffa, prefet de la
Sacr6e Congregation des Eveques et Reguliers, en exp6diant a M. Placiard le nouveau bref du 19 juin 1807
qui annulait tous les precedents au sujet du vicariat de
la Congregation de la Mission, lui disait dans une
lettre dont il voulut bien l'accompagner :
u Quod autem spectat Vicarii generalis officium, ac
facultates quas in litteris tuis postulasti, Summus Pon-
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tifex, re mature perpensa, allatisque pro te rationibus
innixus, ultro libenterque votis tuis annuere dignatus
est, quemadmodum fusius intelliges ex litteris Apostolicis in forma Brevis per hodiernum tabellarium ad
te perferendis. )
A la reception de ce bref qui mettait fin au d6bat
engage depuis si longtemps, M. Placiard 6crivit a
M. Sicardi, sous la date du 19 juillet, la lettre suivante:
( Vous m'avez conseill6 de m'adresser directement
au pape, quand il me surviendrait des difficult6s pour
I'exercice de ma charge, et je n'ai pas cru avoir rien
de mieux a faire que de suivre votre conseil. Le bref
du mois de d6cembre dernier renfermait une clause qui
me paraissait pouvoir 6tre pr6judiciable a I'unit6 de
notre Congr6gation. J'ai soumis A Sa Saintet6 les raisons que j'ai jug6 propres a obtenir la r6vocation de ce
bref. Aprbs le plus mfr examen, le pape a enfin acquiesc6 avec une bonte toute sp6ciale a mon humble
supplique.
MJe viens de recevoir un nouveau bref en date du
19 juin, dont je vous transmets une copie en forme.
Vous y verrez, Monsieur, que tous les brefs anterieurs
a celui-ci sont revoqu6s, que je suis confirm6 vicaire
general de toute la Congr;gationavec les pr6rogatives
que nos constitutions attachent a cette place; qu'en
outre le Saint-Pere m'accorde les pouvoirs qui ne peuvent etre exerc6s que par le Sup6rieur general, avec
une condition 6ngnc6e dans le bref; que vous continuerez vos fonctions de premier assistant g6n6ral, et
qu'i raison de votre age, il vous dispense de resider
auprbs de moi, comme le demandent nos statuts. ,
M. Placiard lui d6signe ensuite les Missionnaires
qu'il se propose de faire entrer dans son conseil.
Assistants : MM. Sicardi et Claude,
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Subrogis-assistants: MM. Braux et Lemaire.
Secrtdaire general : M. Viguier.
Admoniteur : M. Philippe.
§ 3. Discussion soulevie a loccasion du bref
du 19 juin 1807.
On pourrait croire qu'apres le bref du 19
juin 1807 ',
toute opposition allait cesser. II n'en fut pas
de la
sorte : et dans la lettre du 9 aoit 1807, adress6e
a
M. Placiard et par laquelle il lui accusait reception
du
bref, M. Sicardi souleva de nouvelles difficultes.
C'est dans ce sens que M. Sicardi 6crivit le I5
aout
aux visiteurs des provinces en leur transmettant
une
copie imprimee du bref du 6 juin 1907.
M. Placiard ne pouvait pas ne pas repondre a
la
lettre de son premier assistant, et c'est ce qu'il fit
par
sa circulaire du 9 septembre. Elle se terminait ainsi
:
" L'intention du Souverain
Pontife que les choses
reviennent au meme 6tat oit elles 6taient avant la
RIvolution est si positive, que Son Eminence le cardinal
Caraffa di Trajetto, pr6fet de la Sacr6e Congregation
des lEvques et R6guliers, me le dit express6ment
dans
une lettre qui accompagne le bref.
" J'espere, Monsieur, qu'apres ces explications,
il
n'existera plus aucune difficult6 parmi lesMissionnaires
sur celui qu'ils ont A reconnaitre pour leur chef,
et que
nous nous efforcerons tous de concert pour joindre
l'unit6 de sentiments et d'action pour la plus grande
gloire de Dieu et le salut des ames. v
Sous la meme date, 9 septembre, M. Placiard invite
M. Sicardi a communiquer lui-m&me la circulaire
qu'il
lui adresse Atoutes les maisons du royaume de Naples
:
" Afin, dit-il, que I'esprit de discorde et de m6sintellil. Voy. Acta apostolica in gratiam Congr. Missionis,
p. x8o,
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gence ne trouble pas la paix que le Souverain Pontife
a voulu r6tablir parmi nous, en y ramenant l'unit6 de
regime par son bref du 19 juin 1807. ),

Le 12 septembre, M. Placiard ajoutait: t Chaque
chose est remise Asa place : la v6tre est d'etre premier
assistant, la mienne est d'etre vicaire g6n6ral avec la
conduite de toute la Congregation: c'est ce que j'avais
demande a Sa Saintet6, c'est ce qu'elle a bien voulu
m'accorder. Ainsi, vous pouvez desormais vous tranquilliser sur les affaires de la Congregation; j'aurai
soin de vous faire part de toutes celles oi votre avis
est n6cessaire. ,
Le visiteur de la province d'Espagne, M. Sobies, le

3o septembre 1807, adressa au vicaire g6n6ral de la
Congregation son appreciation sur les pieces qui lui
avaient 6t6 transmises a l'occasion du bref du 19 juin.

it Apres avoir examine avec attention, dit-il, le bref
du 19 juin, 1'explication que vous m'en avez donnie, la
lettre que vous a 6crite le cardinal Caraffa et celles
de M. Sicardi, je suis intimement convaincu que les
pretentions de ce dernier sont sans fondement, et que
les v6tres sont legitimes.
« Mais, outre les raisons que vous all6guez, en lisant le bref et la lettre de Son Eminence, il me semble
en avoir d6couvert quelques autres dont je crois devoir
vous faire part, vous laissant la liberte d'en faiie tel
usage qu'il vous plaira. , Suivaient diverses considerations confirmant celles qu'on a lu plus haut, et expliquant l'adhesion du visiteur d'Espagne a l'autorit6 du
vicaire general, M. Placiard.

§ 6. Dices de M. Placiard. Sa biographie
Les lettres du vicaire gendral et celles du visiteur
de la province d'Espagne auraient-elles mis fin au
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debat engage depuis trois ans au sujet du vicariat?
Quelques jours apres l'envoi de la circulaire explicative du bref du 19 iuin, survint le deces de M. Placiard, qui fut frapp6 le 16 septembre 180o7 d'une attaque d'apoplexie foudroyante, a l'Age de quarantc-huit
ans. Le cardinal Fesch, qui avait et6 a meme d'apprecier les qualit6s 6minentes de M. Placiard et son zile
aussi actif qu'eclaire dit, en apprenant sa mort, " que
ce n'etait pas seulement la Congregation de la Mission
et la Compagnie des Filles de la Charit6 qui avaient
a deplorer cette perte, mais la France entiere ,.
Durant sa courte administration, M. Placiard eut la
consolation de voir paraitre, le 23 octobre 18o6, le dIcret en faveur des Missionnaires de Genes; de recevoir,
le 30 d6cembre i8o6, I'assurance que la maison de
Sarzane serait conserv6e; d'apprendre que la maison
de Savone 6tait d6finitivement assuree aux Missionnaires par le decret du 20 mars 1807; d'esp6rer d'entrer prochainement en possession de la maison occupee
alors par les Filles de la Charit6, rue du Vieux-Colombier, qui devaient l'abandonner pour occuper celle
de la Croix, rue de Charonne, que leur assignait le
d6cret du 6 janvier 1807, sign6 a Varsovie.
M. Claude-Joseph Placiard, naquit a Lure, diocese
de Besancon, le 6 juin 1756. II fut requ au s6minaire
interne de Paris, le 28 juillet 1775 et il y fit les vceux,
le 26 juillet 1777. Appliqu6 d'abord a l'enseignement
de la philosophie et ensuite a celui de la th6ologie,
M. le Sup6rieur general, se rendant a ses desirs, I'employa dans les missions en France. Resta-t-il en France
pendant la Revolution, ou bien fut-il oblige de s'exiler
pour ne pas tomber entre les mains des ennemis de la
religion? Nous l'ignorons. Nous savons seulement qu'a
la premiere nouvelle du r6tablissement de la Communaut6 des Filles de la Charit6, il se rendit aupres de
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M. Philippe, un de leurs anciens confesseurs, pour lui
venir en aide dans cet emploi important. A Paris, ils
vivaient ensemble dans la maison du Vieux-Colombier.
M. Placiard etait dou6 de talents rares qu'il sut mettre
a profit par le travail, sans que sa piet6 en souffrit.
Voici en quels termes, M. Claude parle de ce vicaire
general dans la circulaire qu'il fit apres le d6ces de
M. Verbert, en 819 :
a Ce savant modeste refusa opini.trement les fonctions de vicaire general de la Congr6gation de la Mission qu'il m6ritait a tous 6gards. Ii s'enfuit bien d6termine . pers&verer dans son refus. Jugez de notre
embarras. II fut convenu dans l'assemblke qu'on tairait
son refus a nos ch&res sceurs. Cependant, je crus devoir
leur faire part de ce refus le lendemain. II 6tait temps;
leurs murmures sur notre silence allaient &clater; il
6tait leur pire, comme il 6tait le n6tre. Nos larmes,
celles des soeurs et le jugement de l'&vBque de Metz,
qui fit valoir les motifs qui avaient determin6 notre
choix et les consequences funestes qui risulteraient de
ce refus, obtinrent son consentement.
( Je n'ose entrer dans le detail de ses vertus; je me
bornerai a son zele pour les missions. II avait quitt6
la regence de la theologie pour se livrer tout entier aux
missions. Cette bonne oeuvre, il la regardait avec raison.
comme notre premiere et principale fonction et obligation et, s'il eit v6cu, il 1'aurait favoris6e plus que
tout; autre. Dans les missions de ia Vendee, entreprises
par ordre de Napoleon, il fut un des principaux ouvriers de cette bonne oeuvre; son zMle eclair6 calma les
inquietudes des Vend6ens et leur rendit favorables les
officiers de l'empereur, qui les inqui6taient mal a
propos, faute de voir que ces gen6reux chr6tiens qu'ils
tourmentaient injustement, n'avaient jamais eu a cceur
que la conservation et l'exercice de la religion sainte a
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laquelle ils 6taient attaches invariablement et il rendit
aussi traitables qu'ils devaient 1'&tre les officiers de
l'empereu r.
< Voila, Messieurs et mes chers confreres, le supireur que nous avons perdu R6flchissant surles causes
de sa mort, je me crois fond6 a l'attribuer a la fatigue
immense de la mission des Vend6ens; ce n'est point
ici le lieu d'en fournir des preuves, mais elles me paraissent 6videntes et suffisantes pour le regarder comme
martyre de son zele et I'invoquer comme tel en mon
particulier. »
M. Claude, 6crivant le 19 septembre 1807 a M. Sicardi, lui transmit les renseignements suivants:
(CJ'ai la douleur de vous apprendre la perte que notre
Congregation et la Compagnie des Filles de la Charit6
viennent de faire dans la personne de M. ClaudeJoseph Placiard, notre tres honor6 pere. Une attaque
d'apoplexie, jointe A une fievre maligne, nous I'a
enlev6 le 16 de ce mois, a huit heures du soir.
, 11 nous a edifi6 comme a son ordinaire, par les
expressions de sa confiance dans la mis6ricorde du
Seigneur, durant les intervalles oiz il jouissait d'une
connaissance parfaite et de cette force d'Ame qu'il
savait allier avec 1'am6nit6 de caractere.
t< On a fait vendredi dernier ses obseques qui ont
6te honorees de la presence de Mgr I'ancien 6veque de
Quimper, de M. Jalabert, vicaire general au diocese de
Paris, de MM. les cures de cette capitale, des congregations r6tablies, d'un clerg6 nombreux, des Missionnaires et des Filles de la Charit6 de toutes les maisons
de Paris. L'affliction 6tait universelle par le sentiment
de !a grandeur de la privation qu'il nous fait 6prouver.
Le precieux souvenir des conversions eclatantes qu'il
a op6rbes, de ses instructions continuelles a ses cheres
Filles en J6sus-Christ, de l'activite de sa correspon-
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dance, de tout ce qu'il a entrepris et execut6 pour
avancer l'ceuvre de notre r6tablissement, et en parciculier pour les maisons de Sarzane et de Savone, de
l'6tendue de ses connaissances en th6ologie et en tout
autre genre, de sa modestie et de sa moderation unie a
un grand fonds de fermet6, ne s'effacera jamais de l'esprit de ceux qui ont eu le bonheur de le connaitre. n
La haute id6e qu'avaient aussi MM. Brunet et Hanon
touchant M. Placiard et que nous trouvons consignee
dans leurs circulaires aux Filles de la Charit6, fera
encore bien connaitre la perte immense que fit la Congregation, quand il plut au Seigneur de le r6compenser
de ses travaux et de ses sollicitudes. M. Brunet, en
annoncant aux soeurs, dans sa circulaire du er novembre I8oi, qu'il adjoint M. Placiard a M. Philippe
pour leur direction, s'exprime ainsi :
(( M. Placiard est un homme de Dieu, un vertueux
pretre de la Congregation de la Mission, un digne
enfant de saint Vincent de Paul, qui, apres avoir donn6
plus de vingt ans des preuves de sa r6gularit6, de sa
vertu et de son m6rite dans la maison de Saint-Lazare
a Paris, en qualit6 de professeur, s'est signal6 dans les
temps malheureux qui viennent de s'6couler, par son
attachement a la foi, son amour pour 1'Eglise et par les
services qu'il a rendus et qu'il rend prisentement avec
le plus grand zele a votre Communaute renaissante; il
merite par ses talents votre estime et votre confiance. )
M. Hanon, condisciple de M. Placiard, honor6 d'une
maniere toute particuliere de son amiti et destin6 par
le Seigneur a lui succ6der dans la charge de vicaire
general de la Congregation, nous r6vele, dans sa circulaird du to janvier 18o8 aux Filles de la Charite,
les d6chirements que son cceur a 6prouv6s a la nouvelle
du deces de son sup6rieur.
( En recevant, mes sceurs, la premiere impression
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de mes sentiments, vous ressentez sans doute ce que
j' prouve moi-meme en vous l'adressant. Ma main hesite, mon coeur se serre et se d6chire de nouveau. Quel
titre aurai-je a vous parler a toutes, sinon la perte, la
perte enorme, irr6parable que vous et moi avons faite
en la personne de notre cher et respectable Pere, M. Placiard. HMlas, il fut pour ainsi dire frappi entre mes
bras. I1 revenait d'une visite qu'il avait faite au s6minaire d'Amiens et dans vos maisons circonvoisines :
nous le f licitions de son retour au milieu de ses cheres
filles, quand tout a coup comme la foudre qui ne
s'annonce qu'en 6clatant, un cri d'effroi et de douleur
s'61ve de Paris et nous apprend qu'il agonise, qu'il
n'est plus...
( C'est a vous-memes, mes cheres Soeurs, qu'il conviendrait de nous dire l'impression profonde, universelle que produisit dans toutes vos families cette terrible catastrophe. Elle dut ftre 6gale a la r6putation
que lui avaient acquise et ses vertus, et ses talents, et
ses soins paternels, et son amour pour vous. Nos protecteurs et nos amis, pr&tres et laiques de tout rang, le
regretterent comme ses enfants; ceux qui a peine
1'avaient vu, comme ceux qui avaient eu le bonheur de
le connaitre, tous s'attendrirent sur notre perte, tous
6taient frapp6s et consternes comme nous : il avait
suffi de 1'entendre pour I'apprecier, et de le voir pour
l'estimer et I'aimer.
c Tel il 6tait au reste a notre t&te, tel il avait &t6
dans tous les temps. Au seminaire de Saint-Lazare, oi
il entra en 1775, il se fit remarquer par une application constante a ses devoirs, une pi6te soutenue, un
caractere de franchise, de cordialit6 qui lui concilia
bient6.t tous les cceurs. II se livra ensuite aux etudes
de la philosophie et de la th6ologie avec un goat particulier et un succes 6minent. L'lcriture sainte, les
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Pires, le droit canon, I'histoire de 1'iglise et bietr
d'autres sciences utiles on agr6ables devinrent successivement I'objet de ses 6tudes et remplirent les moments libres qui lui restaient. II lisait avec fruit et
tenait note de tout ce qui le frappait. De l1 cette etendue, cette variet6 de connaissances qui le faisaient
admirer dans ses conversations, quand sa trop grande
modestie ne les empkchait pas de se produire. De 1U
encore cette 6tonnante facilit6 avec laquelle il annongait la parole de Dieu, soit dans les missions des campagnes auxquelles il consacra quelques annees de sa
vie, soit dans les conf6rences et retraites spirituelles
qu'il donna si souvent. Son cceur, nourri des la jeunesse de la substance de l'tvangile et des maximes les
plus pures de la devotion, se r6pandait au dehors avec
une abondance, une richesse de mouvements et d'expression qui p6n6traient ses auditeurs des memes sentiments. II s'6tudiait a bien faire saisir le v6ritable
esprit de la religion, a faire rendre a Dieu le culte qu'il
demande, culte d'esprit, de v6rit 6 , de confiance et
d'amour. Il s'6tudiait t vous donner, mes cheres Soeurs,
la plus parfaite estime de votre sainte vocation, a vous
faire connaitre et pratiquer tous les devoirs, a vous
lier de plus en plus aux rggles sages et admirables
que vous tenez de notre saint Instituteur. FFaites-vous
a gloire, vous disait-il sans cesse, de ne jamais vous en
u icarter,pour quelque cause ou sous quelque pretexte que
a ce soit; n'y ajoutes rien, n'y retranchez rien, et votre
( Compagnie sera impirissable. ,
faut-il, mes cheres Soeurs, que nous
" Pourquoi
ayons 6t6 sit6t priv6s de leqons si solides et de conseils si salutaires ? O Providence profonde et attirante
en meme temps ! O volont6s de Dieu si adorables et si
rudes! Vous nous l'avez ravi dans ie moment oiu ses
lumieres et son zele nous eussent 6t6 plus n6cessaires!
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Frapp6 ~ mort sans le sentir, des les premiers sympt6mes qui annoncaient sa maladie, il ignorait son danger; il demandait pourquoi on s'affligeait, pourquoi
ces pleurs, cet air inquiet et constern6 dans les personnes qui l'entouraient et qui lui prodiguaient i
I'envi les attentions et les soins Ics plus tendres. On
ne put lui cacher qu'on craignait tout pour lui, que le
danger 6tait pressant... Notre pieux et respectable
Pare lMve les yeux au ciel, lui fait le sacrifice, 1'abandon de sa vie, offre les voeux les plus ardents pour la
Congregation et les personnes qui lui 6taient soumises
et se dispose avec un calme, une sereniti que rien
n'altere, aux derniers sacrements. Son assistant qui les
lui administre, se trouble, s'attendrit; il le console, il
l'encourage; il s'anime lui-m&me a la confiance la plus
entiere dans les misericordes de son Sauveur et il s'endort paisiblement du sommeil des 6lus, le 16 septembre,
vers les six heures du soir. ,
Nous ne pourrons mieux terminer cette notice sur
M. Placiard, que par l'6loge qu'en fit M. Sicardi luim&me dans une lettre du 12 octobre 1807 :
( J'ai connu M. Placiard et j'ai ea occasion de traiter avec lui en diff6rentes circonstances a Saint-Lazare;
j'avais entrevu en lui le caractere d'un homme pieux.
juste, z616, exemplaire, ferme et constant, quand il
s'agissait de l'ordre et de la verit6; et s'il est mort
jeune, il est cependant mort plenus dierum, parce qu'il
a toujours fait un bon usage de son talent et de son
temps. n

-

561 -

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
32. M. Ouang (Jean-Baptiste), pretre, d6cid6 le
23 juin 191x, a PNkin (Chine); 47 ans d'ige, 12 de
vocation.
33. M. Carpenter (Jacques), pretre, d6c6d6 le
25 juin 191 1, a Blackrock (Irlande); 87, 40.

34. M. Serpette (Stephane), pretre, dce6d6 le 7 juillet 1911, au Berceau-de-Saint-Vincent-de-Paul
(France); 62, 43.
35. Frere Cruise (Michel), coadjuteur, d6c6d6 le
13 juillet 1911, i

Lanark (Irlande); 86, 61.

36. Frere Nuiiez (Anselme), coadjuteur, d6c6de Ie
II juillet 1911, a Madrid (Espagne); 28, 3.

37. M. Lagarde (Jean-Baptiste), pretre, d6c6d6 le
17 juillet 1911, a L'Hay (France); 74, 44.

38. Frere Izquierdo (Francois), coadjuteur, d6ced6
7 juillet 1911, a Merida (Mexique); 66, 42.
39. Frere Eladio (Gonzalks), coadjuteur, d6c6d6
28 juillet 1911, a Madrid (Espagne); 70, 46.
40. M. de Lesquen (Albert), pretre, d6c6d6
3 aoft 1911, a la maison-mere, a Paris; 73, 51.
41. Frere Cahill (Rufin), coadjuteur, d6c6d6
14 aoft 1911, a Blackrock (Irlande); 81, 48.
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le

42. M.Rolland(Maurice),pretre, d6c'd le 8 aout 1911,

a Dax (France); 78, 54.
NOS CHLRES SCEURS
(Mai-Aout 1911)

Augustine

Bihel, d6cde6e

A la Maison Saint-Vincent de

1'Hay (France); 56 ans d'age, 37 de vocation.
Clarisse Cordier, H8tel-Dieu, Bray (France); 34, 9.

--
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Elisabeth Joubert, Maison Centrale, Beyrouth; 72, 48.
Marie Lucotte, Maison Saint-Michel, Alger; 82, 57.
Barbara Mazurowska, H6pital Gneral, Posen, Pologne
prussienne; 75, 50.
Jeanne Lavergne, Hospice Saint-Vincent, Lima; 79, 56.
Marie PNcresse, Maison Principale a Paris; 78, 57.
Addle Massicault, Maison Principale a Paris; 83. 6o.
Marie Courtes, Misericorde, Marengo (Algerie); g9, 68.
Isabel Marti, Asile Saint-Alphonse, Porto-Rico; 52, 33.
Rosalia Marquinez Amzparo, Barbastro (Espagne); 68, 40.
Maria Ruiz, Saint-Nicolas, Valdemoro; 22, i.
Juana Pagola, H6pital Saint-Jean-de-Dieu, Grenade: 56, 36.
Paula Glass, Hopital Schwarzach (Autriche); 26, 4.
Elise Steingruber, Asile des Vieillards, Riedenbourg (Autriche); 8S, 54.
CEcile Dujardin, Maison Centrale, Alger; 31, 7.
Anne Hippel, Incurables, Kirchstetten (Autriche); 3t, i3.
Louise Erhel. Hospice, Gourdon; 79, 55.
Alexandrine Gay, Maison Saint-Roch a Paris;94, 72.
Madeleine Corvi, H6pital, Sommariva (Italie); So, 49.
Caroline Zimmermann, Maison Centrale, Culm, Pologne
prussiefine; 47, 21.
Francoise Bogner, Maison Centrale, Salzburg; 51, 35.
Euginie Selvaggi, Maison Centrale, Sienne; 66, 49.
Maria Cuadra, Maison du Fourneau, Vigo (Espagne); 57, 32.
Claire Augschiller, Ecole, Hengsborg (Autriche); 26, 4.
Jeanne Buisson, College Saint-Vincent, Pernambuco (Brisil)
76, 5 .
Marie Laurent, Maison de Charit6, Begles; 83, 6i.
Marie.Panhileux, Asile des Vieillards, Nogent-les-Vierges;
73, 45.
Jeanne Grzysczok, H6pital General, Graz; 28, 5.
Agathe Gaillard, Asile Saipt-Vincent, La Teppe; 69, 44.
Teresa Vail, Maison Centrale, Madrid; 72, 5o.
Maria Mullar, H6pital, La Havane ; 63, 36.
Maria Gonzalvis, Hospice, Cordoue (Espagne); 45, i6.
Josefa Elizalde, Maison Centrale, Madrid; 49, 27.
Charlotte Pion, Maison Principale k Paris; 38, 16.
Apollonie Besghold, Maison Centrale, Graz ; 49, 3i.
Marie Seisl, H6pital Saint-Jean, Salzburg; 23, 1.
Catherine Kiipper, Clementinum. Kirchstetten (Autriche)
71, 52.
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Rosina Brandsseidser, Maison Centrale, Salzburg; go, 51.
Micaela Acheaga, Asile des Pauvres, Porto-Rico ; 78, 51.
Manuela Se les, Hospice, Lugo (Espagne); 34, i5.
Marie Gomel, Maison de Charite, Clichy; 71, 52.

Anne Rehaag, Hospice des Incurables, Laibach ; 61, 40.
Amelie Corne, Hospice des En.ants Trouv6s, Rio de Janeiro;
79, 57Anna I e Guellec, H6pital Gineral, Douai; 27, 3.
Marie Flamant, Paroisse Saint-Laurent a Paris; 64, 43.
Genevieve Chappe, Paroisse Saint-Marcel A Paris, 65, 45.
Agathe Napret, Hopital Saint-Etienne, Budapest, 34, "x.
Jeanne Mignot, Paroisse Saint-Seurin, Bordeaux; 69, 49.
Climence Chailloax, Maison de Charit6, Barcelone; 61, 33.
Marie Janosch, Hopital Saint-Etienne, Budapest; 38, i6.
Gertrud Golczyk, HBpital Saint-Etienne, Budapest; 28, io.

Jeanne Loustalot, H6pital Saint-Leon, Bayonne ; 61, 38.
Jeanne Roche, H6pital Civil, Alger; 77, 59.
Frangoise Taraud, Orphelinat Saint-Joseph, Smyrne;8o, 60.
Juine Mettler. Maison Principale a Paris;45, 19.
Jeannc Jacquin, Paroisse Saint-Roch k Paris; 77, 54.
Anna Blazek, Maison Centrale, Cracovie; 31, 6.
Angele Artusis, Maison Saint Joseph, Grugliasco (Italie);
69, 36.
Anne Erhardt, Clinique, Budapest; 35, i5.
Marguerite Destombes, a la Maison des Mines, Bruay, 41, i6.
Josephine Daudois, Hopital, Callao (Perou); 73, 53.
Elisabeth Morissey, Orphelinat Sainte-Marie, Saint-Louis
(Etats-Unis); 53, 3o.
Ernesta Gilli, Maison Centrale, Sienne; 62, 42.
Augustine Tortrad, Saint-Vincent, Peteghem (Belgique);
81. 58.
Claudine Poyet, Maison Centrale, Alger; 56, 26.
Catherine Marcenac, H6pital, Cuenca (Equateur); 72, 49.
Laurence Labiano, H6pital, Mur, ia (Espagne); 75, 5o.
Josepta Ros, Maison Saint-Diego, Valdemoro (Espagne):
6o. 38.
Jeanne Garcia, Maison Saint-Nicolas, Valdemoro (Espagne):
45, 24.

Joaquina Oliden, H6pital Gendral, Valladolid (Espague);
68. 43.
Walburga Ortnez, Maison Centrale, Salzburg; 67, 44.
Angela PRkosy, H6pital Szelszard (Hongrie); 55, 32.
37
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Marie Orgeas, H6pital Giniral, Montauban; 55, 36.
Louise Sailly, Paroisse Saint-Michel k Boulogne-sur-Mer;
62, 40.

Rosalie Celle, H6tel-Dieu, Clermont-Ferrand; 63, 38.
Therese Kasteie, Incurables, Laibach (Autriche); 22, 3.
Concepcion Perez-Molino, H6pital, Cordoba (Espagne);
79, 59Eulalia de Goiburo, H6pital Saint-Jean de Dieu, Grenade;
21,

2.

Madeleine O'Brien, Hopital Sainte-Agnes, Baltimore; 72, 54.
Josephine Deffry, Maison Gdndrale d'Emmittsburg; 77, 5o.
Marie Geraghty, Maison Saint-Jos, Liverpool; 37, 18.
Marie Garolla, Hospice, Savone (Italie); 85, 65.
Agnes Sterkowska, Maison Centrale, Varsovie; 56, 39.
Marie Bonnet, Maison de Charite. Bellevue; 62, 41.
Angelique Montfort, Santa-Casa, Rio de Janeiro; 56, 33.
Rose Limongiello, H6pital, Venafio (Italie); 69, 40.
Clara Vieux, Maison de Charite, Clichy; 80, 56.

Jeanne Clos, Maison Saint-Vincent, au Berceau; 8o,61.
Caroline Pillon, Chiteau-l'Eveque; 73, 47.
Jeanne Rivals, Hospice CondO, Chantilly;82, 58.
Marie Alibert, Hospice, Moissac; 82, 58.
Catherine Dubarbier, Sainte-Famille, Barcelone; 79, 54.
Albine Gonzalves, Orphelinat Saint-Charles, Beyrouth:
46, 17.

Blanche Helland, Asiles La Teppe 63, 35.
Marie Privat, Maison Principale a Paris;8i, 58.
Sophie Ranveau, H6pital General, Abbeville; 62, 41.
Maria Coronel, H6pital, Quito (Equateur); 6i, 39.
Eugenie Salvagnac, H6pital de l'Enfant-Jesus, Madrid;
Marie Sahut, Orphelinat, Rochefort-sur-Mer; 35, 19.
Elisa Dambourges, Cannes; 43, 20.
Alix Crasnier, Flamanville; 59, 35.
Marie Peltrini, Maison Centrale, Turin; 79, 53.
Frangoise Palla, Maison Centrale, Turin; 33, io.
Jos6phine Lebrun, Saint-Vincent, 1'Hay; 47, 21.
Eusebia Sanz, College de l'Union, Carabanchel (Espagne)
64, 48.
Maria Arrizabalaga, Asile Saint-Joseph, Grenade (Espagne)
61. 36.
Maria Casanova, Hospice, Jaen (Espagne); 75, 48,
Marie 16zamat, Veurey; 72, 46,
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Marguerite Buchon, Asile. La Teppe ; 66, 45.
Marie Lucas, Saint-Vincent, 1'Hay; 78, 54.
Labibe Soussa, Maison de Charit6, Alexandrie (Egypte);
61, 38.

Marie Latteux, Hospice Saint-Charles, Amiens; 63, 36.
Vittoria Corinaldesi, Maison Centrale, Sienne; 61, 37.
.
Marguerite Louis, Hospice, Cusset ; 63, 37.
Maria Moriques, HBpital, Seville ; 28, 3.
Hermance Sentenac, Chitillon-sur-Bagneux ; So, 22.
Ida Branssier, Asile del Pino, Buenos-Ayres; 71, 53.
Rebello Guilhermina, Providence, Marianna (Bresil); 7i , 5j.
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PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXPULSION OU LE

RENVOI
ET

DES MEMBRES DANS LES ORDRES REGULIERS

LES CONGREGATIONS.

-

S.

C.

des Religions

16 mai 1911.
DECRETUM DE METHODO SERVANDA IN FERENDA SENTENTIA
iXPULSIONIS VEL DIMISSIONIS AB ORDINIBUS ET INSTITUTIS RELIGIOSIS

Quum singula prescriptiones ac solemnitates a jure statute, praesertim ab Urbano VIII, ad ferendam sententiam expulsionis vel di nissionis ab Ordinibus et Institutis Religiosis, com:node servari nequeant,
huic Sacra Congregationi opportunum visum est alias statuere prescriptiones, magis expeditas et hodiernis temporum circumstaniis melius
accommodatas.
Quare Emi Patres Cardinales ejusdem Sacrae Congregationis, in
Plenario Ccetu die 3 Martii g191ad Vaticanum habito, sequenlia statuere
decreverunt, nempe :
i. Curiam competentem vel Tribunal competens ad ferendam sententiam constituunt Superior seu Moderator Generalis et Definitores vel
Consiliarii seu Adsistentes, non minus quatuor; si qui deficiant, eorum
loco totidem Religiosos eligat Preses Curia vel Tribunalis, de consensu
aliorum Consiliariorum.
In Congregationibus Monachorum Tribunal constituunt Abbas Generails cum suo Consilio. Si aliqua Abbath nulli adnexa sit Congregationi,
recurrendum ad Sanctam Sedem in singulis casibus.
a. In qualibet Curia seu Tribunali constituatur a Consilio Generali
Promotor Justitiae pro juris et legis tutela, qui sit Religiosus ejusdem
Ordinis vel Congregationis.
3. Processus dumtaxat Summarius in posterum instituatur in expellendis vel dimittendis Religiosis, qui vel vota solemnia in Ordinibus,
rpretua in Cgngregationibus vel Institutis professi sunt, vel
yel vota
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si vota tantum temporanea emiserint, tamen in Sacris sunt constituti;
salvis specialibus privilegiis, quibus aliquis Ordo vel Institutum
gaudeat.
4. Ad Processum instruendu:n deveniri nequit, nisi postquam trina et
data monitio et inflicta correctio incassum cesserint, salvis exceptionibus
sub num. 17 ct 18.
5. Monitio facienda est a legitimo Superiore etiam locali de mandato
tamen vel licentia Superioris Provincialis seu quasi-Provincialis; qui
postremra mjnitioni opportune adjunget expulsionis vel dimissiouis comminationem. Ad efectum expulsionis vel dimissionis non valet monitio
vel correctio, nisi ob grave aliquod delictum data fuerit.
6. Monitiones repeti nequeunt, nisi delictum repetitum fuerit, sed in
delictis continuatis seu permanentibus intercedat necesse est inter unam
et alteram monitionem spatium saltem duorum dierum integrorum. Post
ultimam monitionem sex dies integros erit exspectandum, antequam ad
ulteriora progressus fiat.
7. Ex Processu constare debet de Conventi reitate, necnon de gravitate et numero delictorum, de facto triplicis monitionis, et de defectu
resipiscentiae post trinam monitionem.
8. Ut de Conventi reitate constet, tales probationes afferende sunt,
qua animum viri prudentis moveant. Hae probationes desumi possunt
ex rei confessione, ex depositione duorum saltem testium fide dignorum,
juramento firmata, atque aliis adminiculis roborata et ex authenticis
documentis.
9. Gravitas delicti desumenda est non tantum a gravitate legis violatoe, sed etiam a gravitate paene a lege sancitae, a gravitate doli, et a
gravitate damni, sive moralis s.ie materialis Communitati illati.
to. Ad efectum, de quo agitur, requiruntur ad minus tria crimina
gravia ejusdem speciei, vel, si diverse, talia, ut'simul sumpta manifestent
perversam voluntatem in malo pervicacem, vel unum tantum crimen
permanens, quod triplici monitione virtualiter triplex fiat.
II. Ut constet de facto triplicis monitionis regulariter de hoc afferri
debet authenticum documentum. Proinde oportet :
a) Ut haec fiat vel coram duobus testibus, vel per epistolam, a publicis
tabulariis inscriptam, exquisita fide receptionis vel repudii;
b) Ut documentum redigatur de peracta monitione, a dictis testibus
subscriptum et in Regestis, vel Tabulario, servandum : vel ut exemplar
conficiatur supradicta epistola, a duobus item testibus pro conformitatis testimonio ante expeditionem subscriptum et in Regestis vel Tabulario pariter asservandum.
12. Defectum resipiscentia
probant novum crimen, post trinam monitionem commissum, vel pervicax et obdurata agendi ratio delinquentis.
z3. Superior Provincialis vel quasi-Provincialis Religiosi delinquentis,
postquam monitiones et correctiones incassum cesserint, omnia acta et
documenta, qua de Lujus Religiosi reitate exstant diligenter colliget et
ad Superiorem Generalem transmittet, qui ea tradere debet Procuratori
Justitia, ut ea examinet et suas accusationes, si quas proponendas existimabit, proponat.
14. Accusationes a Procuratore Justitia propositae et Processus resultantia accusato notificari debent, eidemque tempus congruum, arbitrio
Judicis determinandum. concedi, quo suas defensiones, sive per se, sive
per alium ejusdem Ordipis vel insutuu Heligiosum, exioere vaieat;
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quod si accusatus ipse proprias defensiones non prasentaverit, Curia
vel Tribunal defensorem alumnum respectivi Ordinis vel Instituti ex
officio constituere debet.
15. Curia seu Tribunal, diligenter perpensis allegationibus sive Promotoris sive Rei, si quidem eas adversan judicaverit Convento, sententiam expulsionis vel dimissiouis priountiare poterit; que tamen, si condemnatus intra decem dies a senteutia notificatione rile ad Sacram
Congregationem de Religiosis appellaverit, executioni demandari nequit,
donec per eamdem Sacram Congregationem judicium latum fueril.
16. Non obstante autem appellatione, reus, poterit ad saculum statim
remitti a Moderatore supreno vel Abbate Generali, cum consensu sui
Capituli vel Consilii, si ex ejus praesentia periculum vel gravissimi scandali, vel damni item gravissimi Communitati eorumque alumnis immineat. Interim habitum dimittat et maneat suspensus, si in Sacris constitutus sit.
17. Qui reus fuerit etiam unius tantum delicti ex quo periculum gravis scandali publici vel gravissimum detrimentum toti Communitati immineat, poterit, etiam a Superiore Provinciali vel Abbate ad seculum
remitti, habitu religioso illico deposito; dummodo certo constiterit de
ipso delicto et de Religiosi, cui illud imputitur reitate; et interim instituatur Processus ad sententiam expulsionis vel dimissionis ferendam.
Qui in Sacris constituti sunt, pariter suspensi maneant.
18. Item contra quaedam delicta consetur veluti lata a jure puena expulsionis vel dimissionis. Qua delicta sunt:
a) Publica apostasia a Fide Catholica;
b) Apostasia ab Ordine vet Instituto, nisi intra tres menses Religiosus
redierit;
c) Fuga a Monasterio, suscepta secum muliere;
d) Et multo magis coutractus, ut aiunt, civilis, vel attentatio aut celebratio matrimonii, etiam validi, seu quaado vota non sint solemnia vel
non habeant solemnium effectum.
Sufficit in istis casibus, ut Superior Generalis vel Provincialis cum
suo respectivo Consilio emittat sententiam declaratoriam facti.
19. Sententia expulsionis vel dimissionis, quocumque modo lata, si
agatur de Religioso in Sacris, illico communicanda erit Ordinario originis [et Ordinario loci, ubi ille moratur, aut sedem suam statuere velle
dignoscatur.
2o. Omnes Religiosi, de quibus agitur, in Sacris constituti, qui expulsi
vel dimissi fuerint, perpetuo suspensi manent, donec a competente Auctoritate, post emendationem vitme, dispensationem obtinuerint. Religiosi
vel Clerici, non in Sacris, expulsi vel dimissi, prohibentur quominus ad
superiores Ordines adscendant sine venia Sanctae Sedis. Omnes autem
expulsi vel dimissi, etiamsi sese vere emendaverint, ad suum vel ad
alium Ordinem vel Congregationem admitti non poterunt absque speciali
licentia Sedis Apostolicae.
21. Ad expellendas Moniales, vota sive solemnia sive simplicia in
Ordine proprie dicto professas, et ad dimittendas Sorores, quan vota perpetua emiserunt in Institutis Religiosis, exiguntur graves cause exteriores,
una cum incorrigibililate, judicio Abbatissae vel Superiorisse cum suo
Consilio, respective manifestando per secreta suffragia, experimento prius
habito, ita ut spes resipiscentia evanuerit et ex continuis culpis Monia.
lis vel Sororis incorrigibilis damna immineant Monasterio vel Instituto.

Cause minus graves requiruntur ad dimittendas Sorores votorum sim.
plicium in Ordinibus Religiosis. Justa et graves cause probari debent
ab Ordinario loci et, si Mouasterium Regularibus subjectum sit, etiam
a Superiore Regulari. Insuper accedat necesse est confirmatio Sacrx
Congregationis, ita ut expulsio vel dimissio ex parte Ordinis vel Instituti, juridicum enectum non sortiatur, antequam a Sacra Congregatione
confirmata fuerit. Solummodo in casu gravis scandali exterioris, Episcopo loci approbante, Monialis vel Soror statim ad seculum remitti
possit, ita tanuen ut Sactae Sedis confirmatio absque mora petatur.
Quibus omnibus Sanctissimo Domino Nostro Pio Papa Decimo relatis
ab infrascripto Sacra Congregationis Secretario die octava Martii g191,
Sanctitas Sua Decretum hoc approbare et confimare dignata est; contrariis non obstantibus quibuscumque.
Datum Roma, ex Secretaria Sacat Congregationis de Religiosis, die
x6 maii 1911.

Fr. J. C. CARD. VIVEs, Prafectus.
SDoNATus, Archiep. Ephesinus, Secretarius.

94. -

SUR LES ETUDES ET SUR LE SERMENT AVANT

L'ORDINATION.DE STUDIORUM

S. Congr. consistoriale, 24 mars 1911.

CURSU PERFICIENDO ET JURAMENTO PRAESTASDO ANTE
SACRAM ORDINATIONEM

Propositis dublis quae sequntur, scilicet: * utrum ad effectum sacra
ordinationis studiorum anni expleti dici possint ad festum Pentecostes
seu SSmae Trinitatis; 2* utrum juramentum prestandem ante susceptionem ss. ordinum, a Motu proprio a Sacrorum Antistitum a I septembris
o191
pr~escriptum, emittendum sit ante singulos ss. ordines, vel solumnmodo ante s. subdiaconatum: hac S. Congregatio, die 24 martii 1911,
respondit :
Ad iz Negative: sed requiri ut expleatur cursus scholasticus novem
mensium cum examine finali feliciter emenso.
Ad 2 am Sufficere ut prestetur ante ineundum sacrum subdiaconatus
ordinem, salvo Ordinarii jure illud denuo exigendi ante collationem
singulorum ss .ordinem si ex qualibet causa necessarium vel utile ducat.
C. Card. DE LAI, Secretarius.

Scipio TECCHI, Adsessor.
SUR L'INDULGENCE DE LA PORTIONCULE. 95. Saint-Office, 26 mai 1911.
DECRETUM
PORTIUNCULJE, quam vocant, INDULGENTIE lucrandse redeunte jam
die, innumera propemodum Apostolice Sedi preces undequaque gentium oblata sunt aliseque offerenda praevidentur turn ad jam obtentasum hac in re coneessionum prorogationem turn ad novarum elargitionem impetrandam. Cum igitur Suprema hujus Sacrae Congregationis
Sancti Officii, cui Indulgentiarum moderandarum munus incumbit,
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mens sit certas ac fixas super prastantissimo hujusmodi spirituali favore
normas prestituere, ne forte alicubi fideles, dum ha: parantur, eo fraudari contiagat, Emi ac Rmi DD. Cardinales Inquisitores Generales in
plenario conventu habito feria IV die 24 hujus mensis generali Decreto,
usque ad novam disfositionem valituro, statuendum censuerunt :

z° Omnes et singula tam pro fidelibus in saculo viventibus quam pro
piis communitatibus antea a Sancta Sede facta et jam nunc expiralae
vel in posterum expiratura de Portiuncula Indulgentia concessiones
prorogata habeantur sine die, firmis, quoad cetera, clausulis et conditionibus pracedentis Indulti habitaque ratione, quoad utile sacris vlsitationibus peragendis tempus, novissimi hujus ejusdem Suprema Sacra
Congregationis Decreti diei 26 Januarii anni currentis.
2" Quod ad novas concessiones tam pro fidelibus in seculo viventibus
quam pro piis communitatibus, providendum pariter sine die committitur respectivis Ordinariis cum facultatibus necessariis et opportunis,
salvis tamen clausulis et conditionibus Mota proprio die ii Junii anni
elapsi prescriptis.
3. Itidem, demum, respectivis Ordinariis prorogatur sine die facultas,
prefato Motu Proprio superiore anno eisdem concessa, statuendi ad
supradictam Indulgentiam lucrandam, loco diei secundae Augusti, Dominicam proxime insequentem, servatis clausuhs et conditionibus ibidem
appositis.
Qua omnia SSmus D. N. D. Pius divina providentia PP. X, in
solita audientia R. P. D. Adsessori sequenti die impertita, benigne
adprobare ac suprema Sua auctoritate confirmare dignatus est.
Contrariis quibuscumque, etiam specialissima atque individua mentione dignis, non obstantibus.
Rome, ex Edibus S. 0., die 26 Mail 191r.
Aloisius GIAvMBENE.
Substiiulus Pro Indulgentis.

OBSERVATION.

-

Tous les indults concernant la

Portioncule, qui sont expires ou qui ne seraient pas
perp6tuels, accord6s soit aux s6culiers soit aux communautbs religieuses, sont renouvelks sans aucune Iimite, aux clauses et conditions premieres. On pourra
commencer les visites des la veille a midi.
96. -

INDULGENCES. -

Saint-Office, 31 mars 1911.

M. Louis Alpi, Prktre de la Mission, visiteur, nous
a fait transmettre la piece suivante.
Beatissimo Padre, - II Visitatore della Missione, signor Luigi Alpi,
umilmente pos(rato al Trono di Vostra Santita, supplica che i Missionarii di S. Vincenzo de Paoli, i qual hanno la facolia di annettere le
indulgenze dei Padri Crucigeri aile corone ordinarie, possano ahresi
annetlerle alle corone di sei poste, di cui servonsi le I-glir della Carith.

S57o0
inoltre, travandosi tavolta le dette Figlie in exercizio della caritk e
nella impossibliti di tenere in mano la corona, che possano egualmenme
guadagnare le consuete Indulgenze, recitando ii S. Rosario. - Che della
grazia ecc.
Juxta preces in Domino.
Die 28 aprilis 1go8.
PIus PP. X.
Rec. n* 562/x1.
Die 31martii 19t1.
SSmus extensionem facultatis adnectendi Indulgentias Crucigerorum
ad Coronas sex decadum abrogavit; indultum vero secundo loco superius ennunciatum ad decennium confirmavit.
Aloisius GIAMBENE.

Substilutrl

L. S.
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pro Indulgentiis.

DECRET SUR L'HEROiCITE DES VERTUS DE LA

VENERABLE

LOUISE DE MARILLAC. -

S. Cong. des

Rites, 14 des calendes d'aoit 1911.
DECRETUM
PARISIEN.
BEATIFICATIONIS

ET CANONIZATIONIS

VEN. SERVAE DEI
LUDOVICAE DE MARILLAC VIDUAE LE GRAS
CONFUNDATRICIS CONGKEGATIONIS FILIARUM A CHARITATE

Mulierem fortem invenimus, decus et ornamentum Galliae catholicae,
LUDOVICAM DE MARILLAC, quae anno reparatae salutis MDXCI Parisiis
summo loco nata, diligenter quidem menlem bonarum artium et philosophiae studiis excoluit, at multo diligentius animum christianis virtutibus; ut, generis nobilitate opibusque contempti., paupertatis praesertim
humilitatis charitastisque exercitatione admirabilis exstiterit. Patre
orbala, quum, auctore confessario cuius ad nutum se gerebat,
anno mucxIli Antonio Le Gras viro nobilissim , nupsisset, filium edidit

Michaelem Antonium, quem ad christianos mores accuratissime instituit. Biennio post, viro defuncto, viduitatem alacris vovit et, re familiari

optime constituta, pauperum calamitatibus sublevandis totam se dedit.
Cum enim S. Vincentlo a Paulo vitae magistro uterettir, in eius virtuturn imitationem, praesertim charitatis erga calamitosos, adeo

xarsit,

ut et magno illi praesidio fuerit et eum laboribus pene aequiparaveril.
Itaque, sumna miseros omnes benignitate complectens, cume iacultates

suas ad usum pauperum destinasset, piis quibusdam suae provinciae
matronis suasit, ut, certis sibi statutis legibus, aegrotantibus, pauperibus,
puerulis derelicus non pecunia tantum sed el opera adessent. Quod cum
praeter opinionem minus apte proposilo fini responderet, studiosa
Mulier, S. Vicentio morem gerens, Filiarum a Charitate sodaliti . ex.;itavit, in quo Dei gratia quid eificere possit videtur experta. Agitur enim
de paellis - hisce nosLris temporibus L.j
triginta quinque millia --- quae,
sexas et fragilitatis immemores, blatris, piritu eruditae, non mIedo
conlep,.. et orphanLt.ophiis opcpuerulis et adolescentulis educandis i.,
ram navant, sed in nosocomiis inservientes aegris puruientam vulneran
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saniem lavant, cibos propria manu praebent, lectulos sternunt et, quod
caput est, anaiios verbo et exemplo reficiunt, idque et inira carcerum
palietes et vel in ipsis castris inter volantes pugnantium globos. Quibus

in operibus cum Ven. LUoOVICA reliquis documento esset, quamvis
adversa valetudinine fere semper laboraret, tandem, mense Februario
aano MDCLX, morbo graviter conflictata, mornem sibi imminente.n sentiens, misit qui amantissimum Patrem S. Vincentium advocarent. Sed
venerabilis Vir, senio morboque confectus, cum ne gradum quidem
facere posset, ea verba protulit quae turn Magistri turn Discipulae singularem virtutem produnt : Dicute LDOVICAE : a quod ad le allinet,
~inc abi: mox te sequar in ca luma.
Itaque Serva Dei, omni humano
salatio destituta, Idibus Martiis sanctissimo fine quievit et elata est
comitantibus omnibus bonis, maxima vulgi frequentia.
Cuius virtutum fama cum percrebuisset in dies, apud Sacram Rituum
Congregationom eiusdem causa, quae temporum iniuria diu praetermissa fuerat, promoveri coepta est. Collectis igitur probationibus ceterisque ad normam iuris exactis, triplex de virtutibus heroicis Ven.
Servae Dei LunovICAE DE MARILLAC Viduae LE GRAS inslituta est
actio. Primum in antepraeparatoriis Comitiis v Kalendas Apriles Mc3Mx
in Aedibus Rmii Cardinalis Dominici Ferrata, Causae Relatoris; deinde
in Coetu praeparatorio ad Vaticanum convocato Nonis Martiis eodem
anno; denique in generali Conventu nuper habito v Kalendas lulias
coram SSmo D. N. Pio Papa X, in quo ab eodem Rm7o Cardinali
Relatore proposito dubio : An constel de Viriulibus Taeologalibus Fide,
Spe 't CharilateinDeum ac Proximum, n-cnon de CardinalibusPrudntia,
luslilia, Temprintia el Fortitudine earumque adne.is Ven. Servae Dei
LUDOVICAE DE MARCILLAC Viduae LE GRAS in gradu heroico el ad
effecum de quo agitur? Rmii Cardinales et Patres Consultores singuli
suffragia tulerunt. SSinus vero Dominus Noster supersedendum duxit,
hortatusque est adstantes ut caeleste lumen ad rite iudicandum precibus
impel rarent.
iHodierno vero die natali S. Vincentii a Paulo, qui dies festus habetur a Fiiiabus a Charitate, libentissimo animo occasionem amplexus,
Sacro facto, ad hanc Aulam Vaticanam accedens, Rtinos Cardinales
accersivit Sebastianum Martinelli, Sacrae Riluum Congregationi Praefectum, et Dominicum Ferrata, Causae Relatorem, itemque R. P. D.
Alexandrum Verde Sanclae Fidei Promoiorem et me infrascriptum
Secretarium, quibus adstantibui solemniter pronuntiavit : Ia constare
de Virtutibus T2aoogatibus Fide, Spe el Cianriatein Deum ac Proximum,
nec non de Cardinalibus Prudentia, luistlio, Temptranltr el Fortiludine
earumque adnexis Ventrabitis Sernae Dti LUDOVICAE DE -MARCILLAC
Viduae LE GRAS, ConjunialritisFiliarum a Cnaritatr, in gradu heroico
et ad efectum de quo agilur, utl rocedi possil ad discussionem qualuor
miraculorum. Quod Decretum vulgari et in Acta Sacrae Rituum Congregationis referri mandavit xiv Kalendas Augustas MJsMI.
Fr. SEBASTIANUS Card. MARTISELLI, S. R. C. Praefectur.

L.

S.
- PETRUS LA FONTAINE, Ep. Charystien.,

Secretarius.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
397. -

Chefs-d'auvre de la littirature religieuse.-

SAINT VINCENT DE PAUL. Lettres choisies publiees

d'apres les n anuscrits par Pierre Coste, Pritre de la
Congrigation de la Mission. Paris, Bloud, 191z. Un
volume in-i8.
Nous estimons qu'il est juste de faireune place a saint Vincent
de Paul dans la Bibliotheque des a Chefs-d'oeuvre de la litterature
religieuse. i Il sera facile de le montrer par des extraits de ses discours dont quelques-uns ont deji place dans les Anthologies, comme
la peroraison du discours pour les enfants-trouv6s: Or sus, Mesdames, etc. a Nous pourrions citer d'autres fragments non moins
emouvants et non moins beaux litterairement.
On pourrait le montrer aussi par un choix de lettres de saint Vincent de Paul. M. Coste vient de publier celui que nous annonqons.
Avouons que nous avons eti surpris de n'y pas trouver les lettres les
plus celebres et'qui sont consacrees par la commune admiration de
ceux qui connaissent les ecrits de saint Vincent de Paul. Dans cet
crnn qu'est la Correspondance de saint Vincent de Paul (Lettres,
4 vol in-8"), la perle, a notre avis, est cette lettre sur sa captivite
& Tunis, si salsissante, si alerte, si bien tournee litti~airement, si
reiigieusement emouvante aussi. Dans le present volume de Letlres
choisies de saint Vincent de Paul, elle n'est pas meme representie
par un fragment. On cherche, de meme, en vain plusieurs autres
lettres connues. L'auteur dit qu'il a roulu faire une a oeuvre de propagande a et c aider a mieux comprendre combien saint Vincent de
Paul est digne d'amour et d'estime x ; il nous semble alors qu'un
choix fait, non pas seulement parmi les lettres inedites et dont beaucoup n'ont rien de saillant, mais aussi parmi les lettres d6ji connues et
aussi comment il est juste de faire a saint Vincent de Paul la place
deja apprecides eCt mieux servi son dessein. Ce choix cuft mieux montre
qu'il vient prendre dans la collection des a Chefs-d'oeuvre de la litterature religieuse a.
Le malentendu en cette affaire provient du titre qui est inexact. II
ne fallait pas mettre en t&te du petit livre Lettres choisies de saint
Vincent de Paul, ce qui laisse entendre au lecteur qu'on placera
sous ses yeux les plus belles lettres du saint. L'auteur, en effet, au
lieu de choisir dans la riche collecron de la Correspondance de
saint Vincent qui contient plusieurs milliers de lettres dont un bon
nombrc sent fort remarquables, voulait se cantonner dans un petit
lot de quelques centaines de lettres dont il a recueilli les autographes.
Le vrai titre qu'il failait mettre est celui-ci : Choix de letres in$dites de saint Vincent de Paul ; de la sorte,on aurait su tout de suite
de quoi il s'agit. Les amateurs d'inidit y seraient venus voir s'il y
avait quelque chose d'important ou non ; nous I'aurions dit nousmeme (de fait, compard a l'ensemble de la Correspondance de saint

Vincent de Paul, il n'y a rien de bien nouveau dans le recent petit
volume) et aucun lecteur n'aurait et6 deu.
Le vrai recueil des Letres choisies de saint Vincent de Paul reste
i faire et il sern diferent de celui qu'on nous a oresente sous ce
titre. Il faudra aussi mettre en tate, comme cela se fait d'habitude,
une courte notice biographique sur celui dent on prnsente au lecteur
les 6crits. C'est la coutume et elle est bonne.
Au debut de sa preface de 'Introduction d la Vie divole, saint
Frangois de Sales, en de charmantes paroles, fait 1'l6oge de a la
bouquetiere Glycera b et de l'art merveilleux avec lequel elle savait
cboisir ses fleurs et faire ses bouquets ; les peintres eux-memes en
itaient dans 1'admiration. II y a un art de faire des bouquets, il y a
an art aussi de faire les recueils de lettres et de morceaux choisis.

398. - Homiliae Selectae Mar-JacobiSarugensis lquas)
edidit Paulus Bedjan, Congreg. Miss., Lasarista.
Tomus V. Lipsiae, Harrassovitz, 1910. In-8 de xIx903 pages. -

En chald6en.

Nous avons signal preccdemment I'apparition des quatre premiers
volumes de cet important ouvrage. Une publication tres autorisee, la
Revue de POrient chrilien (1911, p. 107), apprecie ainsi le volume que
nous annoncons :
a Ce nouveau volume, edit6 par le venerable septuagenaire si actif
si zd6e - nous serions tente de dire : si jeune - qu'est le R. P.Bedjan,
.
comprend quarante-neuf homelies. Elles sont numerotees de 147 a 195,
i la suite des homelies choisies contenues dans les quatre precedents
volumes. Quarante-huit sont editees pour la premiere fois, d'apres des
manuscrits de Londres, de Mardin, de Mossoul, d'Oxford, de Paris et
de Rome. C'est miracle de voir l'auteur, soutenu par son amour de
l'glise, qu'il vent orner de nouvelles couronnes, rdunir les documents,
les transcrire, les interpreter par une vocalisation toute personnelle, et
corriger avec tant de soin de multiples epreuves. En recompense de
tant de peine, il confirme les dogmes calholiques dont Jacques de
Saroug, au cinquieme si&cle, est si souvent un temoin autorise et il fournit aux pretres et aux fid:les chaldeens, si desheritesjusqu'k lui dupain
intellectuel, des lectures edifiantes, interessautes et instructives.
a L'historien peut glaner aussi des temoignagesen faveur des anciennes
traditions. Jacques vient ajouter son temoignage ai celui d'Eusebe lorsqu'il expose celle qui faisait I'orgueil d'Edesse Pour lui ausssi Abgar
te Noir a ecrit au Christ de venir habiter pres de lui a Edesse : - Ma
Sville est petite, mais belle et elle suffit pour nous deux ,, lui fait
dire Eusebe.
* Jacques oppose Edesse Farameenne, la fille des Parthes, a Jerusalem
la juive qui volt les prodiges et n'en est pas touchee.
a En somme, ces editions, donnees avec tanl de peines et de soins par
le R. P. Bedjan, seront utiles a l'historien et au philologue, mais contribueront surtout i instruire et a edifier ses conipatriotes, les pretres
chaldeens, auxquels il a devouC sa vie. - F. NAU. "
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399. - La Saur Rosalie (1787-1856), par Fernand
Laudet. In-12, Paris, Bloud, 1911. 62 pages.
C'est ici un tableau en raccourci. Le portrait plus en grand de la
Soeur Rosalie a et6 trace par M. de Melun (In-z2, Paris, Poussielgue).
M de Melun tres au courant des iesoins du peuple a pu montrer en
quoi la Seur Rosalie avait su adapter son ministere charitable aux
necessites du temps, et M. Laudet, le distingu6 directeur de la Revue
hebdomadaire, non moins instruit des besoins et des aspirations populaires, a pu souligner ce en quoi la Soeur Rosalie eut vraiment non
seulement la charite, mais comme parle I'Ecriture, 'lntelligencede
pauvre. Les orientations economiques se sont accentuees dans le sens
'lu'avaient compris les Ozanam, les de Caux, les de Melun et la Sceur
Rosalie ; les aspirations de la classe ouvriere et le concours qu'on pent
lui priter ont 0t6 itudi6s et pr6cis6s et le sont de plus en plus : c'est
qu'il
o faut a chaque 6poque acquhl cette K intelligence du pauvre
rir par l'observation et par l'6tude. C'est ce qui fit que la Soeur Rosalie fut populaire : c'est ce dont l'absence ferait que notre concours
et notre d6vouement seraient dedaignes ou repousses.
On trouvera dans ce volume, qui 6voque une 6poque dont dej& la
n8tre dififre beaucoup, des souvenirs charmants. II y a des traits
pleins de tendresse, comme lorsque la jeune fille, Jeanne-Marie
Rendu, qui allait devenir la Sceur Rosalie, quitte k Comfort (Ain) sa
famille. Sa mere, au moment oh va partir la diligence qui emporte
son enfant lui dit : a Tourne-toi vers moi, que je te voie plus longtemps. * (p. 6). Ailleurs, cc sont des scenes grandioses, et on croit
entkendre encore le grand cri que poussa la Soeur Rosalie lorsque, a la
Revolution de 1830, des insurg6s voulaient fusiller un officier dans
sa cour : c On ne tue pas ici ! v (P. 16). Dans ce livre, il y a non
seulement des traits qui emeuvent, il y a des details capables de nous
instruire : on n'avait pas 6tabli I'instruction obligatoire, mais elle
tenait grandement a ce qu'on instruisit les enfants; elle ouvre une
ecole, rue de l'Epee-de-Bois oh dlle habite, et, bient6t apres, trois
autres ecoles dans son quartier ; ele reprimandait les parents comme
les enfants sur le d6faut d'assiduit6 ; on ne connaissait pas le nom
d-s * ecoles menageres x, mais ccmme il s'agissait d'instruire Fes
enfants du peuple elle disait : a N'oublions pas les devoirs du m6nage,
car ce sont des enfants d'ouvriers .. Elle avait forme un patronage.
Mais, ajoute le biographe. si elle aimait a revoir ses enfants, elle
n'entendait pas les separer de leurs parents. Elle ne voulait pas d'internat, m6me religieux, pour les jeunes filles du peuple, mais la famille avec les duret6s de la vie, temperees par les douceurs du foyer.
La meilleure education lui sembla toujours devoir 6tre celle que
donne & chacun la science de la lie ou plut6t la science de sa vie
(p. a1). - Quiconque lira la Notice sur la sceur Rosalie que vient
d'ecrire M. F. Laudet en sera certainement charm6.

400. -

Manuel des En;ants de Marie en langue cial-

d&enne (dialecte d'Ourmiah), revu et augmentd par
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F. Mirazz, C. M., Ourmiah, imprimerie des Lazaristes,
Perse, 1911. In-i6, de 263 pages.
Ce livre est la traduction du Manusl franqais. Dejk avait paru en 1898
une traduction en chaldeen, mais elle etait fort incomplete; la nouvelle
edition, revue avec soin par M. Miraziz, lazariste persan, est aussi notablement plus complete. Ce livre rendra particul.irement service aux
associations qui ont leur centre chez les Filles de la Charite Clablies en
plusieurs villes de la Perse. Les caracteres sont nets et 1'impression faite
avec soin.

401. -

Exercices francais-vezu c Pusage des commen-

fants [par Joseph Castan, C. M.]. Tananarive, imprimerie d e la Mission catholique, 1906. In-24, de 36 pages.
Catesize fukefuhe ndre fampianara ni favaha katolika
fandika vula vezu. [Par Joseph Castan, C. M.]. Tananarive, imprimerie de la Mission catholique, 19o5.
In-24, de 34 pages.*
"Ces deux pelits livres ridiges pour faciliter 'a l'cole et au catechisme
1'emploi de l'idiome de Tuliar sont de nature a rendre aux Missiunnaires de Madagascar-Sud un tres grand service.
4o2. - Une etude historique de M. Luigi delle Pere, intitule La Casa
della Mirsione e it Convitto dei chierici di Sarsana (In-S, de 24 pages;
La Spezia, Francesco Zappa, i911), donne des renseignements interessants sur la maison des Missionnaires lazaristes de Sarzane et sur le
college qu'ils dirigent.
Un ricent historien de Mgr Jean-Jer6me Della Torre, qui fut 6veque
de Sarzane (1727-1757), dit qu'entre les oeuvres dont il faut louer ce prelat, on doit notamment mentionner le fait d'avoir introduit dans ce
diocese les Pretres de la Mission de saint Vincent de Paul on Lazaristes
en 1735. Et, grace a un manuscrit qui lui a ete communique, l'auteur de
la brochure, M. delle Pere, retrace Plhistoire de ce qui s'est accompli au
collge de Sarzane depuis que les Pretres de la Mission y sont. Le titre
de ce manuscrit appartenant aux Lazaristes de Sarzane est celui-ci Annali
ossia Isloria delta MVissione di Sarzana, on encore Storna cronologica della
Casa della Congregaziont della Missione di Saraana.
Par le livre de M. Salvatore Stella intituld la Congregazione della
Missione in Italia (1640o1835) publie a Paris en 1884 et continue en 1899
par M. Giovanni Tasso, depuis 6veque d'Aoste, pour la periode qui va
de x835 a 1874, nous connaissions les principaux faits concernant la
maison de Sarzane : sa fondation en 1735; 1'etablissement qui y fut fait
d'un Convitto ecclesiastique en 1746; la suppression dela maison en 1798
et son r6tablissement en 180o; la seconde suppression en i8xo et son
aouveau r6tablissement en 1815, etc. La brochure que nous mentionnons
aujourd'hui constate les faits plus r6cents :
Le 7 juillet 1866, le gouvernement italien promulgua la loi qi suppri
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mait les congregations religieuses, et dans le courant de decemble suivant, il prit possession de la maison de Sarzane et de ses biens. D'ac.
cord avec le conseil municipal, une administration nouvelle du college
fut substitu6e aux Pr&tres de la Mission. Divers decrets du gouvernement italien en x868 et en 1871 sanctionnrrent ces changements. Pendant 1'annae scolaire g1o5-9Qo6 , le college passa sous l'entiire dipendance
du conseil municipal.
Les Pretres de la Mission continuent a habiter une partie de leur
ancienne maison oh ils ont un Convtto seculier; c'est en vertu d'un
contrat de location passe en 191o avec le conseil municipal.

Virtudes e Historia de la beatificacion del
403. glorioso Martir Juan-Gabriel Perboyre. Ponce, PuertoRico, 1911. In-8 de 162 pages.
Le titre ajoute que c'est un extrait de la vie du Bienheureux ecrite en
frangais et publi6e en x891. Cette traduction en espagnol a itC faite par
M. - Jauregui - (Janices), C. M.
L'auteur fait remarquer que, si les circonstances s'y pretent, il publiera
la traduction du premier et du deuxieme livre de cette interessante et
edifiante biographie.

404. - Filippo VALENTINI, prete della Missione. 11
Libro d'oro della donna christiana. In-8, Rimini, 1911.
L'auteur etait mort quand on a publiC son livre; c'est ce qui explique
probablement le titre un peu eclatant de Livre d'or de la feune fille
chritienne. II est vrai que tout livre qui parle de Dieu et de religion
est un a livre d'or v, i c6te de ceux qui ne parlent que des choses
pirlssables de ce monde.
On a la des conferences de pi6t6. A L'usage des jeunes filles, il y a,
depuis dix ou quinze ans surtout, une littieature fort interessante qui
s'est cr6ec, ayant pour but d'aider la jeune fille A bien remplir le rBle
qui I'attend, si, comme c'est le sort commun, elle entre dans le monde et
vent y faire honneur par ses qualites naturelles et professionnelles a la
religion qu'elle 'pratique. L'auteur du Livre d'or de la jeune fille chrdtienne que nous signalons ici, ignore ces ouvrages on bien a juge i
propos de ne pas les utiliser. Son livre est plut6t destine aux jeunes
filles - puissent-elles ktre nombreuses ! - qui se destinent i la pidet
du cloitre. Si elles ne se destinaient pas au cloitre, il serait facile,
d'ailleurs, de completer le livre que nous mentionnons ici par quelqu'un
de ces autres ouvrages qui ne pretendent pas etre des a livres d'or -,
mais qui, nianmoins, par leurs indications sages et pratiques en vue
des realites de la vie quotidienne de la femme chretienne, sont fort
precieux. Nous en avons de temps & autre indique queiques-uns ici

meme.
Alfred MILON.
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RENSEIGNEMENTS
SUR L'ADMINISTRATION DES POSTES ET TELEGRAPHES
EN CHINE

Nous allons, pour rendre plus assurees les communications avec les missions de Chine, donner ici quelques renseignements pratiques. Nous les empruntons
principalement a la tres utile notice imprim6e&
Chang-hai, a 1'imprimerie catholique de Tou-s6-we
en 1907, sous le titre de Bureaux des posies el tWligraphes en Chine.
I
Notons d'abord qu'il y a dans quelques grandes villes
de la Chine, en outre du bureau de poste chinois, des
bureaux de poste organises par les diverses nations
europ6ennes. Ces bureaux de poste fonctionnent
comme ceux de leur propre pays, recoivent et exp&dient la correspondance, remboursent les mandats postaux venant de leur pays comme on les rembourserait
dans ces pays.
En octobre 1908, les bureaux de poste 6trangers
&taientceux-ci :
FRANCE
Peking, Tientsin, Chefoo, Yunnansen, Chungking, Hankow,
Shanghai, Ningpo, Foochow, Amoy, Canton, Kwangchow

(4 bureaux), Hoihow, Pakhoi, Mengtz (Mongtse).
GRANDE-BRETAGNE
Chefoo, Liukuntao (Wei-hai-wei), Shanghai, Hankow,
Ningpo, Foochow, Amoy, Swatow, Kiungchow (Hoihow).
ALLEMAGNE
Peking. Tientsin, Cheioo (Tschifu), Tsinan (Chinan), Weih,yfang, Tsingtau, Ichang, Hankow, Nanking,
iien, Litsun,
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Chinkiang (Tschinkiang), Shanghai (Schanghai), Foochcw
(Futschau), Amoy, Swatow, Canton.

ETATS-UNIS
Sanghai.

II
Sur les postes chinoises, nous donnerons d'abord :
I" des renseignements g6enraux; puis 20 l'indication

des bureaux de poste et de tel-graphe des trois provinces oui les Lazaristes administrent les missions
catholiques, le Tch6-ly, le Tch6-kiang et le Kiang-si.
A. Renseignements.
L'orthographe indiquee ci-dessous est celle qui a etk
adopt6e, il y a quelques anrnes par les douanes maritimes, la poste et le t6ilgraphe. Les n6cessit6s du service tel6graphique ont impos6 l'omission du trait
d'union, des aspirations, apostrophes, etc. Cependant,
lorsqu'il s'agit de la poste, on peut les employer sans
inconv6nient. La liste indique les noms qu'il est obligatoire de faire suivre des mots de fu, hsien, chen, etc.,
ou du nom abr6g6 de la province, pour les distinguer
d'autres noms dont le son est plus ou moins analogue :
en ce cas, le t6elgraphe ne compte pas cette syllabe
pour un mot special. Pour la poste, on est libre de
mettre le nom de la province en entier.
Mais on ne doit pas s'ecar'er de l'orthographe du
nom. Si on s'en ecarte la poste ne r6pond pas que la
lettre arrivera a sa destination.

II sera toujours plus sir d'employer en Chine les
caracteres chinois. Le nom de chaque province a son
abr6viation officielle.

Cette abr6viation officielle est :
6•ti, pour Chi-'i on Tchi-li ou Tche-li;
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Ki, pour Kiang-si;
Che, pour Che-kiang oti Tche-kiang.
B. Liste des bureaux.
Comme les bureaux dependent de trente-cinq districts ou sous-districts postaux, nous mentionnons ici
avec leur numnro les districts ou sous-districts du
Tche-ly, du Tche-kiang et du Kian-si.
18. Ningpo (Che).
19. Hangtchow (Che).

.. Peking(Chi).

3. Tientsin (Chi).

20. Wenchow (Che).

12. Kiu Kiang (Ki).

NOTA : Avant le nom, le chiffre indique le district

ou sous-district postal.
Afrps le nom :
Le signe * indique la circulation des mandats postaux jusqu'a s xo; le signe " jusqu'a s 5o.
Les lettres a, b et c indiquent : a. agence postale;
6, bureau de poste et c, centre de district postal. La
lettre T indique un bureau t6l6graphique.
CHEKIANG (Che)
18. Anchang, a.

x8.

19. Anchi, a.

18. Chwangshih, a.

18. Chaikiao. a.

18. Fenghwa, a T.
19. Fenshui, a.
19. Fuyanghsien, b.

19.
19.
19.
19.

Chaki, a.
Changan, a.
Changhing, b.
Changhwa, b.

18. Changkiafow, a.
18. Changshan Che, a.
19. Chapu, a T.

iS. Chenghsien, a.
19. Chihli, a.
18. Chinhai, *, b T.
ao. Chuchow, b.
18. Chichowfu, b T.

Chukihsien, a.

18. Haimen, " b T.
19. Haining, b.

19. Haiyen, b.
19. Hangchow, ", c T.
19. Hangchow, *, b T.

Settlement.
19. Huchowfu *, b T.
ao. Hungkiao, a.

18. Hwangyen, a.
18. Hwapu, a.

20. Ishan, a.

18.
20.
20.
19.
19.
18.
18.

Iwu, a.
Juian, *, b.
Kanmen, a.
Kashan, *, b.
Kashing, ", T.
Kiangshan, a.
Kinhwafu, 6 T.

20. Kinsiang, a.

18. Kokiao, a.
19. Kongkow, a.
20. Kuatow, a.

18. Lanchi, b T.
19. Linanhsien, a.
19. Linghu, ', b.
20. Linki, a.
9g. Linping, a.
18. Linpu, a.
18. Lukiao, a.
20. Lungchuan Che, a.
18. Lungyu, a.
19. Meiki, a.
18. Meisii, a.
19. Mokanshan (&et), *, b.
19. Nanzin, **, b T.
18. Ninghaihsien, a T.
18. Ningpo, , r T.
19. Pinghu, *, b T.
20. Pingyanghsien, *, b.
19. Pingyao, a.
18. Pokwan, b.
18. Pukiang, a.
19. Puyuan, a.
19. Sankiaopu, a.
Shahaling, T.
19. Shangpeh, a.
18. Shangyii, a.
19. Shanlien, a.
18. Shaohingfu, *, b T.
19. Shentang, a.
19. Shihmen Che, a.
19. Shihmenwan, a.

58o i9. Shihpu, a.
19. ShowchangChe, a.
19. Siaang, a.
z8. Siangshan Che, a.
19. Siaofeng, a.
18. Siaoshan,, b.
19. Siashih, **, b.
18. Sienkii, a.
18. Sinchanghsien, a.
19. Sinchen, a.
19. Sincheng Che, a.
19. Sinshih, a.
19. Sintsang, a.
i9. Sitang, a.
19. Songlin, b.
20. Suichang, a.
20. Sungyang, a.
19. Szean, a.
20. Taching, a.
18. Taichowfu, **, b T.
z8. Taiping Che, a.
18. Taishan, a.
18. Takitow, a.
18. Tangkihsien, a.
19. Tar.gsi, , 6 T.
19. Tayuan, a.
19. Tehki, a.
19. Tehtsing, a.
18. Tientai, a.
19. Tikiang, a.
18. Tinghai,*', b.
19. Tsangkow Che, a.
20. Tsingtien, a.
20. Tsinyiin, a T.

19.
19.
19.
18.
19.
18.
19.
19.

Tunghianghsien, a.
Tunglu, b.
Tungtzekwan, a.
Tungyang, a.
Tutien, a.
Tzeki, *, b.
Wangkiangking, a.
Wangtien, a.

-

Yotsing, b.
Yiihang, b.
Yiihwanting, a.
Yungkang, a.
Yiitsien, a.
Yiiyao, b T.

Weiping, a.
Wenchow, ",
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c T.

Wenchow City, b.
Wuchen, a.
Wukang, a.
Wuyi Che, a.
Yenchow, b.

CHIHLI (dhi)
Anchow, a.
Anerhchai, a.
Anlingchen, a.
Anping, a.
Anshan, a.
Ansuhsien, a.
i. Changfangchen, a.
i. Changkiakow (cf. Kalgan).
i. Changkiao, a.
i. Changkiawan, a.
i. Changkowchen, a.
3. Changkwanchen, a.
3. Changli, **, b T.
i. Changpingchow, a.
i. Changsintien, ", b.
i. Changteng, a.
Changyuan, a.
i. Chaochow, a.
i. Chaochwangchen, a.
i. Chaochwanpu, a.
i. Chaopehkow, a.
3. Chaoyangfu, b T.
i. Chatao, a.
i. Chenchwangchen, a.
i. Chenganhsien, a.
i. Chengsitsun, a.
i. Chengtehfu, , b T.
i. Chengtingfu, ", a T.
1. Chentitsi, a.
i. Chentow, **, b T.
(cf. Shihkiachwang).
i. Chentsun, a.
I. Chichow, a.

i.
i.
3.
1.
3.
i.

Chihcheng, a.
Chihfeng, bT.
Chinwangtao, *, b T.
Chochow, **, b.

Chowkowtien, a.
Chowtsun Chi, a.
Chiianchen, a.
Chwanluchen, a.
Erhshihlipu, a. T.
Fangkwan,a.
Fangshan, a.
Fangshunkiao, a
Fanshanpu, a.
Feisiang, a.
Fengjun, a.
Fengkiakow,a.
Fengtai, *, b.

Fowcheng, a.
Fowping, a.
Fungtai, a.
Funinghsien, a.
Fututien, a.
Haitien, a.
Haiyang, a
Hanchang, a.
Hankiashu, a.
Hanku, a T.
Hantan, a.
Hantsunchen, a.
Hantsuntsi, a.
Hengkienchen, a.
Hengkowchen, a.
Hengshui, a.

3.
i.
i.
i.

Hingtsi, a.
Hiunghsien, a.
Hochao, a.
Hokienfu, *, T.

i.
i.
i.
i.
I.

Howtsun, a.
Hungshanpu, a.
Hungtzetien, a.
Hutsun, a.
Hwaiju, a.

i.
x.
I.
i.
I.

Hwailai, a T.
Hwailu, **, bT.

Hwanghowtien, a.
Hwangsze, a.
Hwangtsunchen, a.

i. Hwashaoying, a.

i. Hweishechen, a.
i. Jaoyang, a.

i.
r.
i.
i.
i.
i.
3.
i.

Jehol (cf. Chengtehfu).
Jenhsien, a.
Jenkiu, a.
Jungcheng Chi, a.
Jutso, a.
Kaichow Chi, a.
Kaiping, b T.
Kalgan, *, b T.
i. Kaocheng Chi, a.
i. Kaoliying, a.
i. Kaopeitien, a T.
i. Kaopengchen, a.
Kaotsun, T.
i. Kaoyang, a.
i. Kaoyihsien, a.
i. Kiachwangchen, a.
i. Kiangcheng,a.
i. Kiaoho, a.
i. Kichownan, *, b.
i. Kichowpeh, a.
3. Kienchang, a T.
I. Kienkiaochen, a.
3. Kingchow Chi, a.
i. Kinghochen,a.
3. Kingyiinhsien, a.

582 i. Kintanchen, a.
i. Kitsehsien, a.
i. Kitsun, a.
i. Kiucheng, a.
i. Kiuchowchen, a.
3. Koku, a.
i.
i.
5.
i.
i.
i.

Kowtowchen, a.
Koyicheng, a.
Kuan, a.
Kuchengnan, a.
Kuchengpeh, a.
Kiichow, a.

I. Kiiluchen, a.
I. Kuliihsien, a.

i. Kiimei, a.
i. Kungtsunchen, a.
i. Kupehkow, a T.
i. Kiyang, a.
3. Kuyeh, a T.
3. Kwancheng Chi, a.
i. Kwanchwang, a.
i. Kwangchang Chi, a.
i. Kwangpingfu, *, a T.
i. Kwangpinghsien, a.
i. Kwangtsung, a.
i. Kwantaolichwang, a.
i. Kwanting, a.
i. Laishui, a.
i. Langfang, a.
i. Lantienchang, a.
i. Laofa, a.
i. Liangkiatsun, a.
i. Liangkochwang, a.
i. Liangsiang, a.
i. Lichwangchen, a.
3. Lienwochen, a.
i. Lihsien, a.
I. Lihwai, a.
i. Linchenghsien, a.
z. Lincheng Mine **, b.
i. Lingshanchen, a.
i. Lingshow, a.

.. Linmingkwan, a.

r. Linmingkwan, a.
3. Linnantsang, a.
i. Lintingchen, a.
i. Lisienchen, a.
i. Litsinku, a.
i. Litsunchen, a.
i. Liukochwangkiao, a.
i. Liuliho, a.
3. Liushowying, a T.
i. Liuying, a.
i. Liyiieh, a.
3. Lotinghsien, b.
i. Lukowkiao, a.
i. Lungmenhsien, a.
i. Lungpinghsien, a.
i. Lungwangmiao, a.
3. Lutai, *, b T.
i. Lwancheng, a.
3. Lwanchow, * , b T.
i. Lwanping, a.
3. Machang, b.
i. Makiikiao, a.
i. Malanyii, a.
i. Manchenghsien, a.
i. Maochow, a.
i. Mataokutsun, a.
i. Matow, a:
i. Mikochwang, a.
i. Mingyuehtien, a.
i. Miyiin, a.
i. Motowchen, a.
I. Nanchungpu, a.
i. Nanho, a.
i. Nankitsun, a.
i. Nankow, a.
i. Nankiiho, a.
i. Nankunghsien, a.
i. Nanlo, a.
3. Nanpihsien, a.
i. Nantienchen, a.
t. Nanyentsun, a.

583 i. Nanyuan, a T.
i. Neikiu,a.
3. Ninghohsien, a.
3. Ningtsing, a.
i. Ningtsinhsien, a.
i. Pachow Chi, a.
i. Paikowchen, a.
i. Paisiang, a.
3. Paitangkow, a.
i. Pangchun, a.
i. Pankiao, a.
i. Panpitien,a.
i. Paoanchow, a.
i. Paotihsien, a.
S. Paotingfu, *, b T.
i. Paotinghsien, a.
i. Pehsintsun, a.
3. Pehtaiho (iti), **, b T.
3. Pehtaihostation, az T.
3. Pehtang, a T.
3. Pehtsang, a.
i. Peking, *",cT.
P. Northern Gvrt.
Head Office, T.
P. Hsuehpu, T.
P. Hupu, T.
P. Shangpu, T.
P. Waiwupu, T.
3. Pencheng, a.
t. Penchengchen, a.
a. Pewangli, a.
i. Peweichen, a.
i. Piehkuchwang, a.
3. Pienliangting, a.
3. Pinganchengtze, a.
3. Pingchtian, a T.
I. Pingkingkiao, a.
t. Pingkuhsien, a.
i. Pingkupu, a.
i. Pingshan Chi, a.
I. Pingsiang Chi, a.
i. Pochangchen, a.
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i. Pochihchen, a.

3. Sifengkow, a.

3. Potowchen, b T.
i. Poyehsien, a.

i.
i.
i.
i.

i. Sanhohsien, a.

x.
3.
I.
i.

Santaichen, a.
Santunying, a.
Shachengpu, a.
Shahochen, a.

i. Sinanchen, a.
i. Sinchangtsun, a.

3. Sincheng, a T.

i. Shahohsien, a.

3. Shahokiao E, a.
i. Shahokiao W, a.

I. Shangkialin, a.
i. Shangpeichen, a.
3. Shanhaikwan, *, b T.
I. Shaoku, a.
I. Schenchow Chi, a.
i. Shengfang, b.
i. Shentseh, a.

i. Shentsingpu, a.
I. Shihchwangtsun, a.
I. Shihfochen, a.
i. Shihkiachwang,
i.
I.
i.
i.

*, b T.

I.
i.
I.
i.
I.
i.

Sinchenghsien, a.
Sinchwang, a.
Singchwang, a.
Singkiawan, a.
Singtang, a.
Singyitsun, a.

i., Sinhohsien, a.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.

Sininghsien,a.
Sinlo, a.
Sinpaoan, a.
Sintsi Chi, *, b.
Sitsi, a.
Sianhwafu, a T.
Sukiaochen, a.

(cf. Chentow).

3. Sikochwang, a T.

Shihkochwang, a.
Shihmenkiao, a.
Shihsia, a.
Shihtingchen, a.

i. Sikwochwang, a.
i. Sunglintien, a.

x. Shucheng Chi, a.
i. Shulu, a.
I. Shuntehfu, **, b T.

I. Shunyi, a.
I. Siahochen, a.
x. Sianghohsien, a.
I. Siaochai, a.
I. Siaochaichen, a.

3. Siaochan, *, b T.
I.
i.
i.
i.

Sifu, a.
Sihoying, a.
Silochangchwang, a.
Sinan, a.

Siaochang, a.
Siaochenchen, a.
Siaofanchen, a.
Sichengmeng, a.

i. Sienhsien, a.
3. Sienshuiku. a.

i. Suninghsien, a.
i. Sutsao, a.
I. Tacheng, a.
1. Tachwang, a.

Taipingchwang, T.
3. Taitowying, a.
i. Takitien, a.
i. Takowtun, a.

3. Taku, a T.
I. Tamingfu, , b T.
i. Tanghsien Chi, a.

3. Tangku, ", b T.
3. Tangkwantum, a.
3. Tangshan, * *, b T.
i. Tangshanhsien, a.

I. Taohwapu, a.
3. Taotichen, a,

i. Tapeichang, a.
i. Tapeiwang, a.
i. Tatzekiao, a.
x. Tawuniichen, a.
i. Tayingchen, a.
I. Tayitsun, a.
3. Tientsin, "*, c T.
3. Tientsin City, b T.
i. Tientsunchen, a.
i. Tingchow,**, b.
i. Tinghing, a.
i. Toli, a.
t. Tsaiyiichen, a.
3. Tsangchow, b T.
i. Tsangkiakiao, a.
i. Tsanhwang, a.
i. Tsaoho, a.
i. Tsaokianghsien, a.
3. Tsienanhsien, a.
i. Tsinchow Chi, a.
I Tsingfeng, a.
i. Tsingfengtien, a.
3. Tsinghaihsien, a.
i. Tsinghohsien, a.
3. Tsinghsien, a.
i. Tsingliangcheng, a.
i. Tsingsinghsicn, a T.
3. Tsintzechen', a.
i. Tsokochwang, a.
3. Tsunhwachow, b.
3. Tuliuchen, a.
i. Tungan Chi, a.
i. Tungchow Chi,**, b T.
i. Tungkiutien, a.
3. Tungkwanghsien, a.
i. Tungli Chi, a.
i. Tungliitsun, a.
i. Tungming, a.
i. Tungtashu, a.
i. Tungtayu, a.
I. Tungtingchen, a.

585 i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.
i.

Tungyehchen, a.
Tushihkow, a.
Twantsun, a.
Tzechow Chi, a.
Wangkiakow, a.
Wangkwaichen, a.
Wangpan, a.
Wangtu, a.
Wanhsien Chi, a.
Weichangting, *, b T.
1. Weihsienchen, a.
i. Weihsien, Chi, *, b.
i. Weikiachwang, a.
i. Weipochen, a.
i. Wenan, a.
i. Wujenkiao, a.
i. Wuki, a.
i. Wukiang Chi, a.
3. Wukiao, a.
i. Wuyi Chi, a.
3. Yahungkiao, a.
i. Yangchwang, a.
i. Yangfenkiang. a.
Yanghokow, T.
3. Yangliutsing, a.
3. Yangtsun, a T.
i. Yaotsun, a.
i. Yenchaochen, a.
E.Yenkingchow, a.
3. Yenshan, a.
i. Yichow, a.
i. Yiiantsun, a.
1. Yianshih, a.
i. Yiichow Chi, b.
5. Yufangchen, a.
i. Yungningcheng, a.
3. Yungpingfu, b.
Yungtingho, T.
i. Yiitichen, a.
3. Yiitien, a.

-
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KIANGSI (Ki)
12. Anjen Ki, a T.
Anyiian, T.
12. Changshu Ki, ', b T.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.
12.

12.
32.

12.
12.
12.
12.
12.
12.

12.
12.
12.

12.

Fengchenghsien, a.
Feni, a.
Fuchow Ki, b T.
Hokow Ki, b T.
Hukow, a T.
lyang Ki, a.
Jaochow, b T.
Juichowfu, b.
Juikin, a.
Kanchow Ki, b T.
Kianfu, bT.
Kienchangfu, b.
Kingtehchen, b T.
Kiukiang, *', cT.
Kuling, ", b T.
Kwangchang Ki, a.
Kwangsinfu, b T.
Kweiki, b.
Likiatu, a.
Linkiang, a.
Loping, b T.

12. Lungnanhsien, a.

Nananfu, b T.
Nanchang, **, b T.

Nanfeng, a.
Nankangfu, b.
Nankarghsien, a T.
Ningtu, b.

Pengtseh, a.
Pingsiang Ki, *', 3 T.
Siakiang, a.
Sincheng Ki, b.
Sinfenghsien, a.
Sinkan, a.
Sinyiihsien, a.
Siiwan, a.
Taiho Ki, b.
Takutang, a.
Teianhsien, a.
Tsinsienhsien, a T.
Tungsiang Ki, a.
Wananhsien, b.
Wucheng Ki, b T.
Yiianchow Ki, a.
Yishan, a.
Yitu, a.
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de Vienne (Autriche) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
de Pologne........................
de Shang-hai, ville . ..................
.

....

de Shang-hai, environs. . ................
.
du Th-Kiang . ...................
de Madagascar, c6te sud-est. . . . . . . .........
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du Brisil .........................
des iles Philippines. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Ostende (Belgique), une 6cole menagere. ...........
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Vienne (Autriche). Kaiserstrasse, 7 . . . . . . . . ....
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Rome, maison internationale d'tudes . . . . . . .....
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